## madras government oriental series

Published ander the anthority of the

Government of Madras

General Editor :
I'. (IHANDRASEKHARAN, M.A., L.I'., Curator, Govt. Oriental Marsuscripts

Library, Madras

## No. XV

तन्त्रसारसह्र्टस्

## (नारायणप्रणीतः)

सव्याख्य:

## ॥ तन्त्रसारसह्ब्रः ॥

## TANTRA SĀRA SAṄGRAHA

(WITH COMMENTARY)

A treatise teaching formulae and rites for the attainment of health and happiness and
even of super-human power
or
Nārayaṇa (Tāntric) of Śivapuram

EDITED<br>CRITICALIY WITH INTRODUCTION IN ENGLISH : SANSKRIT

BY
VAIDYARATNA
Pandit M. DURAISWAMI AIYANGAR, a.z.a.c.,
Āyurvedabhusana, Āyurvedacąrya
Ayurvedic Medical Practitioner (Regtd.).

## government oriental manuscripts library, MADRAS.

1950

$$
\begin{aligned}
& 4593
\end{aligned}
$$

## विषयानुक्रमणिका

## CONTENTS

| Introduction Preface मूमिका |  | पुटाङ्ए iii $1-¢$ $11-34$ |
| :---: | :---: | :---: |
| पूर्वार्धम् |  |  |
| भधम：पटलः：－সन्थविषयस्यावतरणिका निर्वचं च | $\ldots$ | 9 |
| द्वितीय：＂－नागोत्पतिवर्णनादिकम् | ．．．． | ？ |
| सृतीय．$\quad$－विविधविषाणि－तत्रतीकाराश्र | ．．．． | २६ |
| चतुर्ध：＂－र्दपटरः：－विषमरुद्रमन्रादयश |  | 80 |
| पश्वम：＂－विचिधा：सर्पा：－तद्विषपरिहारादय ${ }^{\text {（ }}$ | ．．．． | ६？ |
| षष्ठ：＂－दर्वीकराद्यहिविषाणि－तत्परिहारादयश | ．．．． | G4 |
| सपम：＂－गोनसादिमण्डलिन：－तद्विषरामनं च | ．．．． | CP |
| अष्टम：＂－राजिलादिनागाः－तद्विषपरिहारादगय | $\ldots$ | \｛0¢ |
| नवम：＂－मूषिकमेदा：－तद्विषपरिहारादयध | ．．．． | ใ $2^{\circ}$ |
| दशम：＂－खतादिकीटविषाणि－तचिकित्सा च | ．．．． | ？३ ¢ |
| एकादश：＂－बाल्गहदोपा：तदुपशमोपायाए | $\ldots$ | 986 |
| द्वादरःः＂－उन्मादादि．निदानानि | ．．．． | १६8 |
| त्रयोदरा：＂－यहृ्वंसोपाया： | ．．．． | 2७8 |
| चतुर्दा：＂－उन्मादध्वंसोपाया： | ．．．． | १९？ |
| पश्चदरा：＂－आमयानां ध्वसोपाया： |  | 202 |
| पोडरा：＂－औषधपटर：（ विविध्याधीनाम्） | ．．．． | ママ＊ |
| उत्तरार्धम् |  |  |
| समददश：＂－क्ञुदपरल： | ．．．． | マ३५ |
| अप्टादर：＂－क्षुद्रध्यसोपाया： | ．．．． | २५¢ |
| एकोनरिंशः＂－विनोद（नर्म）¢योगा： |  | 2ง8 |
| 向रा：＂－बिप्णुपटर\％ | ．．．． | २く६ |

## ii

पुटाइए
एकींश: पटर: — श्रीदेदीपरटए:
.... २e
द्वाविंश: " - दुर्गापटल:
.... ${ }^{\circ}$

... ३२चवुनिशः " - क्रन्द्वापपएल: ${ }^{\text {१ }}$
 ..... 34
 ..... ३७
समीलिश: " - ईक्यद्दिपएः ..... ३く
अहाविंशः " - क्यादिकिया: ..... 82
एकोनलिलिए: " — स्रीपरह: ..... 82
 ..... 82
एकतिशः: " - युद्धादिपटरः: ..... 84
द्वानिंश: "— हरिहपूपादिपरट: ..... 80
विष्यणां ंर्णानुकमणिका- ..... $86^{\prime}$
घोधनसूर्वा Errata .....  1-

## INTRODUCTION

The Government of Madras took up for consideration the question of publication of the various manuscripts in different languages on subjects like Philosophy, Medicine, Science, etc., early in May 1948. Important manuscript libraries in the Madras Presidency were requested to send a list of unpublished manuscripts with them for favour of being considered by the Government for publication. The Honorary Secretary of the Tanjore Maharaja Serfoji's Sarasvathi Mahal Library, Tanjore, alone complied with this request. This list as well as a similar list of unpublished manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, were carefully examined and a tentative selection of manuscripts suitable for publication was made. The Government in their Memorandum No. 34913/48-10, Education, dated 4-4-1949, constituted an Expert Committee with the Curator of the (Xovernment Oriental Manuscripts Library, Madras, as the Secretary, for the final selection of manuscripts suitable for printing and for estimating the cost of publication.

The following are members of the Committee:-

1. Sri T. M. Narayanaswami Pillai, M.A., B.L.,
2. "R. P. Sethu Pillai, B.A., B.L.,
3. „, C. M. Ramachandra Chettiar, B.A., B.L.,
4. „R. Krishnamoorthy, (Kalki)
5. Dr. N. Venkataramanayya, M.A., Ph.D.,
6. Sri M. Ramanuja Rao Naidu,'M.A., L.T.,
7. „V. Prabhakara Sastri.
8. "N. Venkata Rao, M. A.,
9. „H. Sesha Ayyangar.
10. „Masthi Venkatesa Ayyangar, M.A.،
11. Sri M. Mariappa Bhat, M.A., L.T.,
12. Dr. C. Achyuta Menon, B.A., Ph.D.,
13. , C. Kunhan Raja, M.A., D. Phil.,
14. "A. Sankaran, M.A., Ph.D., L.T.,
15. Sri P. S. Rama Sastri,
16. „ S. K. Ramanatha Sastri,
17. Dr. M. Abdul Haq, M, A., D. Phil. (Oxon),
18. Afzul-ul-Ulama Hakim Khader Ahamed,
19. Sri P. D. Joshi,
20. ,, S. Gopalan, B.A., B.L.,
21. "T. Chandrasekharan, M.A., L.T.,

The members of the Committee formed into: Committees for the various languages, Sansk Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Mahrathi Islamic Languages. They met during the month May, 1949, at Madras and Tanjore to examine manuscripts and make a selection. The recommen tions of the Committee were accepted by the Gove ment in G. O. No. Mis. 2745 Education, dated 31-8-1 and they decided to call these publications as "MADRAS GOVERNMENI ORIENTAL SERIE and appointed the Curator, Government Orier Manuscripts Library, Madras, as the General Edi of the publications:

The following manuscripts have been taken for publication during the current year :
"A" FROM THE GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS.

TAMIL

1. Kappal Śāttiram.
2. Anubhava Vaidya Muraí
3. Attānakōlāhalarn
4. Upadḗa Kāṇḍam
5. Coblan Purva Pattayard
$\nabla$
6. Koñga Dēśa Rājākkal
7. Sivajñāna Dīpam
8. Sadiśiva Rupam, with commentary.

## TELSJ: JT

1. Sañgītaratnākaramu
2. Ausadha Yōgamulu
3. Vaidya Nighaṇtu
4. Dhanurvidyā Vilāsamu

5 Yöga Durśana Visayamu
6. Khaḍga Lakṣaṛa Śirōmani

## SANSKRIT

1. Viṣanārāyaṇīyam
2. Bhärgava Naddikii
3. Hariharacaturangam
4. Brahmasititravetti-Mitäksará
5. Nyayasildhanta Tattvarpram
MACAYAIAM
6. ( xarbha Cikits:a
2.a. Vaistulaksamam
b. Silpaśastram
c. Silpavisayam.
7. Mahäsañam
8. Kanakkusiaram
9. Kriyak ramam

## KANNAIJA

1. Lōkoppaküra
2. Rattamata
3. Aśvasiastram
4. Aśvasartram
5. a. Ausadhasalu
b. Vaidyavisaya
6. Sangitaratnikara
7. Supasistra.
i 1

## ISLAMIC LANGUAGES

1. Jamil-Al-Ashya
2. Tibb-E-Faridi
3. Tahqiq-Al-Buhran
4. Safinat-Al-Najat
" B " from The tanjore maharaja shrfo.jl": SARASVATHI MAHAL LIBRARY, TANJORH

$$
\begin{aligned}
& \text { TAMIL } \\
& \text { 1. Sarabhēndravaidya Murai (Diabeter) } \\
& \text { 2. Do - (Eyes) } \\
& \text { 3. Agastiyar } 200 \\
& \text { 4. Koñkaṇarśarakku Vaippu } \\
& \text { 5. Tiruccirruambalakkōvaiyar with Padavurai } \\
& \text { 6. Kālacakram } \\
& \text { 7. Tālasamudram } \\
& \text { 8, Bharatanātyam } \\
& \text { 9, a. Pāṇḍikēli Vilăsa Nāțakam } \\
& \text { b. Pūrūrava Cakravarti Nāṭakam } \\
& \text { c. Madana Sundara Vilāsa Niatakim } \\
& \text { d. Percy Macqueen's Collection in the Mad } \\
& \text { University Library on Folklore. } \\
& \text { 10. Rāmaiyan Ammānai } \\
& \text { 11. Tamil Pāṭalkal including Patținattar Vol } \\
& \text { and Vaṇnañkal }
\end{aligned}
$$

## TELUGU

1. Kāmandakanītisāramu
2. Tāladaśāprāṇapradīpika
3. a. Raghunātha Nāyakābhyudayamu
b. Rājagōpāla Vilāsamu
4. Rāmāyanamu by Katṭa Varadaräju

## MAHRATHI

1. Nāṭyaśāstrasañgraha
2. a. Book of Knowledge
b. Folk Songs.
c. Dārā Darun Vēni Paddhati
d. Aśvatsa Catula Dumaṇi
3. a. Pratāpasimhendra Vijava Prabandlic.
b. Sarabhēndra 'Tīrthāvaḷi
c. Lāvani
4. Dēvēndra Kựavañji
5. Bhakta Vilāsa
6. Slōka Baddha Rãmayana

## SANSKRITL

1. Aśvasiastra with Tricolour llustrations
2. Rajamrganika
3. Cikitsamrtasugrara
4. Āyurvedamahodadhi
5. (ī̆la Govinda Abhinaya
6. a. Colaciampu
b. Sahondra Vilasa
7. Dharmakutam - Sundara Kanda
8. Jatakasara
9. Viṣnutatitvanirnaya Vyakhy،
10. Sangīta Darpana
11. Bijapallava

It is hoped that the publication of most of the important manuscripts will be completed within the next four years.

Some of the manuscripts taken up for publication are represented by single copies in the Library and consequently the mistakes that are found in them could not be corrected by comparing them with other copies. The editors have, however, tried their best to suggest correct readings. The wrong readings are given in round brackets and correct readings have been suggest-
ed in square brackets. When different readings al found, they have been given in the foot-notes exce] in the case of a few books, in which the correct reas ings have been given in the foot-note or incorporat in the text itself.

The Government of Madras have to be thanke for financing the entire scheme of publication althoug there is a drive for economy in all the department My thanks are due to the members of the Expe Committee who spared no pains in solecting tl manuscripts for publication. I have also to thank tl various editors, who are experts in their own tield, $f$, readily consenting to edit the manuscripts and se them through the press. The various presses that hav co-operated in printing the manuscripts in the be: manner possible also deserve my thanks for th patience exhibited by them in carrying out the corre tions made in the proofs.

The text of Vișanārāyañiya or Tantrasür'asañ rrah of Nārāyana is based upon the following manuscript

1. A paper manuscript in the Governmer Oriental Manuscripts Library bearing R. N.o $41 t$ which is $10 \frac{8}{4} \times 9{ }^{3}$ inches in size consisting of 276 parg having 20 lines on a page. It is in Crantha charaste The condition of the manuscript is good. This is transcribed copy of a manuscript of Sankar: Nambudri, Avanaparambu.
2. A paper manuscript in the Government (Orier tal Manuscripts Libray $105 / 8 \times 9 \frac{1}{2}$ inches in size containing 118 folios of 20 lines to a page. Th manuscript is in a good condition but wants a $x$ ma portion in the beginning. This is in Devanagar script. This was copied from a manuscrlpt of Naduv. Matham, Trichur, Cochin State, and is describe under R.No. 3837. .
3. A paper manuscript $10 \frac{1}{2} X 9 \frac{1}{2}$ inches in size, consisting of 130 folins having 20 lines in a page. The number of the manuscript is $k .5200$. It is in good condition and is in Grantha character. This is a transcribed copy of a manuscript of Nilakanthan Nambudiripad, Kannur Mana, Ottapalam, Malabar District.
4. A paper manuscript obtained on loan from Dr. Madhava Menon. This contains a commentary also along with the text. It is in 6 volumes. The commentray is based uron this manuscript.

In this connection I express my thanks to those who lent their manuscripts for taking copies

Reference is to be made to the good work done by Sri. R. Kalyanasundaram, Siromani, M. S. Vaidyanathan, Siromani and 'I'. II. Visvanthan, Siromani the pandits of this libsary in going through the proofs and collating the pross copy with other manuscripts.


## PREFACE

This is a Tāntrika work. The subjects dealt with in this work are swiftly fading away in most parts of the country. But in the region of Kerala, Mantra Śāstra and Agada Tantra (Toxicology) are still in vogue where many people are interested in learning and practising the traditional lines of these arts. Tāntric remedial principles and medicine are not contrary to each other but according to Ärsic view points they are concomitant. ${ }^{1}$ A. Tantra comprises five subjects-the creation, the destruction, the worship of the Crods, the attainment of all objects and magical rites. The author of this work describes all these subjects except the first. This work on such varied Tāntrika topics was written some years ago (15th or 16th Century A.D.) with a view to revive these fainting ancient arts by one scholar Nāräyana who is considered to be one of the top-ranking men well versed in these subjects in Kerala.

Tantra Sāra Sangraha is the title of this work which we recognise as an authentic one. But according to a vague popular version its name is said to be ${ }^{r}$ risan Närüynuiyam. This title is absolutely unsound and unauthorised. There is a very popular and
 साधनं चैंब सरेष्वां पुरस्बरणमेब च॥ बटूर्मसाधनं चैंब ध्यालयोग-
 to this version Tiantra Sastra consists of seven different subjects. [योंग Makes one item, but yoga itself is divided into four: विविक्तसेविंवम्, लछ्वाशिश्वम्, यतवाधायमानसत्वम् and षिरागित्वमू 1]
There is a great number of these works and a brief account of thern can be seen in my Sanskrit Introduction (Foot Note). The Tantric works are mostly in the form of dialogue between Siva and Durga.
widely read classical work in Kerala called Närāya nīyam, a masterpiece of Sri Nārāyaña Bhattatripan a well-known great devotee of Guruvāyur Lor Krṣna. This work containing over one thousar delightful verses, puts the whole main and episodic: holy stories of Śrī Bhāgavata in a nut-shell. Th work on Śrī Bhāgavata exercises a devotional vigot and sway over the hearts of the people of Keral We find in almost all Mas. of this Tañtric wor which we had to handle, the name ". Närāyaniya " whic is wrongly written in the beginning, at the end each Patala and also in the colophon. The people wt took Viṣacikitsā as their profession and who wer specially interested in studying this book wel reading only upto such chapters (i.e. from 1 to which deal with Toxicology exclusively and did $n$ i take interest to see the other greater part of the bor containing various cther subjects. The professiom people who did not thoroughly and properly stud the whole work thought it nccessary to call this wor in a different way to avoid the confusion ar misapprehension that arose on account of these $t w$ books, one on Bhāgavata and another on Tüntric subjer which were called by a common name Narayanyyam. . the people having superficial idea about this wor added the word Visa before the name Nüräyaniynm an began to call it Viṣanārāyaṇiyam. This is misconstrued and misapplied name. First of all th author does not give any hint in the book as Vis Nārāyanīyam. Secondly the chapters from I to. only deal with the subject toxicology (Visa Vaidya. These ten Patalas form less than one third part ; the whole work. We see topics on various othe subjects (entirly other than poisons) in the rest of th twenty-two chapters which form (bulk of the boul more than two-thirds of the whole work. Even recentl we happened to see a Ms. of this work in Malayala
script which contains only up to 10th Patala. That shows that Vissacikitsakas of Kerala do not care to read or write beyond the portion (10th chapter) they wanted, of this book. The author has set apart only a minor portion to deal with Agada Tantra (poisons). Thirdly the subject Agada Tantra is found to be incomplete even in the portion (in 10 chapters) set apart for it as we find no description of herbal and mineral poisons (Sthēvara viṣa) anywhere in the book. So no one, with critical eyes, will agree to call this as a book on Agada Tantra (Toxicology) exclusively. Not a single manuscript which we observed with our open eyes, except No. R. 3837, bears the name 'Visaniarayaniya'. We are surprised to note that some one (with what motive we do not know) has prefixed two letters वि and $x$ to the name Nārayaniyam and Vaidyam in the openinc page and also clearly post-fixed the word विय"̇द्य at the and of the work also just above the line of colophon after द्वि नारायवीय in the library Ms. No. R. 3837 and this addition of words in two places seems to me entirely spurious.

I happened to note another strange name also viz. Mantru Süric Suragralur in the Ms. No. R. 4167 of the Oriental Mss. Library. That is the hearling given in the opening pare of that manuseript in Nagari script.

Now we shall consider the question of real and proper title of this work. We have pointed out already that its title is T'antra Süra Sangra7a. The author himself states in his introductory verses that (1) he has collectel all the important materials (Sāra Sangraha) from several Tāntric works such as Sikhä-yoga, Uttara-Gärgya, Mahū-Kāla etc. eto. and compiled this work. ${ }^{\text {: }}$ (2) The author proposes another name also giving due importance to the subjects that he deals with in the whole work. There

1 Of. 2nd verse and its commentary at P. 2 of this book. iii
are six different Tāntrika subjects described different chapters of this book. The first ten Patal are devoted for the subject Visa. In the next fo Pattalas the author has given an account of $t$ subject Graha Pi$d \bar{a} s$ and their treatments. The ment disease Unmāda is also included in this portion. Th two Pațalas 15 th and 16 th describe various painl bodily ailments and Tāntrika treatment for them a this subject is specified there as $\bar{A}$ maya-dhvanisan. T next curious subject is a mischievous spiritual (may like) deed of certain persons, say evil minded, which called Kṛtyā in Sanskrit; such evil deeds come und the term Kṣudra; these Kṣudras and their remedi can be read in the 17 th and the 18 th Patalas und the title of Kșudra-dhvaimsa. The next Pa†ala e plains to satisfy some people having interest in mat rialism and inquisitiveness in conjuring art etc. Tr subject is called Narma or Vinoda. The whole part aft the 19th Patala ( 13 chapters) is entirely devot for Kämika Karmas. In this portion the auth comprehensively compressed the Mantras and $t$ devotional aspirations of all the Deities with the ultimate effects, in 13 chapters, (When this subje occupies a bulk of the work, which is really larg than the Viṣa portion, one can reasonably be inclin to name this book as Kärmika tantra). So according the author's views, this book can also be called as $S_{t}$ Kārmika tantra. ${ }^{1}$ (3) To deal with all the anguish state of affairs of human body and mind originate either by material or spiritual causes, the auth believes firmly that Mantras and worships of sever Gods are highly useful and effective. The who work is therefore said to be a store house of all Mantra Therefore, the author expresses his idea in one his concluding passages that it can be named : Nārāayañ̄ya Sarva Mantrārtha Kośa. If one gives di

1. Please note the 3 rd verse p. 2 of this book.
consideration to the author's own statements at the beginning and the end of this work, he will surely come to the conclusion that the book has got three different rational titles, ie. Tantra Sāra Sañgraha, Saṭkārmika Tantra and Sarva Mantrārtha Kośa. ${ }^{1}$ Among these three names the first is most comprehensive, compendious and compatible and it is the name that the author mentions first in the beginning of his work and so we have chosen the name Tantra Sara Sañgraha.

It is a known fact that many of our Mahäkavis were interested in Mantra Śastra and its alliec subjects. The description of Tāntric rites cited ir Banna's Harsa Carita (IIL. chapter) as performer by Rhairavacirya, a great devotee of Śsiva anc Maha Kiali in the burning.ghat ( श्मशानवारी) with the holp of King Pusppabhupati, to attain tho goa of Vidyidharasvarupa (the stato of a kind of demigod) prompts me to say that such great poet: of well-known classical works were also well-verser in Tantric literature and interested to introduce some of the essential fragments of such Täntric art knowr t, them Another Mahē Kavi, Bhavabhati also skil fully narrates in his play Mälati Madhava (V. act the horrible site of a cremation ground where Malat was brought by two Kipilikiss with the object o satisfying their Goddess Camundi (or Candika by sacrificing Mälati) whom they worshipped according ts Tantric rituals. The Dandaka the long metric passages which describe the feature of Camuṇir are a typica delineation of some such enchanting verses anc Mantras that we read in this Tāntric work. Tha

1 Please see the passage सर्वमन्ज्रार्थकोश नाघ्ना नारायर्णाये at th end of the work.
inspiring and interesting passage Dandakas of Bhavabhūti are cited here in the foot-note. ${ }^{1}$

It is quite natural for people who are overenthusiastic in modern science and modern fashion, whims and fancies, to disregard the teachings of Mantra Śāstra and its allied faculties. The followers of ancient culture may or may not take care of their views. Not only those who are well conversant with Mantra Śsāstra or sorcery but also many Āyurvedic exponents recommend Mani, Mantra and Ausndha as effective agents to prevent and check many evils and ailments that affect our physical health and mental equilibrium and strength. Many moderate people whose faith and belief in ancient culture, custom and usago are not still affected by modern civilisation, are practising Mantrajapas, and wearing some tlaw-less gems or jewels and gold pendants in which medicinal herbs or Osadhi would be inserted. The secrecy of such natural phenomenal curative effects of Mani, Mantra and Ausadhas still stand undiscovered by scientists. While I was preparing this introduction, I happened to read the following London message in one of our local dailies with surprise. We see facts in many

[^0]Ayurvedic works and the regular practice among Hindus that Karnavedhana (making hole in the lobes of the ears) is an important rite of consecration. Boring in the ear lobes is not superstitious and wearing the ear-rings cannot entirely be considered to be meaningless. The report which I read as above stated says:-"Does the wearing of ear-rings improve a person's eye sight? Dr. Reginald Dixon, Organist at Lancaster Cathedral, believes it does. He said so at the Congress of the Incorporated Association of Organists, at present meeting in Leeds Yorkshire. He claimed that he was able to discard his spectacles more than thirty years ago when he took to wearing ear-rings. He contends that every time the ear-rings move, they set up a very feeble electric current, which strengthens the eyes. Dr. Dixon's claim is causing a flare up in the age-long battle between science and superstition. A well-known eye-specialist here said that the belief that piercing of the ear-lobes improved the eyes was a very old one, and still flourished, particularly among gipsies. But he said that there was no reason known to science, why the sight should benefit from wearing ear-rings." He commented: "Some superstitions have a scientific basis in that there is a nerve connection between the part to which the treatmont is applied and the part in-volved"-Globe.

This typical example of the modern observation of a western scientist is just sufficient to believe that our Tanntric doctrine has got its own merits and usefulness in an inexplicable manner. So there will be an opportunity for conducting fresh reseaches in the field, if this kind of Tāntric work is published, well circulated and carefully studied. कालो हभं निरवधिर्थिपुला च पूर्श्री।
when I was asked to edit this book for the Govt. Oriental Mss. Library, I was furnished with two
paper manuscripts, of which one is the property of that Library and another is of Āyurvedacarya N. Madhava Menon. We have given the siyn "A" to the former and " $B$ " to the latter which can be found in the foot-note below the commentary.

There exists similar Tantrika work called Kāsyapa Samhitā or Garuḍa Pañcaksari Kalpa published by Śrī Yatirāja Sampat Kumarasvamin of Melkote in 1933. In this work which follows Siri Vaiṣnava customs and Piñicarätra doctrine, the sage Kaśyapa expounds to his disciple Cautama the various kinds of venomous reptiles, the effects of their poisons in the human system and their remerlies. There are about half a dozen chapters in this work and we can see there not only the subject matter of those chapters but also almost all the verses, passages and mantras of those chapters in about half a dozen l'atalas of Tantra Sära Sangraha in the same order identically. I find a great similarity between these two booksprinted Kásyapa Samhitä and the palm loaf Ms. No. R. 3149 of the Oriental Mss. Library, Madras. Kasyapa Samhitā is an ancient work. There must be a common source for both these authors (Kaśyapa and Narayana) to gather necessary materials to compile these two works-Käśyapa Samhita and Tantra Sära Sangraha. Nārāyana mentions this Tantric work nowhere in his work Tantra Eära Sangraha. He refers nothing-olse except a few unknown works--Sikhayogidi Tantra etc. Srì Sampatkumara Svämiji, the publisher of Käsyapa Samhitā mentions this work as "Närāyaniyam" but not "Vişa Narāyaniyam" in the prefuce of the work Kāśyapa Samhitā published by him.

Kerala is known to be a place not. only for Sanskrit and Āyurvedic learning, but also for learning of Toxicology, Mantra Śastra and allied subjects. This Tāntric work is also coming from that part of the
country. This work Tantra Sāra Sańgraha which was found in some places in Malabar and in the Manuscript Libraries is now fortunatly brought to the light of the day in fine print, possessing several up-to-date improvements. I have tried my level best also to collect all the names of the important subjects, Mantras and technicalities from the book and prepared an exhaustive Index and appended the same to the book for easy reference of the readers who may take interest in this work.

In this Introduction. or Preface I am not giving the necessary details and quotations as regards the facts related to the author's life, the detailed feature of this work and many other allied subjects pointed out hy me in this Preface and I request the readers to go through the Sanskrit Introduction (भूमिका) which follows this for alditional information. My sincere thanks are due to Sriman T. Chandrasekharan, M.A., L.T., Curator of the Covt. Oriental Mss Library, Madras for the opportunity given to me to study this forgotten subject closely and to edit this work and I am glad to note at the end that myself and the learned Curator were able to see the success of our earnest attempt in completing the publication of this Tāntric work.

"Arya Grham"<br>Vepery, Madras-r 31-8-50.<br>M. DURAISWAMI AIYANGAR.

## QR2:23

## ॥ भुमिका ॥

नूनमियम् ‘अनश्रा बृष्छि’, 'अनाउक्ष्त्तालीजावापा च सस्पो्यत्रि:' यदिय
 तय्योऽपि संस्टतिसरणिसंचरणशीलः को वा मनुष्यधर्मा, च्वात्मनो जीवयाताकाले, गच्छ्रा गणरागेण, विचिन्तितमविचिन्तितोपनंतं च कम कि कि भविष्यल्यालना निर्वर्तीयमिति वुक्के वेदिंडु वा पभवति? अद्धा, नैवाहमवैमै, ग्न्थ्स्सास्स संस्कारसंपादनधुरा महतीयेमयि कुतो न्यपवतदिति। एवद्विष्यकस व्यतिकरस किश्चिदिव व्यक्झनेन विमर्शच्छेदि किद्धामि सृत्तमिदम् ॥

परदेकदा, राजकीवहसतिखिखिपुसकालख्याघ्यक्ष: श्रीमान् चन्द्ररोखरार्य:
 मिति मामन्युद्युक्त। नाहं जाने, क्यमेप महाभाग: संक्करणन्यवसितावस्यां मामधिकारिण-


 स्यास्य सक्ररणार्म ॥

अय विषयतन्वेषु काल्मशाव् विवरिवर्तानेपु, सर्वतोमुखीं विम्लानतां यत् कमेणाधिगच्छीति शाब्बं तसिन्म मन्त्वादे निर्र्रविहाभ्ममावहन् नारायणनामा तान्निक्क:,
 श्रेयांसि तस्साधनानि चोपपिपददयियुर्नानाविधान् मान्त्रिकांत्तान्त्रिं|ष्ब भन्थान् संगृष तन्तमिदं प्रॉणीकीत् ; यन च मन्त्रयोगान् साक्रान् यन्तनन्त्रानीनापुपादनेन सह


1 पुरश्र्रणम्- वैदिकर्मणां सार्तानां क्तनियमादीवानां चि निर्तेनात् पूर्व

होम:, तर्पणम्, , च्वपनम्, विससन्त्रण्ण चेति।
iv

किन्वामकमिदें तन्रम् ? नानाविधमन्त्रतन्रपवीणेन नारापणनाक्रा निर्दुषा प्रणीत्वात्


 इति प्रन्य्य्यास्य नाम संगतं वेति संपति समालोचयाम: ॥





 वस्दुतत्त्वम्। तद्यथा-
" नानाजाएकियाद्यान् जगति बहुविधान् मन्व्राद़ाननेकान् आटोक्यालेच्य कर्माण्यसिमतमशिलिल सारमादाय तेम्म:।
 निज्पैगुन्येन तन्⿹्रेप्वनिरामनिमिषाश्रेण नारायणेन ॥"
" नानाजातिकियाब्यान् चहुविधान् मन्च्रवादान् " इति, " अमिमतमबलिलं सारमाधाय तेग्च:" इति, "तन्न्रेतत् परीतीम्" इति च घभुन्तानां कच्नानां योजनेन




 अन्नम्, फेल्कारीतन्न्रम्, उत्रतन्न्रम्, नील्खतंत्रम्, वीरतन्र्रम्, कुमारीतन्न्बम्, उज्ज्वल्तन्त्रम, कालीतन्वम, नारायणीतंत्रम, तारिणीतन्न्रम्, उतमतन्रम्, बाहातन्बन्, समयातन्ब्नम्, मैखख-


 च म्न्यस्योपकमश्रोकध्रैक:, उसंसहारोपल्म्यमानध्रापर एक: ₹्रोक: प्राघान्येनासामिराद्वां भुद्वितसंज्ञाम् अन्वर्थमान्वक्षाते ॥

असाभिखुपयुक्तस्य तन्चसारसक्रूह इति नान्नो यद्यपि पथमं प्रमाण पदर्शितम्,
 संभाव्यते। अस्मिन् मन्थे विरचिकिस्सा, मद्वदोपपरिहार:, रोगोपकम:, क्षुदोपाधिइमनमे, नर्ककर्माणि, कान्यमतोग इति षड्डिधास्तान्तिका विषशा विवियन्ते। ऐहिका-

 चननम्-

तन्नम्, मातृकातन्तम्, सनंधुमारतन्त्रम, विग्द्वेध्र्यनन्त्रम्,



 सारतन्बम्, विध्धसारतन्बन्, तन्ब्बमृतम्, महाफेक्करीतन्न्रम्, वागवीयुतन्वम्, तोउलनन्नम्, मालिनीतनन्र्रम्, लल्बितानन्त्रम्,

 तन्र्वम्, हंसपरमेध्रतन्त्रम्, कामधेनुतन्न्नम्, वर्णविलासतन्न्रम्, मायातन्न्यम्, मन्न्राजतन्नम्, कुच्जिकातन्गम्, विज्ञानरतसकातन्न्रम्,


 नामानि चास्यां नामाक्यां हृयन्ते। अत: शिखायोगादीनि नारायणसूबितानि इन्न्राणि केरळेप्वेव पाक् पसिद्धानि बभुवुरिति सभाव्यते।]

# "विषग्रहामयप्वंसा: क्षुद्ध नर्म च कामिकम्। <br> इति षट्कार्मिंकं तन्त्रमेतत् सिद्धिद्रयास्पद्दम् ||" इति। 

तन्त्रमिदं विषादिविषयषट्कस्य प्रतिपन्नायैव प्रणीतमिति, अतोडस्य "षट्कार्मिक तन्त्रम् " इति नाम भक्त्युपपन्नमिति अन्योपसंहारे च पच्चेनाम्येन संक्षिप्योपपाषते । तदपीहोद्यियते -
" क्व्वेलाभ्येरम्बुवर्षो महगणसिमिस्यांगुमान् व्याधिनामां
दुष्टानां भूमिपाऊ: पुनरमिचरणमाह्दसब्ध्रस्य सिन्धु:। नर्मालेख्यस्य भिति: पवनपथतंल काम्यनक्ष्त्र्रारो-

भूशान्तम्तन्त्रमेतजगति चिरतर पामृत देशिकानाम्, II"
अत्न (1) क्ष्वेलामेशित्यनेन विषतन्न्रविषय:, (2) यद्धगणतिमिस्येति मूत्र्द्धादीनां सपरिहारोऽवस्थाविशोष:, (3) व्याधिनाम्नामिय्यादिना रोगस्वरूपतनुपशमनयो: भकार:, (4) अभिचरणेस्याड्तिना क्षुद्धाणां तनुध्चेसकानां च स्रूपपयोग:, (Б) नमीलेसन्यम्येे त्यादिना विनोदविद्याविलास:, (6) काम्य्नक्ष्त्रेत्यांत्रना कामिकाख्यकलाविशोपथेनि
 तान् षडपि विषयान् उपसहारफ़े्रेडी़ तेनैंव कमेण अम्यगुपवाद, "अच्थस्यास्य यद्यार्मिकतन्त्रम्" इति स्वाभिमतममिधानमपि दृढयति मान्त्रिकोडयम्। " षट् कर्माण्प्खिलानि नैव कथितान्येकत्र तस्समहात् तुर्टि: स्याद्रिदुपामिति स्फुटभिया तनंत्र मयैतन

 माख्याति। तदानन्तरिक पटलचतुष्टं महाविश्रानां मूताभिमूतानां चितोल्मादोपदूतानां च विकारान् विविधान् तदुपरामोपायांश्ध निरुपयति। पटली पछ्छद्राषोछहौ तु उस्रादीर्त
 क्जुद्रविकाराणां तन्निराकरण्मयोगाणां च प्रकारांख किक्षणति। नर्मपरनाहा निक्रिस्य मानानि विनोदकर्माणि, काममैहिकमोगसाधनानि कामिकार्यानि तान्लिकविषानानि घ
 उपन्यस्यमानेन विषयष टूण पन्थमण्तेता षट्रार्मिकतनत्रत्ममस्या: क्षे: साधु विशिनहि। एवमुपपतिमूमा य इहोपन्ग्त्त: स सर्वोडपि "त तन्त्रसारसक्तूए: " ₹ति, "षट्र्कार्मिक

 ख्वयमावहति खलु। रामायणस्यापि ‘सीतागा महाचरितम्’ इसि नामन्तरम् आदिकविनापि कि नाम नोद्दुघ्येत्ते ? पौर्स्त्यवधमिति तृती प्यमीि तस्य नाम, जानीम:, सूचितम्।।
 प्रन्थ एप आ मूलादा चावसानात् विषविरोपैंपूत्प्रहाभियोगः: आमयामिघतै: अन्येश्र
 शारीरे मानसिक च ₹वास्यं संपादनीग्रमिद्येव कृताभिसन्धि: कृतिमिमां नारायण: अणिनायेति प्रतीयते। अत एव मन्त्रपानोडंग निंचन्ध इति निश्चेतुमस्ति बल्वान्अवकाइः। बहुविधदेवतावियग्कमन्रविरोषाणां प्रतिमद्नेन तन्चमिंद्र मन्न्तनिघिर्भूया-
 गारावारपारीणो नारायणनामा मूखुखघो मन्त्रपधानं चिकित्सातन्त्रम् आरिरिप्युः "



 प़र्वभन्त्रार्थको

 र्न कोझलत्जेनैम परिगणनाह्ट ड़ति, "नास्भा नारावणीये" इल्यनेन विशिज्यैप नारायणीयो

 चूतीयमप्येत्र् नरारणकवेनीमान्तनरद्रद्यमिव सुतराममिमतमिति सूच्वति। एवं
 5पपतिमि: संपघार्येते।
 किक्विदिव तल द्श प्रसारयाम:। कियानिन, स नूंत, जाने विचादास्पद एव विषय:।




 इति विलोक्य स्वयमेव कामं तर्श्यन्ति ॥



 " विषनारायणीयम् ' इसि नामैव ${ }^{1}$ दृति ; अतस्तनांमेव वयमाप र्शसाप: " इसी च। मुन्योडं द्वान्रिंरतपटलवरीमितः । तबादिमा दश पटला एव विषश|क्षविषयान्




 मूयांस: पटला विषैद्धमेव विसृष्वनि, अदोडन्र विपनाराभगीयम इनि नामोपयकते"


 पर्यात्तिया विन्रिय्ते । विपवेगनिदानानां निशोपतो निसूपणम्, तेषां पलिनियउधरोप-



> 1 The Mss. VISA-NARAXANIYA is described under R. Nos. 4167, 5200, and 3837 in the Triennial Catalogue of The Govt. Oriental Mss. Library. The last colophon of K. No 3837 runs:- "रूति नारायणीये विपवैचे ूार्विशः पटसः।" [ Please ste the last portion of भूमिका also.]

बागदतन्न्रविषयपतिपादनाय प्रकल्पत इति, तन्रापि अगदतनन्त्रस्यासमप्र्वमेव पद्हइय
 न्नु प्रभवाम: । अथ कोरोषु केपुचन सूचितंत विषनारायणीयमिति नाम च नैन


 रिश्रान्ता: पर्येन्तोस्साहाधध संपद्नन्ते। न केवरुमस्य पठने, परं तु ग्रन्थस्थास्य प्रतिलिपि-
 ;रकीया इति विद्यते राक्षितुनुपवि:। केरलान् गत्वा विशिष्याभ्यस्तविषतन्त्रेण
 ल्येतन्नामसमन्वित केरुलिभिशिखितं पुस्तकमेंक मदनेक्षणाय पाह्टैवि। तब् समग्र-
 धमे दश पटलाम्तन विरिखिखता: पर्द्दइग्त,। पटलन्तन्राणि द्वार्विरातिसख्याकानि,
 प्रिमपातयन्तः, विषविषयावलोकनेनैव कृतकृलयतां मन्वाना:, समप्रम्थ्यषठने पायेगा-गममतयः सर्वथाव्यापातदृधचा ग्रन्थमिमं स्चाभीप्सितिष्यस्य विषशाह्घस्य प्रधानं च्वमानाः केचित् विष्नारायणीयमिति विनैव विमर्श प्रथां प्राकल्पयन्निति वक्ते
 षामेव। विषनारायणीयमिति व्यदेशेशकस्य नातीव संगत इति कथवितुंतु विषयेम्गोऽरेश्रोऽपि विपविqयस्प्रन्र स्सांन सुनरां परिमितमेन पकल्वितमिल्येको हेतु:।


 नन्बमारस््यह्यः, पट्कार्मिंकतन्वम्, नारायणीयसर्वमनन्त्रार्थकोशा इति लीणि ामान्येव सुंसतबन्न्न्वर्थानि चेति पाठकेग्यो निवेद्याम:॥

समाह्द्ययन्य्यतन्गाणि सपादितेडरं मन्थ इल्युपकमते घन्थकारः। अतोऽर्र


 इल्यादयो मन्तरा|ल्लपतिपादका: प्राक्तना: पन्नन्वा: भन्स्स्यास्य पणग्नायाकरतामापुरिति











$\qquad$ -

1 छयतां कोशस्सास्य २ पुटे (P.2) व्यांज्यापह़नक्तः।
2 The book Kísyapa Samitita, a Mantra $\dot{\text { 内́wtra }}$ was puplished by Srì Yatiraja Sampatkumara Svamin of Melkote in 1933. [There exists another work with similar tille which is entirely on medicine written ny Vrdaha Jivaka and published by Pandit Hemriaj Sarma of Nepal in 193\%. This latter work has nothing to do with the former.] The palm leaf Ms. bearing R. No. 3149 of The Govt. Oriental Mss. Library, Madras in Grantha character contains identically the same parts (काश्यपसंहिता, नारायणीय 3rd Patala and गरड्डमालामन्बकल प the last $t$ wo appended to) which are found in the above printed Kisyapa Samíhitä.

गरुडपष्वाक्षरीप्रभृतीन् कार्मणान् मन्त्रपयोगान् काममामूलात् पइयाम: काइयपसंहितायाम् ; यतथ्ध गरुडपश्वक्ष्रीकल्प इति सा नामान्तरमप्यावहति संहिता । गदानां निमहविषये गरुडविद्या निरवदं साधनमिति संहितेयम् अवबोघयति । किष्च विषविध्वंसनरूपमन्त्रसिद्धये वैष्णदी गारुडी च भक्तिरत्यावइयकीति चोपदिशति । तन्त्रसारसक्रूहकर्ता नारायणस्तु "श्रीवल्डुं महादेव विहगानामपि प्रभुम्| पणम्य शिरसा" इति সन्थारम्भे प्रथम त्रिय:पतौ, तत: परमेखवरे, अथ च विहगेश्वरे स्वारब्धमन्त्रशास्त्रपयोगसिद्विमपेक्ष्य भर्तिं पदरर्य, भन्थावसाने च विस्तरतो हरिहरपूजापटरपणयनेन, म्रन्थानुबन्धे गारुडमन्त्रानुसन्धानविवरणेन च मन्त्रसिद्धिदेषु तेषु त्रिषु दैवतेषु च म्वभतिप्पचंय पकटयन् स्वारमानं घन्यं मन्यते ${ }^{1}$ । काइयपीय इव तन्बसारसंड्य्यहश्य वेदमनन्त्राम्मनि विहगेश्यरे विहिता भक्तिप्रतिपति: तार्ष्वे्येपासनाविधिध्ध साधकानां मन्न्रसिद्धिसाघने नियतमुपयुछ्क इत्युपपादयति॥

बन्बसारसबूह्हः काझ्यपसंद्टिता च विषयाणां विभजनकमे, अघ्यायानामनेकेषां संविधानमकारे, मन्त्रतन्त्रयन्त्नादीनां निरूपणनियमे च समानयोगक्षेमकाष्ठामतिमात्रमन्योन्यमावह्तः। आरीविषाणाम् अनेकविधानां विषण्यधिकृत्य विषयविवरणं यादृशमिह पश्वमपटले परिद्दइयते, ताद्रशमेव काइ्यपीयेऽपि सप्तमेऽध्याये समवल्रोक्यते । अथ पटलेप्वानन्तरिकेषु पश्चसु (ष्ठे, सप्तमे, अष्टमे, नवमे, दशामे च) प्रतिपादितान् दर्वीकर-मण्डलि-राजिल-मूषिक-लत्वाख्यानां जक्समानां विषंबन्धिनो विषयान् अरोषानपि काइयपीयेषु च पष्तर्वष्यायेषु (अष्टमे, नवमे, दशामे, एकादरो, द्वादरो च) यधाकमं यभांसंचिधांन चावेक्षामहे। एवमितरेतरसाधर्यंसंपतिरनगो: काऊदेश्राभ्यां विभेन्नयो: कण्र समुपनतेति मनागिव चिन्तनीयम् । काइ्यपसहितागा: संपादकाः श्रीमन्त: सप-

1 Cf. pp. 31, 61, 141 and so on. Also Kāśyapa Samhitā Ch. XII.
 " नेंत्र गायत्रमूचे त्रिवृदिति च शिरो नामधेयें यजूषि

छन्दांस्यक्ञानि धिष्प्यात्मभिरजनि शभैरैव्विघहो वामदैवैव्यम् । यस्म स्तोमात्मनोऽसौ वृहदितरगरुताद्राम्भायमुछ:

स्वाच्छन्धं नः पसूतां श्रुतिशातरिखरामिष्ट्रतात्मा गरुत्मान्,।"

 अनुवुन्ध्वेन, ह्रयते सुद्दित; यन्न च बह्दय: पङ्फम: पाठमेदैद्द्र्दणानषधानेन च भन्थादृसदीयायद्विसेवद्ति॥


 दैवतपूला:, विनोदैकपयोजना नर्मकलग:, कामिका: कृत्यविशोषा इति बहवो विषया


 शान्तेयम्, गार्डम्, पाहुपतम्, बौौद्ध च समयानार समक्लम्न्य विप्यानुपन्मम्य,
 विषतन्न्न्गारुममन्बदीनां जिज्ञासके गौतमाय पजापतेराग्मज: काइ्शपस्तपोष्नः सर्वमन्त-
 तन्नान्तरेम्य: समाह्तानां विविधविषयाणां सनुच्चेन समभवन्कारायणेन किन्दुणा निषद्ध इति पूर्वेवे निर्दिष्ट् । (4) यद्यपि तन्रसारसंक्धू एव विपचिकिसामधान इति
 स्यावरविषाणि करवीखव्सनामममृतीनि कचिदम्युपादते, न वा निखोोपत्या (ऋते

 संक्षिपति। (5) काइ्वपीं तंन्न्रमार्षमन्य इल्यम्युपपयते, पर पानीनें च; एप सन्रसार-
 वहतां केरुखीयां तदितरोषांनागदंक्राणां विमर्शापूक्पुने स्टृां कौतुक च बर्षफ्तुम-


अस्स रचटिता नारामण: कास्पपसंहिताया (गर्ड्डप्वाष्रीकम्पम्व) नामापि मूले व्याख्यायां का कचिदपि नादचे। धनयोक्फन्ययो: धगयतन्समन्समयोगालककविषयद्वयसंबन्वीनि क्चनानि बहुष्पु पटलेषु (अध्यायेषुपु च) समानान्येव य्यपि सद्धश्ने, अभापि
 मातुमस्ति बलवानवकाशः ; यानवरमम्ब्य अन्थान् पान्तनांत्तन्त्रसारसक्र्तो व्यरचि तेषां पबन्धानां काइयपसंहितायायध्र सर्वथा समभवदितरेतरो भूयान् संबन्धः। 'कुतो नाम मा स भाव्येम् ? मन्ये, तन्रसारसक्कहस्यास्यावरुम्बनमूतानि पुरातनानि तन्बाणि काइ叉पसंहितोपज्ञानि भवेयु:; आहोखित् तस्तिलोमतया तादृशचिर्तनतन्नान्तरोपज्ञा काइ्यपसंहिता वा स्यात् । यथाकयेचित्, सत्यपि तन्त्रसारसक्ञ्रह-काइसपसंहितयो: सन्निहिततरे विषयसाघर्में नैवानयोराविर्भावे एकतरोड्यतरमवालम्बते इयुपपइयाम:॥

 परिहरणमामयानां परिपालेनमारोग्यस्य च सपद्येतेति मुहृपदिशन्ति। एताद्रानां मान्त्किकाणां तान्न्रिकाणां च शास्हाणाम अर्थण्वो वेद एवादिम आकर इति चवहस्तान्त्रिका आमनन्ति। वैधके च" वेदो थाथर्वण: स्वस्त्ययन्बल्मिइल्होमनियमोपवासमन्बादिपरिम्हाच्चिकित्सां पाह" इति तांस्तान् अनौषधान् मन्त्रपोगादिरूपानुपक्मान् रोगाभिम्बतानां हिंताय तत्रभवान् अमिवेशे उपपादयति। "मणीनामोषधीनां च मक्ल्यानां विषस्य च। धारणादगदानां च सेवनान्न भवेज्ज्रःः" इति वचनेन अनागतब्वर्रतिषेधे रोगान्तरनिवारणे च मणिमन्नौषधीनां मनसोड्यमगोचरो महिमा कोऽपि नियतमात्त इति निर्दिशति चरकः। देक्स परमेश्रस्य, तदन्नुयायिनों देवगणनाम्, तदाइतत्योषषीशस्म सोमस्य चोपासना हि नाम नरान्विरामयान् कर्ड पभवतीति प्रक्तममन्त्वस्थोऽपि पररासति। घन्पार्थममममरोषम् " सोम सानुचरं देंब समातृाणमीध्रिम्। पूजयन् पयतो रोगी ज्वराद्विम्य: पनुच्यते "इति चरक: स्लोक एकस्मिन् संज्याए। किश्व विण्णुसहम्रनामानुसन्धानम्, दैवतानामपरेषामर्र्नम्, भुतदया, बल्युपहरणमिल्यादीनि बहूनि नैहिकानि धर्माचरणानि गदनिम्यक्षमाणीति तश्र तत्र पतिपाद्यर्यमिमेशे: ${ }^{1}$ ॥

[^1]अस्मिन् म्न्थे मध्यपटलेषु चत्षुर्यु ( ११, १३, १७, १८) महावेशहेटेमि:,

 घहादिमिरिभिमूतानां मनोविकाराः कीहरा: सम्भवन्तीनि, कीद्रानि तेपां पर्बनियतानि





 एव तन्चसारादिकर्तार इमे तान्न्रिकाश्ध साधु माध्रूकरनीत्या स्वावश्कानर्थान्, मन्महे, संजगृहिरे।



 वैद्याचार्या: स्वेपु अन्थेषु यथामिसन्धि संक्षेपेण का वैपुल्येन का निषस्स्यास्य स्सानें



1 हछसाम्: चरक. विमा. III-18-2)., सूल. 16., निकि. III. 304-306., VIII. 182. सुश्रुत. उदर. Chapt-$27-37$ and 60 , अपालद्रद्र्स्य उतर. Chapt. $3,4,5$. फाइ्थपसंहिता ( वृद्जीवकस्य ) - इन्द्रिस्लान pp. 59, 66-72 and करपस्थाने ेेकीकरस्पाध्याय:।

1स संक्षिपति स ${ }^{1}$ । माववकरः ₹वन्वन्दानगन्थे विषाणि विविधानि निरुप्य तस्सेपर्कजान् कारनिद्दानविऐोषांध्यान्तिमे निदाने विरद्यति। चरकध चिकित्सस्थाने पभ्aविश्र:्यां विषविषयनिरुपणाय प्रत्येंक पर्यकल्पयत्; यत्र च नानाविधानि अबाभिहितीाणि विषष्वरुपाण्युपाएय, विषाणामपौ वेगान्, चतुर्भिंश्युपकमांध्धानेकविधै:
 तरति विशिए स्थानम्। तदीमें कलपस्थानमशेपमपि विपसैैव विपयान् सविरोंप
 मात् अन्नवानादीनां रक्षणोपायम्, स्थावराहमकानां विवद्दव्याणां विवरणम्, र्रमवििमूल भूतानाम् जन्नूनामनेकेषां बर्गीकरणम् , कृत्रिमविषाणां स्वरूपनिखूपणम्,
 मिखुपजनितगरल्दोपनिद्यानानद्दिनिंर्ण्णनम्, ताह्राविपाणां परिहागयकारांध्ध सावहिति रेशील्य, परसतात् तन्नसारसत्रूहेडी़ि यदि कृतमतयो भिषज: सूक्ष्मेश्षिकया स्वद्टी्टि

1 जॠमवियाणि-दर्वीकर - मोगि-राजिल्यदीनां सर्पाणाम्, बृथ्धिकअ्तादिकीटानाम् , सारमेय -स्ताएलदद्धीनां पाण्यक्तराणां च विषाणि। स्थावरविषाणि-इमानि सेन्द्रियाणि निरिन्द्रयाणीति द्विधा । सेन्द्वियाणि स्थावरतिषाणि-मूलवविषम्, पत्रविभम्, फलविषम्, पुप्पविषष्, चर्मविषम्, क्षीरबिषम्: सारविषम्, निर्यासविषम्, गन्धविपम् इल्येतानि । निरिन्द्रियविपाण्येन धातुविमाणीत्युच्यन्ते । धातुविपाणि-झाए्रत्रीत्या अरोषितानि पारद-वर्ण -रजतताम्रायो - वन्न - नाग-सीसाद्दीनि । उ़पधातुविपाणि-अझोषितानि
 " भौनाम्यांयं लियो मर्ने राजे वारातिचोदिताः । गरसाहाइसंयुक्तं यच्छत्त्यासम्नवर्तिं:॥" "नानापाण्यक्र्रामलविरद्द्धौषष्नसमनाम्र। विषाणां चाए्पवीर्याणों योगो गर इसि स्टृत: "॥ द्षीविषम्-" जीण विषभौषधिरिनिहतं वा दावामिवातातपरोषितंत वा । ख्वमावतो बा गुणविषहीन बिंप हि दूपीविषमामनन्ति ।" गरविष्दूषीविषयो: सामां्ध नाम कत्निमवियम् इति ॥
 विषयेषु विद्यामानानि तारतम्य-साद्हर्यादिस्वरूपतत्वानि सम्यावगय्येत। चरफोड्थी विषवेगान् जगाद; सुश्रुतस्ड सत्वैवोदाहरति। निंष शोणितमनुप्राकिश केल पकरेण
 संक्षिप्य विषपतत्त्वमुपपादयति; यदिहोपहराम:-
" घाल्न्तरेपु या: सप करा: संपरिकीर्तिता:।
तार्वैकैकामतिकम्म वें प्रकुर्ते विषम् ॥
योनान्तरेण हि करां काएकस्म मिनति च।
समीरणेनोघमान तु वेगान्तरं स्तत् ॥" इति।
 बचनरीति:-
"चेष्टादष्ट्य जाक्ते विषवेगेषु सससु।
घातोर्यात्क्ताप्रासिर्विषवेग इति समतः ॥
दंशो सिल्वा द्विभ्वाशच्मात्रा: संवर्धते निषम्।
देशालुलाटमायाति ततो नेंत्र तबो मुखम् ॥
आस्यांच धमनीस्ताग्गो धात्त् प्रामोति हि कमात् II" ईति।
 सुग्यकं निरुपयति। अपि च सुशुतान्दिभ:: वाद्यैसेकैकैप्पपादितान् सहापि विषवेगान्

" वेगो रोमास्क्तमाधो रच्यति विषज: स्वेदक्रत्रोपरोषौ




 पयोगान्, कचित् विषयक्यि्ययसममं चानुकरोति मान्बिकोलू बारायः:। अयना



स्वात्। विषविकाराणां निवारणार्कमिणि विविधैषधादिपयोगोपक्मादिभि: मानुषाणि मिषनिजतीयान्यमिधाय, मान्त्रिकं तन्नुमुपाशित्ति दैवव्वपपश्रयोपकमं ${ }^{1}$ च वाम्मट: :उयमाह्वलोपपाद्यति।-
> " नम: पुरुषसिंहाय नमो नारायणाय च।
> यथासौ नामिजानाति रणे कृष्णपराजयम् ॥
> एतेन सत्याष्म्येन अगदो मे प्रसिध्यु ।

(म) नमो वैद्दूर्मात्रे हुछ ह्डुङ रक्ष मां सर्विविषेम्य:। गौरि गान्धारि चप्डालि मातन्न्न खाहा (ठठ) ॥
पिट्टे च द्वितीयो मन्त्र:। ओं दृरि मायि स्वाहा ॥" ( उत्तर. ३५.):

 न्न्रान्तरेषु च प्रतिपादिंत ${ }^{3}$ सत्व्वानजय-दैवन्यपाश्रयामिधम् आधिन्याधिपरामनयोग्य क्रियाद्वंये भूयसा स्वयवæळ्ब्य भूलाभिभवविषोपघातादिमि: समुद्रकतामातक्षानाम् पपोहनोपायान् समुपदेष्टु भार्कत्तत ${ }^{4}$

> 1 उप₹मो नाम चिकिर्सा । मन्न्रौषधिमणिमझखबल्युपहारहोमपायकित्रोपवास₹घस्सयनाद्वियोंगै: क्रियमाण: परिहारकम: दैवन्यपाश्रयचिकिस्सेति व्यद्वद्यते।
> 2 Cf. See page 144 of this book.
> 3 शारीरस्य, विशिष्य मानसिकस्य स्वाश्य्यस्य ये विष्या अहिताः तेम्यो मनसो निपहः सत्वावजय इत्युच्यते।

44 मन्चध्यानैषधकथामुद्देज्यायन्त्रनुष्यः। वक्ष्यन्ते बहुधान्ये च पयोगा दृ्टच्क्रय: ॥" (पटल-१. स्रो-৪.) इत्यादयो वह्वः सोका मुन्थोडयं दैव्यपाश्रयचिकिस्सामुपपादयितु पं प्रहृत इति ज्ञापयन्ति।
 सत्त्वावजयात्मकौ चिकिस्ताकमौ नियमेनोपयुखाते ${ }^{1}$ ।।


 घन्थे कियानपि पक्षपात:, न वा पुरोभागिल्लम्। ताटएग्यमक्लम्न्य गुणन्दोपद्धितयमफि
 को वा सचेता दहौौ निमील्य काममौदासीत्य वेढ़ु समीहते ? सन्तु नाम निकांम
 प्रणीतन् अर्वाचीनान् मान्तिकान्, ज्⿻ौ弋:सिषिकान्, वैषकाद्दींभ्र कतिचन भन्थान् अनन्यगत्या ररणं वृण्वते। ताहदोष्वंशोडु भूयसा मया पारिप्तिममतिना भूयते।
 विगणय्य निर्भरममक्षता विषया विविधा अन्येडस्मिन् पवेशिता इति यस्सलम विमईका: केचित् प्रस्यवतिष्टेन् । विषघहादिमि: पीब्य्यानानां सरण्या असापारण्योपकन्तुमना:
 निषक्त्तन्बाधिकारिणमेव विशिष्टविषयव्वेन परिगण्यमानेपु ब्याधिनिद्दानाद्विकिणात्मके नैकविधौषधयोगरूपेपु च प्रस्तावेपु कुत प़ अस्थाने प्राविशकिति पृन्देगु: क्तमतयः।
 आविनिश्रु:। द्वादग़पटलादारम्य भन्थे भूयांसो भागा:, ये किल क्रिब्विधिकतया मन्ष्म्या-




1 पौवैदैहिकानां जीवान्मानमनुरुखतां शुमेतरकर्मणां फस्स्वरिणामेन समुत्पत्वमामयनालं (जारीरें मानसिकमपि) कर्मविपाषोपंतं कथ्यनित। ताह्हान् कर्मविपाकजान् विकारान् तदुचितपरिहारकैस: सह वीरसिह्वावल़को नाम भन्थो विकृषोती।।

संबन्धिने विषये भागैैैकेन, सुवहून् अनियतार्थान् विषयान् ईषदघिकेन भागद्वयेन ₹वाल्मनि धारयतोडस्य मन्थन्य, बहिः हेमहेखानुल्मिस्याल्ययशिखरस्थ्यम ताम्रकल्इसस्य स्वर्णकर्श इतिवत् विष्वारायणीयमिति विषचिकिस्साप्धानो म्रन्थ इति च केरेेषु अन्यन्र चासीत् पसिद्धिरापाद्धिता।।

मूल्यन्थेन साकमन्न मुद्वितस्य ब्याख्यानस्य च रचयिता मूलगमन्थकर्त्ररमिन्न इल्यमिंीयते । कर्णाकर्णिक्या पवर्तितां वार्तामवरमन्बैन मूलुन्याख्या|नयो: कर्ता
 प्रमाणमस्योपलम्यते। अतिविएल्मपर्मोंत चेह मुद्वित व्याख्यानम्य ; रद्धरं हि सामान्यतो
 परेपां परिमाषाग्यतिरिक्तपदानां च सुनहुपु स्थहेणु केरहीयगा भाषगा प्रतिपदार्थान्त् प्रतिपादितान् व्यास्व्यायां पेक्षामहे। केरळ्माषां स्वस्याभिमताम् अस्य भ्रन्ष्य पठनार्यम् अपरेडपि सर्वे करंचिद्म्स्सन्नु नामेति अमिपायेण वा, मन्थोडयं निशिष्य व्यास्यानमिदं केरलीयानामेवेपयोगाय भूयसा भुयादित्दुद्रोन वा गच्छ्ध्यास्व्यायामस्यां विषयविशदीकरणाय केरल्माषा तत्र तशास्ययायोजिता। यानि किल तान्तिकाणि पार्रिभाषिकवचनानि व्यार्वोपन्यासरूपविवृतिमन्ररा नैवावगन्तु शक्यन्ते तानि सर्वाप्यपि विनैव विृृति व्याख्याता व्यजहात्। मेष:, कवल्म्, रोमाश्धः, मधुप:, द्राक्षा, सिता, हरीतकी इल्येताहघानां सर्वसाधारणानां शब्दानां, तथाविषनां वाक्यानां च प्रतिपदार्या:

 ज्ञातु न वयमीइमहे। सर्वेषामपि तान्निकमयोगाणाम्त , मन्त्रणामप्यरोषाणां न कुर्वचिद्वपि मूंले वा ज्याह्व्यांन बा, तेषां मूल्यम्यान् आकरभुतन् आगमान् वा आवेदयति
 न्यासाद्दिप़ोगविधीनां च चानि व्यअ्जनानि द्छखन्ते व्याख्यायां न तानि सामान्यतो न्वाल्याप्रयोजन पक्टयेयु: ।
 पुव्वगन्धी मधुल्दिमिव चक्षुर्दीयमावर्जय्येव। ताद्धा मन्मानसस्यार्कका गुणा अपि केचन किद्धिद्धिव तद्विषयविवरणे मामें मुखरयनि।

अाहैध्ध मकरैम्मृन्दापाषाणैरपि सकुलम।

 भायेप ते जनाः सरेवे। विमखा मरालःः सरसिजबहुलां नर्बितीमिच सरसां ते संस्हुतवा-
 अभ्यसने च, तदुणानुमवे च, तदुपयोगाविक्करणे च तंश्रीया किभास्तद्वितरे च, फितिय: पुमंसक्ष समानां श्रद्वां निर्विरों तुल्यं च परिचयसामर्णममवबहनीनि मामकमाइसम
 मख्यानिर्प्रववितायां भुवि जातजन्मा मन्थकृद्सावपि वियोपपान्रें सुगन्ध ताह्हरमात्मना
 नाप्ति निव्रतिपचि:। निखधिकां निर्यन्न्रणां च मन्त्रााग्र्रपृतिमस, मन्ये तद्दिष्यका निर्मिरा: भहखयमानःः पयोगा पव पदर्शययनि। नक्षतन-महन-रागीनां परस्परसमायोगसंचरणादिमि: प्राणिनां प्रकल्पमानानं सदसद्राभावानामाविकरणणीत्रितु कार्तान्तिकवार्तापयेs-



 ययपि कुस्सिता अमिजनानामनमिमताश्ष भक्तीति केचन सांपदायिका भावयेरे्, तथापि
 पादकानां विदग्रर्कणां जिज्ञाडुमिरा क्लापि कैंख्यिद्धुमन्येतेति, मन्ये भन्यकर्ता
 पटटेषु पहितानि तान्तिकाणि त्त्वानि बह्दूनि मन्यर्तर्तुस्य कार्मणे बही-

 उन्मादपटले, आमयख्ंसपदले, औषचपटले, गवादिपटले, करिपयेख्बन्येपु च पटलेष्दाहतानां व्याधिनिदानानाम्, औषध्योगपक्रियाणान्, क्राइनस्वेबकनस्स्या-

 मसूरिकाव्याधि: मारिय्मन्नाम्भ्या: ध्युददेक्ताया आकोशबरोन मजानु मसरलीति
 बहवो विवेकिनोऽपि परिवद्ति । मसूरिकाया मारीति नामान्तर घन्थेडस्मिन्
 रीपासम्，गोमारिका－इत्याद्वीन् पधामयोन् तदुककमांध्र निरुपयन्नेष मन्थकृत्


 न् क्कोकानां सख्युया सह्रद्वित्यमिति ख习习 निगदति तक्कर्ता । तेपु कति क्लोकान् रागा：स्वंभ प्राणैषीत्，कति च के च तेन तन्न्रान्तरेम्यः समुद्धता इति नार्सामि： रच्छेतुतु शक्ये। पतिपटल्म ऋते कतिपयान्यनिमपयानि，अवशिष्टानि माय：सर्वाण्यपि इग्तेऽनुष्हपुछन्दोमयानि；मन्बास्तु छान्दूसा：पायेणाश्र्वणा：；तानिह न प्रन्थस्थवै：
 भानि，महाकाव्यानां पकियानुरोष्रेन सरसपदविन्वासहृघानि शार्हूरव्विशडितमन्दा－

 मापनपध्यानि दीधीधराणि सर्वाण्भवि ．गन्थकतुः ₹尹习ीयानि वा，तन्चान्तरेम्य： मुद्धतानि वेति न वयं प्रभवामो निर्गुतुम् । किन्तु मन्यस्यावसानभागे घन्थर्थर्गेव ररचितानि स्युभगगग्मीराणि सन्ति पस्त्रषाणि पघ्यानि，यानि हि नाम पटलोपसंहार－ घान्यपि गन्यक्तता स्वेनैव गुक्फितानि भवेयुरित्यनुमातुमवकाशमुपजनयनि ॥

अथ कोडंय नारायण：，कियक्कारिकोडडयम् ，कीद्री वास्य जीवितयाव्रेति च नब्चिहिव चिचारयाम：। एताह्रामस्येतिवृत्त जिजाासूनां कौतुकमपनेतुमना：，तदुचितानि ंबयसाधनानि विचेंतु सुदूरूं व्यवस्मितानस्सि। अन्तः：क्किशचेतसा मयैवमावेदनीयमस्ति， दुत केरल्यन्नीया विषतन्तनिपपये कृतपर्पर्चपरशश्रमा इति पापपतिषाभ्य कतिचन

 त्विधृत्तम्，तमिक्रायों करान्वेषणेनेपात्त्व तिमिरममस्य वस्तुजः सरूपमिव， ंथमण्युपपादयामि। एव नारायणनामा मान्चिकमणि：केरहीयो विभकुऊुजातजन्मा




" प्रामो क्य शिबास्पदं शिवपुरं र्याध्यो निलतीरिजो
माथो मुण्डुप्रालमस्य जनको नारापणो वैद्दाबि्।
यस्योमा जननी परिप्रिय्युणा यस्मापि गौरी स्उसा
तुल्व्य: परमेवर्व: हिवपरो यस्याभवन्मानुलः $\|^{\prime \prime}$

 शताब्यामासीदिति श्रूयते। नास्य वस्तुतः पमाणुपुलम्यते। कंचन क्द्वनि पा
 यस्य निवारणाय नारायण एव दैवतानि नानाविधानि उपासए; मन्त्राँच सुवहन् यन्त्तन्त्पपयोगपूर्वकं मुहुर्जजाप; खारव्यस्य घतजपाध्वनुपान्सोप-
 पर्यणमयदिति च केचन त्वुवते। के रेष्वेव विषशासमवर्वकानां मधे पन्यद्यकेशे मभान-

 नानापकारण पथित आसीदिति च श्रूयते । किस्नु तन्नसारस कूहाहते मन्वान्तराणामेष

 क्षम्। स विषशास्सविप्यक पव। तन्त्रतारस

1. भागतनारारणीयेडपि अन्तिमपद्यम् एवमासेते :-

> भूखण्डे केरुखाल्ये सरितमिह्ह निलामतररणैन नावा-
> क्षेत्रे गव्यूतिमान्ते पुरुपपरि न्वमामनाक्भि स्वााभ्भि।
> धर्मिंान् मद्हतन्न्राबखिल्मतपयेर्भातृदवद्धिजेन्दा-
> जातो नारायणास्यो निखहदन्तुलं देवन्नारायणाज्ञाम्॥


 एकैकस्य च पटलस्सानिमें भागे (चतुर्व्वीकि निर्दिघपूर्वेपु पटरेपु) "भट्टसुन्दरकृते उक्षणामृते " इंति सुरपष्ट द्इयते लिखितम । मन्याक्षैः तालपन्रलिखितोजयं कोशः। Liberary No. R. 3149) अतस्तल्य नासौ नारायणः पणेता। घन्थान्तराणि बन्यनेन पणीतानीति न पमवामो निर्देष्टुम्।

अथ श्रीभागवतेतिहासमवलम्ब्य मणीतस्य गुख्वागूरूप्पभृतिपु केरखपदेरेरुषु पथितस्य
 सस्य मन्र्राख्सस्य कर्ता नारापणश्य व्यक्या 'भवेतामभिन्वाविति वार्ता आन्तिमूलेति ไतसंशयमाचक्ष्महे। श्रीमागवककथापवचनायैन पवृते नारायणीये मन्ज्रा|ख्राडगदतन्न्यो-
 यंक सुपसिद्ध अन्थं कचिद्धापि नारायण एष च सरति। इमी मिन्नौ नारायणौ; कस्तान्तिकोऽपरो भागवत:। गुरुवामूरूपुराधीशो श्रीकृषणे समाहितपरमभक्कि: स च हान् मेबतूरु नारायणमट्टः (अथवा नारायणमदृत्रिपाद:) इति नाम्ना प्रस्यातो गगवतोत्तम आसीत्। स च पश्चदशइरताब्या अपरार्धे (१५६०-१६६६-A.D.) रजीवदिति, तस्य निवासध्ध निहासरितीरे नव्याम इति भाम आसीदिति च ज्ञायते। ${ }^{1}$
 ।धापि भवन्ति। अतो नामैभ्गमात्वेण च्यक्त्यै尹्भमवि, व्यक्तस्य पमाणस्थ प्राषिति विना हमनुपातुमुत्तहे। तन्वसारसक्फूंकर्ता मानवानामाधिक्याधिपर्राममभमिरक्न् मन्थमिमं णिनाय। स च नारावणमदृत्रिपाद: परिद्यांक पागोणान्तिमेन पद्येन व्याधिनिनारणाय रुचाम्यूरक्षेत्राधीशमम्यध्यवते। ${ }^{2}$ तावानेव तयोर्मनोरभमृत्तिविष्यकः कोऽपि सम्न्न्ध; न्यः। आस्तां नाम स विषमस्तावता ॥

1 Cf. P. 30 loot note (भूमिका).
2 मन्त्राएल-भगवच्छाखयो: प्रणेत्रो: नारायण इति नामैष्यसास्ते ।
 नुमीयते। उभावपि खात्मनो: भजानां वा नियमेनाधिव्याधिपरिएारमाकाइ्कंते। द्वांवभि केरलीगाया निलानधासीतरे वासभूमिमात्मनोराचक्षाते। एनान् समानान् द्रोोमूकुविषयान् आलेच्य म्रन्धकर्तोर रनयो: व्यक्सैयम्य भानितूूू केचन मन्वते।

 केचिच्छाख्लाभिमानिनो जनायु:। आथर्वण्वानां तान्त्रिकमयोगाणां मान्तिकपवचनानं


 अब्य कालेनाचिरेण (उस्सरदरहकात् पूंद) कालर्थममनुपाः: कोच्चुन्नितभ्भिरान् नाम राजवंश्य: प्रभु: प्रयोगसमुस्चयाए्यम् अगदतान्रिक आंच प्रगैपीदिनि किमपि घृतान्तरकलं नारिचिरात् मम करपथयमगातम्। स च भयोगसमुच्चः: (सुद्रागन्न्रमारूढो वा न वा न जाने) विषशाले पामुछगमावहतां बहूनां भन्यानां विवषसस्म्यहात्मना विरचित इति ज्ञायते । तन्वसारसझ्मझान्वर्वागपि न केषंल

 सामान्वो广 ज्राभिन्द्यनमहींति ॥
 संस्कारूप्वं मुद्वणर्कर्पुपकान्ते, राजकीयहस्तलिखितपुस्तकाल्युध्यक्ष़: कोशत्रितय

 मूलकोश-्याख्याकोशौ राजकीवहत्तरिखितपुस्तकास्मद्यन्धिनौ भक्तः । तृतीय मूलेन



 दृ्पिपथ्य पापे पाठमेदे दोपषान्तुर्ये च परिरील्यमाने तन्र विधमानल्य मेदस्य सव्यापसव्यरीलैयैव तरतमभावो विमाव्येत ; स च तरतमभावो टिप्प्यां तन स्रासि सूचितः।



 थाकंम प्रवर्तमाने, विषयाणां विमर्राने विमजने च दत्हह्प्तिना मया मन्थोऽसौ पूर्वोतराभिदेदेन द्विधा च विभक्त इति ज्ञातुमशकम् ; यतो" वि" कोंशस्य सपदशपरल्भारम्भे 'उत्राध्रम्" इति कामपि सूचनां यद्चच्छयाहमद्राक्षम् । पूर्वार्धमिति सूचनं " बि " कोशोऽप्यारम्मे नौवाकारि । तस्सादस्माभिरमि मुद्वितेडसिन् अन्थे र्वार्षोतरार्धात्मको भन्थविभागो नौबासि सूचितः। तथाप्यस्स मन्थस्य भागद्दयात्मना
 |क्कुचितस्य म्रन्थस्य मध्ये कध्धन महान् विरामावकाशः सुतरामविनामाव्य इति को वा іमर्शको नाम्युपगच्छेत् ? अतो हि नामाहममिौैर्मि, यदिकल, आदिमाः षोडइा पटला: वर्धिव्वेन, पधिमाः पोडझा पटला उतराध्वित्वेन च यभामागं द्विधा प्रागभूकन् विभक्ता इति। ;पपन्त्यन्तरमवप्यस्येये विभागस्य। अगदतन्तस्य, तद्दुपुयोगावहस्य व्याधिनिदानभेषजादिघविषयस्य च प्रयोगाय पथमे पोडश पटला व्यरचिषत । ततश्धरमपटलान् बोडशापि धानेतरविषयाणां विविधानां विवरणाय पर्यकरपयद्यन्थ्यक्तेति विवेकिभिर्विशदमवगन्तुं क्यते। अतः प्रधानविपयाणां प्रवचनाय प्रवृत्त बोछरापटरांम्मक पथम भागं र्वार्षमिति, तदितरविषयाणां विवरणायोद्दिष्टे द्वितींयं षोडइापटलात्मकंक भागं उतरार्धमिति । समभागतया पूर्व मन्थकृृ्दमजद्धिति विभाव्यते।

भन्थेऽस्मिन् न्यवह्दियमाणानां विषयाणामशेषणाम् , सुवन्रां पारिभाषिकशब्दामम, तथा मन्राणां च सर्वेषां क्षिट्युद्धृ्य दिहद्षूणामानुकूल्याय, काचित् न्यावसाने विपयवर्णानुकमणिकापि विस्तेरेण संकबम्म समाओोजितास्ति; या च मन्ये, व्यपरिक्कारमियैं: परमाद्रियेत।।

भूताध्यम् अपरं कमपि भृमिकोपषंहारे किस्चिद्युपवादक्यामि। केरलेषु ;पांचन जाक्कुष्किकां मन्त्रादिनां चारूदूपपयेपु निल्येषु कुक्रचित् कोणे ालीन: , राजकीयमन्थालये च छचिद्यरिगणनीयभोश्वेन निर्नरनिवेशितानां

 igद्ध भद्रमधिगग्य, साव्वपथीनया परिफ्कारसोमया समन्वितो गूढनिवसादिसन्तमसादुयत: , मुचहुनां संक्छताभिज्ञानामालोक्मार्गमवतितीक्ष:, भास्तरं कमप्यम्युदयमधिच्छछति। " पति जीवन्तमानन्दो नर वर्षशतादपि " इति यां लौकिकीं गायं






 फकरलबामिलाखासे ||

कत


|| श्री: ॥

# ॥ नारायणीयस्तन्त्रसारसङ्ग्रह्:ः ॥ 

## सव्याख्यः

## प्रथमः पटलः ॥

श्रीवल्भभ महादेव विहगानामपि प्रभुम्।
प्रणम्य शिरसा वन्दे गुरुन्त्रोकोपकारिणः ॥ १॥

## व्याखुया

वन्दे एकल्द्धाहतं देव विघराज द्रानिजिम्।
गिरां दे.़ीमपि गुऊु इइ्षंरं विण्णुमेव च ॥
 त्रतन्त्रपारावारपारीणो नारायणनामा भूसुखर्: परमकारुणिक: सन् सकल्लोकोपकारकं习习्रधाने चिकिस्सातन्र्रमारिरिप्तुरादौ विषयादिक पद्ऱर्शयन् निर्विधपरिसमापये मझङ> चरति - श्रीवत्रभमिति। श्रीवक्रभ पणम्य शिरिसा गुरून् वन्दे। श्रीवर्ऊभं ख्भ्भीपपतिं गगुम्। महांध्धासी देवश्धति महादेवः। विहगाः देवाः, तेषां प्रभुम्। अथवा गदे़्द पणन्य गुरुन् नन्दे । श्रीवल्भभं शोमानाथं देवानामधिपतिम्। अथवा विहगानां 1 प््ञ्यधिर्पांत गरुडम्। सर्व तद्विरोषां वा। अभवा त्रीन् पणम्थ। श्रीरितिनेन री: । पणम्येत्यनेन नमस्किया। विहगानां प्रभुमित्यनेन गर्डाद्विविषनारानमन्त्र: सेपाद्यत इति खस्तुनिर्देरहः। प्रतिपाद्यवस्तुविषयगरहळादयो मन्त्रतिपाद्धाः। लोकोपरिण इल्यधिकारिण उक्काः। लोकोपकारद्दारा इह परत्र च सिद्धि: घयोजनम्। द्विद्नयास्पद्वमिति ख्ययेव वस्ष्यति । गुरून् वन्दे इल्यनेन शिष्याचार्यंसंन्च: चेत:॥

याक्सामर्ण्मस्सामि: सरवलेक्रहिंतैषिमि :।
किखायोगाद्दितन्नेम्य: कियते सारसक्रूहः ॥ २ ॥
विषप्रहमययव्वसा: क्षुंद्र नर्म च कामिकम्।
इति षट्कर्मिक तन्न्रमेतस्सिद्धिद्र्यास्पदम् ॥३॥
मन्त्वष्यनौषधकथा मुद्रेज्यास्त्तुप्यय:।
वक्ष्थन्ते बहुधान्ये च प्रयोगा दृश्रक्तम:॥४॥
उद्दियन्नेजत्र बीजानि मन्त्रा व्यय्यभ्तिक्ष्षरा:।
मालामनूनां क्यल्यास: किश्विदानी विधीयेते॥५॥
नम:साहाभगवतां क्न्य्यासो न तु सर्क्त:।
2
यथा पतब़मन्नाणि लित्गुन्ते परिवाख् ॥ ६॥
 दुत्तरगार्जयमहाकालोत्ररविद्यासमुद्रेभ्यस्तन्त्रेभ्य: ॥
 आर्तपरिक्षणादिहलोकसिद्द्ध: पर्लेकसिद्धेधाम्प्प्त्। ध्युदमपि नुप्पर्पिन्यियिरासात्।
 परलोकसिद्धिकरम ॥



उद्बिय्त इत्यादि। मन्ग्रा: ग्रस्य्यक्तिक्ष्राः अक्षव्यक्यामेन लिखिता:।


1 विल्ल्यि्यते. 2 अथाव्दक्रमन्त्राणि.

विप्णुर्भाह्य: खरानुक्तावाद्यः सामान्यवाचक:।
असव्यमपि शोषौक्तौ [द्वयोत्तौ] प्रथम च तत् ॥৩॥
भुजौ चर्गावुभौ पादौौ तथान्त्यौ च यशादिकौ।
व्यत्ययन्ते मिथ: सर्वे संयोगानुक्तवर्जिता: ॥८॥
विंशत्यर्णाधिका मन्त्रा मालामन्त्रा इति स्टताः ।
दशाक्षराधिका मन्त्राः स्युर्वर्वाज्विजंजिकाः ॥९॥
वार्धक्ये सिद्धिदा मालामन्त्रा मन्त्रास्तु यौवने।
पश्चाक्षराधिका बाल्ये सिद्धिदा: सर्वदा परे $\left\|?{ }^{\circ}\right\|$
स्रीपुन्न्युसकव्वेन त्रिधा स्युर्मन्त्रजातयः।
स्रीमन्त्रा वह्ञिजायान्ता नमोsन्ताश्ध नपुंसकाः ॥१ १॥
 कारः। एवमन्येषामपि। कर्णमित्यविशोषोक्तौ दक्षिणकर्णम्। द्वयोक्तौ तत् प्रथमम्। [जौ गृह्लीयादित्युक्ते सति दक्षिण प्रथम पध्धादपरम्न ॥

भुजौ वर्गाविति संज्ञाकथनम् । उभौ वर्गौ कवर्णचवचौी। भुजौ भुजइज़कौ। पुनरूभौ टर्गतवर्गी। पादौौ तत्संज़कौ। अन्त्यौ यशादिकौ तयो: संज्ञा ।
 अनुक्ताः। शम्-।

विशतीति। विंशत्यर्णाधिका मालमनन्ता: । एक्रदिशत्यक्ष्रात् प्रागेकादशाक्षराप्वरम्य सिथता मन्त्रा: । पश्वाक्ष्राधिका इति थीजमन्तेजु द्विधा दिभाय उच्यते । परे इति अनुखिद्येचेकाक्षरा: ।।

रोषाः पुमांसस्ते श़्का वश्योच्चाटविषषपु च।
क्षुदर्क्यिमयवं्वंसे स्रियोऽन्यन्न नंुंसकाः ॥?२॥
मन्नावाग्येयौौन्याख्यौ तारादन्तार्थयोज़पंत्।
23
तारान्योऽश्मिविय्मायो मन्त्र आग्नेय इप्यते ॥१ ३॥
शि़ष्सस्सैग्य: प्रास्तौं तौ कर्मणो: कूरसौैम्ययोः।
आग्नेयमन्त्: सौम्य: स्यात् पायरोडन्ने नमोऽन्क्ति: ॥१४॥
सौच्यमन्न्त्तथाग्नेयः फ््कारेणान्वितोडन्तर:।
युत्रः प्रवुद्धमालो वा मर्न्तस्सिद्धि न यच्छसी $\| ?$ ' '॥
सापकालो वामवहो जागरो दद्षिणावहः।
आग्नेयस्य मनो: सौग्यमन्बसभैलद्विर्य्यात् ॥१ द॥
प्रवोधकालं जानीयातुभयो (रमयावहम्) [रुभयावहृम्।।
दुर्श्द्शराशिविद्द्विविर्णाद्धीन् वर्जयेन्मनून् ॥\}७॥
रोषा इति। ते पुमवनाः ॥
मन्त्राविति । तारादन्तार्ध्योरिति माध्यन्द्विना़्शिनिसीथन्तमेक्मर्ध, निशीथादिमाब्यन्दिनान्तमपरम्। तयो: तारो माध्यन्दिनः काल इति क्चनात्। अथवा

 काररेफहकारमचुरः ॥
 प्यन्ते फट्कारणान्वितश्रेदामेयः ॥

1 शस्ताः 2 तारान्यामि. $\quad 8$ उच्यते.

## पथम：पटलुः

राज्यल्गभोपकाराय प्रारम्याऽरिवरः कुरु।
गोपालककुटीं प्रायात् फुल्भावित्युदिता लिपि：॥？く॥
नक्षेत्रेषु कमाद्योज्या स्वरान्त्यौ रेवतीयुजौ।
वेलागस्वर्वझोण शर्मणा वेति भेदितान् ॥？९॥
（लिप्याग）［लिप्पर्णा］रारिपु ज्ञेयाः घष्ठेरादींखंख योजयेत्।

स्वापे इति । वामवहो वामभागे ध्रासस्थितिः। दक्षिणावहोडपि तथा। उमयो－
 ज्ञांन राज्यलाभेत्यादिज्यौहिषिकसिद्धसंख्यापरैरुणॉ：। अंय तत्र कम：——－आ． इत्यभ्विन्याम् । इ－भरण्याम् । ई－उ－ऊ．कृत्तिकायाम्। ऋ－ॠ－匹－ल्ट． रोहिण्याम्। ए．मृगशिरसि। ऐ－आर्द्रायाम्। ओ－औ．पुनर्वस्ताम्। क．पुप्ये। ख－ग．आ亠्टषायाम्। घ－ङ．मघे। च．पूर्वायाम्। छ－ज．उत्तरे। झा－ज．हस्त्ते। ट－ठ．चित्रायाम्। ड．खात्याम्। ढ－ण．विशाखे। त－थद्द．अनुराधायाम्। ध．ज्येष्ठा याम् । न－廿－फ．मूले। ब．पूर्वाषाढ़े। भ．उत्तराषाढे। म．श्रवणे। य－र．श्रविष्ठायाम्। ए－व．वरुणनक्ष्ते। व？रा．पूर्वाभाद्रे। ष－स－ह．उत्तराभाद्रे। क－क्ष－अं－अ：रेव－ त्याम्। इति। अथ राशौ－अ．आ－इ－ई．मेषे। उ－ऊ－ऋ．वृषभे । ॠ－ ๔－ल्ट．मिश्रुने। ए－ऐ．कर्कटके। ओ－औ．सिंहे । अं－अ－शा－ष． स－ह－ळ－क्ष．कन्यायाम्। कादि तुलायाम्। चादि वृद्धिके । टादि चापे। तादि मकरे। पादि कुम्भे। य－र－कु－च．मीने। एवं राशौ। नक्षत्लेप्वनेन फलम्।＂जन्म संपद्विपत् क्षेम：प्रत्यरः साधको वधः। मैत्रं परममैंत्रं च जन्मादीनि पुनः पुनः।＂नक्षेत्रेष्ष नवस्ड नवसु त्रिवारे राशावनेन－＂＂ल्मो धनभ्रातृवन्धुपुप्रमिन्रकल्त्रकाः । मरणधर्म－ कर्माक्व्यया द्वाद्शा राइाय：＂इति ॥
1 रिखरः．
2 खरइझोण．
3 शर्मेणे पेति भैदिता：

किपौ चतुप्पदस्थायां स्वार्यार्य्यर्पपदाक्ष्रात् ॥२०॥
सिद्धा: साध्या द्वितीयस्था: गुसिद्धा वैरिण: परे।
सिद्धादीन्कल्ययेदेवे सिद्धार्याभगण७ैरपि ॥र ?॥ 1
सिद्धान् सिद्धा जपात्साध्यो जपपूजाहुताद्विना।
सुसिद्धोऽधीतमात्रेण साधकं नारायेद्धरिः ॥२२॥
दुष्टार्णप्रचुरो यस्य मन्त्र: स च विनिन्दित:।
मन्त्राध्ययनसिद्धो यो मन्त्रधादौौ किरा(म)[ज]ते ॥२ ३॥
ताद्हरो दुर्लमो लोके सोऽणिमादिगुणपद्रः।
प्रविस्य विधिनद् दीक्षां अमिपेकावसानिकाम् ॥र४॥
श्रुत्वा तन्त्र गुरोर्लब्य साधयेदी़ीप्सितं मनुम्।
धीरो दक्ष: शुचिभ्भिक्तो जपष्यानादितत्परः ॥२ ५॥
लिपाविति। किपौ चतुष्पदस्थायां चतुर्पु पदेपु मिखतायाम् । तेशापदे खनामाष्क्ष स्यात्। तत् सिंद्धपदम्। आमेंय साध्यम् नैन्रुतंत्रुसिद्रम्। वाकंवं वैरि। तेप्वपि प्रत्येक चतुर्धा विभज्य सिद्धसाघ्यसिद्धसुसिद्धसिद्धैविरिण: कर्प्या: पद़म़िग्येन। अन्येप्वपि साध्य्यसिद्धेत्यादि कल्पयेत्। कथम् :-" अ. क-थ-ह, उ-रु-प, ल-झ-म, ओ-ड-च." पेरो। " आ. ख-दा-ळ, ऊ-च-ह, लू-ম-


 चकाराह्टण|दयः। शान्स्रान्तरोक्का निषिद्या ये तेऽषि कर्ज्या: ।। शुर्त्वेल्यादि 1 ईप्सिते = 2 mion_10asaio çanono

1
सिद्धस्तप्सी कुरारः तन्नज़ः सत्यमाषिता।
निम्पहनुग्ये शक्तो गुरुरिल्यमिधीयते ॥२६॥
शान्तो दान्तः पटुध्रीणव्रह्नवर्यो हविष्युसुक्।
कुर्वन्नाचार्श्यয়श्रूषां मनोवाकायकर्ममि: ॥२ ७॥
शुद्धभावो महोस्साहो बोद्धा शिज्य इति स्सृतः।
सरूपददेश्यः पुन्नस्त व्यत्ययी चरुदस्तथा ॥२८॥
मन्न्त दल्वा सहंग्न तत् स्वसिद्यौै देश़िको जपेत्।
यद्चच्छघा श्रुं मनंन्र चछन्नेनाथ च्छलेन वा ॥२१॥
3
पन्रेश्षित वा गाथावत् तजपेयद्यदन्र्यः ।
मन्त्न य: साधयेदेकें जपहोमार्चनाद्धिमिः ॥३०॥
कियार्मिर्भूरिमिस्तस्य सिद्धनन्यन्येड्प्पसाधनाव्।
सम्यक् सिद्धैकमन्ब्रस्य नासाष्यमिट्टि किंचन ॥३ ? ॥
बहुमन्न्वत: मुस: का कथा शिव एव स:।
दरार्स्भजजपदेक़कर्णो मन्त्र: प्रसिद्बथति ॥३२॥
सिद्ध: साधितमन्र्र: ॥
शान्त इति । शान्त: प्रश्रितियहःः । दान्त: द्विमिनेन्द्रियः। पट्रुद्धक्ष:,
 स्तुल्यमपरं गुन्न्त II

मन्न्नमिति। गुरोरुपलन्धि: किमधमित्याकाइ्क्षायां यद्च्छघ्येति ॥ . (२९)
मन्ञ य इति। मन्ज्नसाधनात् कि फलमिति शान्क्रां सम्थगिति। बहुमन्त्रतो हुमन्त्राणां खरूपजस्य ॥

वर्णवृद्धचा जपहासं तेनान्येषां समूहयेत्।
बीजाद्द्वित्रिगुणा मन्त्रमालामन्वोज्जक्किया ॥३३॥
संख्यानुक्तौ शंत सांष्ट सहत्र वा जपादिष्तु ।
जपाद्दारांरा सर्वत्र सामिषेक हुतं विनु: ॥३४॥
द्रव्यानुक्तौ धृंत होमे जोोड़ाक्तम्य सर्वत: ।
मूल्ममत्राद्दांशं स्यात् अंगानी़ीां जपाद्दिकम् ॥३५॥
1
जपात्सुशक्तिर्मन्त्रस्य कामदा मन्त्रदेवता।
साघऋस्य भवेत्तिप्रि््यानहोमार्चनादिभि: ॥३६॥
उच्चेजपाद्विशिए: स्यानुपांगुर्दर्रामिर्युः:।
जिद्बाजप: शतगुण: साहम्नो मानस: स्मृत: ॥३ ज॥
प्राब्मुखोदझुुखो ? विप्रो मन्त्रक्म समाचरेत्।
सर्वे मन्त्रा: प्रोक्तन्या: भायरा: प्रणवार्दिका: ॥३८॥
अनन्यचेता आसीनो वाग्यतो विहितासनः।
अनुतिष्टेत मन्बाणि गुरुन्द्दनपूर्वकम् ॥३९॥
संख्यानुक्ताविति। जपाददष संख्यानुत्तौ साष्टे शातं साएँ सहंक वा। जपाद-
 अथवा सामिषेक हुंत पुरध्धरणहोम: सर्वन्न सर्वमन्त्रदीक्षामु द्रांश़ विद्डुः। अभवा अभिषेक: खमूर्द्नि खकरविहित: सेक:। स द्रांशः होमख तर्षण वा।। (३४-३५)

अभिषेकजपफल्माह-जपादिति । ततः किमित्यत आहु-कामदेनि। अनुतिष्टेत मन्त्रोपासनां कुर्यात् । देक्ताचार्ययोरिति । आत्मरूप: स्ययमन्तरात्मरूपो

1 सशक्तिम्न्त्रस्सात् 2 समारमेत्,

देवताचाधयोसतन्रेष्वभेद: समर्यते बुष्धै।
क्षेत्रतीध्यनारामदेवाल्यनदी़द्रदाः $118 \circ \|^{\circ}$
कुटी विविक्तमित्येते देशा: स्युर्मन्त्रसिद्धिदाः।
यावी यवागू: शाके च पयो भैक्षं हविष्यकम् 118 ? ॥
पूर्व पूर्व पशास्तं स्यादशानं मन्तसाधने ।
मन्त्रः स्वद्वेवातारतिथिवारेषु जप्यताम् ॥४२॥
कृष्णाष्ट्टीचतुर्दइगोर्म्रहणादौ च साधकै:।
2
दरौ यमानलौ धाता शारी रुद्योऽदितिर्गुरू: 118 ३॥
3
सर्पा: वितरोडर्यमा च भग: शीतेतरद्युतिः।
त्वष्टा मारूत इन्द्धाग्नी मिन्रेन्द्रौ नि₹्ऋरिजिल्रम् $1188 \|$
विद्धेदेना हृषीकेशो वासच: सर्किलाधिप:।
अजैकपादक्रिब्बुध्नि: पूषा च द्निनदेवताः $118 ५ ॥$
अग्निद्देशावुमा विष्नो नागा: एकन्दो दिवाकरः।
मातृद्युर्गा दिशोऽर्थेश: कृष्णो वैवस्वत: शिव: ॥४६॥
। परमात्मा देव:। आत्मरुवं संत्र मन्त्ररूपे ड्तरात्मनि संगोज्यान्तरात्मरूपं मन्त्र इमनि देवे निगोजयेत्। जपे साघौैरेवे चिन्य्यम्। उपदेशोऽ्यम् ।1 (३६-8०)

कुटीति । जनितामौ साधितमनिथीनां द्तशिष्टं दैवीयान्नेन भावितं हविशरोष: พकष्।

रु्रानिति । इमान् रुद्रान् किप्यादीन् नमोऽन्तान् विन्यसेत्। सराक्तीन् भावान्। कं ध्रीकण्ठाय नमः । अथवा रद्रादीन् लिप्यादीनू सशक्तीन्

1 बड़. 2 यमोड्नलो. 3 सर्व:. 4 नागः.
2

पश्चदइय: शराइएक्रव पितरस्तिथिद्देवता:।
हरो दुर्गा गुहो विष्णुर्व्रघ्मा ऊर्ष्त्री्षनेप्र्वर: ॥४ज॥
एते सूर्याद्विवारेशा: लिपेर्न्यस्सोऽश कथ्यतें।
केशान्ते मुखवृते च चक्षुषो: श्रवणद्वये $118<\|$
नासागण्डोष्ठदन्तानां दून्द्रे मूर्धास्ययो: ख्वरान् |
वर्णान् पश्चसु वर्गाणां बाहौ चरणसन्धियु ॥८९.॥
पार्क्वयो: पृष्ठतो नामौ ह्द्दये च कमान्य्यसेत्।
यादींध्ध हृद्दये न्य्येत् तेषां स्यु: सस्त धातव: \|५०॥
त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिमजागुक्काणि धात्व:।
रसासेति पटन्तेके ल्यिन्यन्तेऽथ स्मिपीधरा: ॥५?॥
श्रीकम्ठोऽनन्तमूक्ष्मौ च त्रिमूर्तिरमरेभरः।
अधीशो भारभूतिध्ध तिथीशः स्याणुको ह्रः ॥५२॥
2
झण्टिको भौतिक: संद्योज.तधानुप्रुश्यर ।
अकूरख्य महासेन: स्वराणां देक्ता अमू: ॥५३॥ 3
तत: कोडीइचण्डौौ च पश्वान्तकरिवोतमौ।

अजेरा: रर्मसोमेश: तथा ल्मश्नख्दिएकरौ।
अर्धनारीध्वर्ध्योमाकान्तध्राक्षरडिण्डिमौ॥५५॥
1 लिप्यन्ते.
2 चण्डीशो, (झण्डीरो).
8 कोषी.
4 नेत्राहचचकरानना•.
5. आषाढिलिक्जमी.

अलिर्मिंन्ष्ध मेषषक्ष लोहितष्ध शिल्वी तथा।
1
छगाउडकद्विगण्डौ हैं समहाकाल्पालिगों ॥५६॥
भुजत्रफ पिनाकी च खड्ड़तीशाश्ध बक: पुनः।
श्वेतो भृगुर्बगूलीश: रिब: संवर्तक: स्स्टतः ॥५७\|
रुद्रान् ससान्तीन् लिप्याद़ीन् नमोड़्त्तान्विय्यसेदिमान् ।

5
मे, मं, अ, आ क, च, क, च, इ, ई, क्ष, क्ष।

द्वादीन्युसमम्त्वान्ते विद्वान् सर्वत्र योजयेत् ॥५९॥
ह्ववये विभिबन्नमो नियुप्याच्छिसीन्दुद्धितयं कष्ट् शिखायाम्।
कवचे हुमिति स्स्तं तु नेले ननु कौष्ट् कथितं बु क्र् तथास्ते ॥६०

मोड्नान् विन्यसेत्। ओं अं श्रीकण्ठाय पूर्णोदैयु नम: । अथवा सरात्तीर्निति औं 1. अं श्रीकम्ठाय पूर्णोदैयै नम: इल्यादि ॥

हल्ञेखेति। ब्योमसौ इल्येक पदम् । ह्लौ इति। ओं हीं ह्रीम द्वयभाय
 च्चकन्चाय हुम्। ओं हीं हौ इ ई नेत्रत्याय वौष्। ओं हीं हौ क्ष. अस्ताख क्य । का अवि:, गामत्री छन्, सरस्की देवता।

द्वघय इत्यादि । विधिवदिति चतुर्युन्तमिल्यर्थ: । ग्राम्वदिति । बीजानां

[^2]पष्चैव चाल्नानि भवन्ति wस्य नेत्वे मनोस्तस्य विलोपनीयम्। अस्जाि कुर्यात् पुन्रालनैवंव मन्बी निरक्स्स मनोर्ष्याक्त् ॥६?॥ न्यसैैंवें नियुतमिमां लिपिं गुरुक्तां वारीश्शां जपनु हुनेतिलै: पयोऽस्तः: ॥
सेवेत प्रतिदिवसं चे तां तंत: स्यात् सामर्ध्य वन्वसि कक्तिवम्युद्धीरणम् ॥६२॥

 रुप्रैयुक्तां केक्रां वा मनूनां कर्मारें मातृकां किन्यसेघ:।

मन्ताः सघ: कुर्वते क्स सिद्दि पाफै: सार्ध याति नार्श जरा च ॥६४॥
संसाधिता चैर्विष्टा लिपिस्तै: सर्वे च मन्ता इहह साध्तिा: श्शुः।
किमस्ति तर्कर्म समत्तमन्त्योन्या त्या साधु न साख्येते य्् $\|६ ५\|$ इति नारायणीये तन्न्रसारसक्हें पथ्म: पटलः ॥
 ऋमिभिवा) यभोपदेशमित्यर्थः ॥
(६०-६२)
मुदार्थेति। अर्श्द्रहनपरा-च्याख्यान्मुदा । तर्जन्यम्मुप्योरमे मंयोन्यान्यासिक: किश्चिहजवो दद्षिणाघ: करे । वामे क्धिास्वर्समुस्कक्त। उपरि दक्षिणे अकारादि-
 बद्धचन्द्रकलम् ॥
 सम्क्क् साघिता: स्यु: ॥


$$
1 \text { नेल. } \quad 2 \text { सत्र. } \quad 8 \text { नत:. }
$$

# ॥ अथ नागोत्पत्तिनाम द्वितीयः पटलः ॥ 


सराइ्बाराल्युलिका अध्टौ नागा: पुराज्भवन् ॥२॥ आघन्तौ च तदाघन्तौ तदाघन्तौ च मध्यगौ।
वहीन्द्रवायुवर्णणपुत्रौ पितृसमप्रभौ ॥३॥
दशाष्टप्व्वत्रतुणुणतमूर्घान्विताः ₹मात्।
विभौ नृौ विशौ शहद्नौ द्वै द्वौ नागेषु कीर्तितातौ ॥8॥
नागानां जजिरे तेषां सुताः पश्वशांत पृथक्।
2
अजरा अमरा घोरास्ते सर्वे कामरुपिणः ॥५॥

स्वर्वारिशिपातारमूूतलेषु वसन्ति ते ॥६॥
नागोद्य इति। अथ नागोदय इत्याद्यिना साध्यासाध्यपरिजानार्थ सपविध ऊ़्षणमुच्चते । नागानाुद्धूति: कालविवेषस्थितिश्ध द्वयं नागोदय इलयनेन दर्शितम । थानानि देवाल्यादीनि।।


 आतमूर्षान कमाष्त्तद्व्योद्धवाः सर्पा: पश्वशतं नागानामुत्पना ये ते इर्तर्थः। (३-६)

1 कर्म च. 2 अज्रामरणा:.

फणिमण्डल्रिएाजीला वहतपितकफाल्मिका:।
कमाद्धौमा: स्टृता: सर्पा व्यन्तरा दोषमिश्रिता: ॥ज
रथाझल्राझ्झच्छचस्वस्तिका क्षुराधारिण:।
सफणा: शीघगतय: सर्पी दर्वीकरा: स्टताः ॥<\|
घोणसा(गोनसा) मन्दगा दीर्घा मण्डलैनर्वविधैचिता:।
राजिलाध्धित्विता:स्निज्या: तिर्यगूप्वे च राजिभि: ॥؟॥
वातादिकोपना एते. ₹माद्द्वीकरादय:।
2
व्यन्तरा मिश्रचिहांश्य संत्निपात्पकोपनाः ॥ः ०॥
बाल्ययौन्नवार्धक्ये कर्षरीतातमेषु ते।
विषोल्यणा:कमान्मिश्रा अतुसन्धौ क्यस्सये। ॥? ?॥
फणिनः पार्थिवा आप्या आग्नेयाश्नानिखा इसि।
चतुर्विधास्ते घड्डूंशमेदा: घोडश घोणसाः (गोन्साः)॥ २ २॥
त्वयद़ा च राजीला व्यन्तस एर्कर्वशकनि.।
येज्नुक्तकाले जायन्ते सर्पास्ते व्यक्तरा: स्त्वा: ॥१ ३॥
आषाढा़िद्रिमासे स्यात् गर्भो मासचतुष्ये।

फ्रणीजि । दर्वीकरा: ह्रति फ़गनां नाम । घोगसा (गोलसा) इसि मण्डस्टिना (1)
(ง-2 3)



1 घ्रेते. 2 पकोषदाः, 8 हों च्रु. 4 सनिलणमे.

अण्डभेदाद्धवेस्सा तान् स्फुटितान् सुद्धित्र्. पसेत् ॥१५॥
शिष्टास्खयो विपच्यन्ते ते स्युल्रीपुन्द्युसंक्षःः
1
रक: भीतध्ध मिश्रध्ध जायन्ते ते चय: कमात् ॥? ६॥
2
यो जात: कार्तिके मासि तामस: सन्निरुधम:
मार्गरीर्षे बलोद्विक्त: पौषे दीर्षो विषोल्सण: ॥? ज॥
उन्मील्य नेने सप्ताहात् कृष्णो मासाइकेढ़ेहिः।
3

द्वार्लिशहद्दिनविंश्र्या चतसस्तेषु दंब्ट्रिकाः।
कराली मकरी काल्रांघी च अमदृतिका H? ९.॥
एतास्तास्सविषा दंश्रा: वामदद्षिणपर्ब्रिगाः।
पुन्र्मातरमन्वेति मासे स्वेच्छे चरेत्रत: ॥२ ०॥

र इति विंशतिसंख्या । मासत्वये कमात् संख्यात्रं, अथवा नवाराप्डाम् वार्शिसद्धिककरतद्यूयानण्डान् सत्त वा सूते ॥

 रिष्पा इति। रकेकण्डे स्री, पीते पुमान्, मिश्रे नमुसकम्। (१६-१७) उन्मील्येति। अण्डस्फुटनादूर्ध सताहान्वेत्रोनीलन, स्फुटनादूर्ष्व मासात् णवर्व: सूर्यद्दर्शनात् पुनर्दिनंविशत्या द्वार्जिशाद्धत्ताः स्ञुः ॥ (१८-१९)

कोडेति। नेन्रमेव कर्णो यस्येति नेन्रकगः स्षः:। षछ्टिसमाद्वूं शतात्परं


पभ्मासात् स्यात् करायाम: तदा कृत्ति च मुक्षति।

न घन्ति चेत्नेत्रकर्गो जीवेत् घष्टिसमाद्यम्न ॥२ ?॥
नागाः सूर्योदिवारेशाः सप्त व्यक्तेडर्बि वा निशि।
स्वेशानुद्नान्ति वारुु गुलिक: सर्वसन्धिषु ॥२२॥

दूयोर्वा नाडिकामात्रमन्तर गुरिकोद्यम्।
1
दुष्ट: स काह: सर्वंच सर्यो दराति निन्दितः ॥२ ३॥
कृत्तिका भरणी स्वाती मूल्यूव्वज्याध्विनी।
विशाखार्द्रा मखोर्रेषा चिला श्रवणरोहिणी ॥२ ४॥
तारात्ताः सर्पद्धस्य दुष्या मन्दकुजौ तथा।
पध्वमी चाष्मी षठी रिक्ता दृध्ट्स निन्दिता: ॥२ ५॥
 वासुक्यादिरोषान्तम्। एवं स्ववाराधिपति:। पथम ईष्द्धिकपन्द्युक्त नाडिकाचतुक्र कु) अन्ये षट् नागाः रिाष्टुजः। गुलिक्षितु राख्यालेन वा महाप्भेन वा उसयोर्मष्पनाडिकामात्र वा। गुलिकोदभ्स कालो लोक्रसिद्धो गुलिकोतय इत्यर्य:। (२१-२३)

कृतिकेति। पूर्वा, पूर्वाषाढा, पूर्वम्रान्पूर्वंय्य। दम्बयोगा: उुर्बद्धितीयावय:। यथा-" कुषद्वितीया कुजपष्धमी च षही गुरोरृमिझुक्वारे । एकाबही कम्र्व शर्निन्वम्यां द्वादस्यथार्केण च दखघयोगा:"। दग्षराशय: प्रतिपद्दाओौ तुलाद्यव:। यथा-

## 1 सर्पद्दर्डतीनिन्दितः।

द्यितीय: पटलः।

## 1

2
तत्रातिनिन्द्धिता कृषणपश्चमी सा चतुर्द़री ।
सन्थ्या चतुष्यं दुष्टें दगययोगाश राहयः ॥२६॥
एकद्विबहवो दंशा दंट्टं विद्ध च खण्डितम्।
अद्धशमवल्मिं स्यांद्रेमेंवं चतुर्विधम् ॥२ ७॥
ऋजु कक क्षतं विद्ध निर्विषं भीतसर्पजम्।
लालांत्तं खणिडतं कृच्छ्र्साष्ध क्ष्वेल क्षुधार्तिजम्।
ताहक् त् सविंं मांसमश्याविएं हुतार्तिजम ॥२८॥
द्विशरमूजु लालाक्तमुन्मतोर्ध्य मनाग्विषम्,
ककमाकानिज प्रायो निर्विं सुवहुदणम् ॥२९॥
चत्तोल्ध प्राणह्टत्मायो लालास्टक्सावि खण्डितम्।

 जन्मनोरप्परराशिध निन्ध:॥

एकेति । एकद्विवहनां द्रानां दप्रविद्दखखण्डितानि कमेण नामानि॥ रामक्षतम् ॥

ऋजुक्कमिति। ऋजुक्षत कऋक्षंज चेति। तादृगिति। वकमाकान्तिजमिल्यन्र



1 स्स्याति. 2 कृष्णा. 3 अवनुषं. 4 तीजम्, 5 स्थाररक्षिजे. 3

ऋजुविद्ध क्ष द्त वक्ष हन्ति च वैरिजम्।
त्रयो वैकक्षता दंरा वेद्नारुधिरोल्वणा: ॥३ १॥
चक्रद्विकाङ्म्घिकूर्माभा दैराश्र यमचोदिताः।
दाही पिपीलिकास्पर्शी कप्टूशोफरूजान्कितः ॥३२॥
सतोदग्रथितो देशः सविषोड्न्स्तु निर्विष:।
दर्वीकरस्य देशः स्यादूक्ष: शुर्क: सितेतरः ॥३ ३॥
1
कृष्णः सशोफ: पीतब्व दर्शो मग्डल्नि: पृथ्।

व्यन्तराहिकृतो द्शो विजेयो मिश्रल्क्षण:।
देवालये शून्यगृद्टे बल्मीकोद्यानकोटरे ॥३५॥

ऋত्विति। ऋजुविद्धं क्षत हुन्ति कक्यूं च तं हनि। चकेनि। चकद्रिकाङ्जि-



 वा पाठ: ।।

1 उष्ण:.
2 लोडसित:,

रखासनलौ चैसततौ झमराने सिन्युसक्षे।
द्रीपे चतुप्वध सींधे गहने वेत्रघघ्योो ॥३६॥
पर्वात्ये बिल्द्धरें जीणाँूपासमूट्यों।

132
चटेडथ्न जीणम्माकारे देंरा: सर्पस्य निन्दित: ।





अपद्रागत: शर्री प्रमदी भूतोत्ष्षणः।
4
विवर्णवासा: पारादिहस्तो गद्ञदक्ठवान् 18 १॥
उुए्ककाष्ठाश्रित: खिदस्तैलाक्त: कन्मांशुक: ।
आदूंवसा: कृण्णरकुप्यो कुत्तरिरोर्हः ॥\&२॥


 निपादतलम्म । कलन्तो प्रीवांसमघयेशः ॥



1 वटेषु. 2 दंशा: 3 निन्दिता: 4 तूर्णबाक्:

कुचमर्दी नखच्छेदी गुदस्प्टक् पादल्खेकः।

2
अद्वितीयो रुदन्मुण्डी दूता दुप्ता स्युरीद्याः।
दिगादिषु स्थितो दूतः फण्यादीन् सूचयेदहीन् $1188 \|$
दूत: स्थितथेद्वामेऽङ्यौ दक्षिणे वा द्वयोरथ।
इडान्या(?) वा वहेद्यो वा यदि दूतम्य बात्मनः 118 ५॥
अभ्यां द्वाम्यां पृथक् सर्पान् विद्यात्र्बीपुन्पुसकान् ।
दूत: स्प्टशाति यद्सान्र तस्मिन् दैशमुदाहरेत् ॥8\&॥
न भोगी तद्विसंवादे न विषं वेति निर्दिरोप्।
दूतकाले यतो जीव: पार्श्ये जीवस्ततोड्यक्यः 118 जा।
अगयो दूतस्य वामाङ्धि: गुमोऽ्यन्ताद्रशोऽन्यथा।
दूताङ्घिचलन दुपं तस्त्थतिfर्मिधत शुभा 118 <\| सूचर्यति॥

 द्वाम्यां वा वायोर्वहनेनापि रीकीुनमुंसकान् पृथम्विखात् । आम्यां हाम्यां दृत़त्सिस्या वायुवृहनेन च। दूत्स्य वात्मन इति प्रथममात्मन: परीष्य ऐप्मादिनिरोषे हुसे पृच्छे ।
 न भोगी तद्विसंवादे न विष तद्विसंवादे वेति निदिऐोत्। न वा, जीषिव्यतीत्यर्ध:। दूतकाल इति। दूतकाले दृतागमनका⿳े। अन्य इति। दष्षिणाइ्रिरमयथ्येत् अहुम इत्यर्थ: ॥

जीवपार्शे शुरो दूतो दुट्रोज्यत्य समागतः।
योजयेद्दक्षिणेनाम्ं पृष्ठ वामेन जीववित् ॥४९॥
जीवौ गतागतौ दुष्श्युभौ दूतनिवेदने।
दूतस्य वाक्यं दषार्व्यापूर्वमाहुर्थिनिन्दितम् ॥५०॥
त्रिमैसैस्तस वाक्यार्णिविर्वनिर्विषकालत्रा।
आधै: स्वैस्त्व काच्येक्ष बर्गैर्मिन्ना लिपिर्दिधा ॥५?॥
स्वरा जीवस्तनुर्वर्गा इति ज्ञेया च मातृका।
वातामीन्द्रजलात्मानो वरेष्वर्वर्चतुष्याःः ॥५२॥
नपुसककाः पश्चमाः स्यु: स्वराः शक्काम्युयोनयः।
दुषौ दूत्स बाक्यादौौ चातामी मध्यमौ गतेः ॥५३॥
पशास्ता वारुणा वर्णा अतिनुपुा नपुसकाः।
जीवकान्योदयो ज्ञेन्द्यो: स्वंश्षेष्पु तथोदयौ॥ ॥४॥

योजयेद्विति । दक्षिणमागे यत् फलमुक्त सदेवाम्रमागे, वामभागे यददेव छभाग इल्यर्ध: ॥

जीवाविति। दप्राख्यापूर्व देवद्तः सर्पेण दष्ट इति नैतद्विनिन्दितमू(?)। अअवभमा जनीय त्रिमैक्तिरिति। वाक्यार्णान् त्रिमिर्विम््य अवशिष्ट्मेक चेद्बिषं, दूयं. चेन्निर्विषम्। णिि चेत् का ख्रा[तो] मृंयुरिस्यर्यः ॥

खरा इति। यदि खरो दूतस्य वाव्यादिस्तदा जीवगतं शुभं जानीयात्। यदि कास्दिः रीरगतमगुभम्। स्वाः शकाम्बुयोन्य: इब्बदीर्घ[ [्षादि] मेदेन ।।

1 हु. 2 मष्ययो हरि:.
शुक्गुर्वोविचोहोट्टि: दूतकाले गुभा मता।
मुक्षा मन्द्ध महाः संवे गच्छन्नोडस्सं न शोमनाः ॥५५॥

पस्थाने मक्षलं वास्य गर्जिंन मेघहलिनो: ॥५६॥
पदद्किणं फले बृक्षे वायसस्य च कुजितम्।
गींतं वादितराब्दाध्य सिद्धये श्रुत्मीहहाम् ॥५ ७\|
आकन्दो क्ब्नुलदीनां द⿸्ष्षिणे किसं क्षुतम्।

वेस्या विमो नृप: कन्या गोर्दनी मुरजभ्वजौ।
क्षीराज्यद्धिशाइ्बाम्बुच्छंल मेरी फल मुरा।
3
तप्ठुलं हेम रूप्यं च सिद्दयेडमिमुखा अमी ॥५९॥
सकाष्ठ: सानल: कार्र्मल्यिनाम्ब्रभारभृ्।







1 नासादंशादि.
2 वाक्यं. 3 ताम्बूलं.
4 गलस्रपनाओ,

महिषाही शां मांसो निषेध: पतनं वघ:।
कल्हः सर्वजातीनां समार्जनवितेपने ॥६?॥
तैलं कपालं कार्पास भस्मेल्येतान्यसिद्धये ॥६२॥
अन्ये च येड्नुषज्यन्ते सिद्धचसिद्धयोत्रु सूचकाः।
1
नासाद्धरादयो नित्य जिज्ञास्यास्तेऽपि मन्चिणाम्।
चेष्टदष्स्य जायन्ते विषवेगेषु ससस्तु ॥६३॥
धातोर्षात्वन्तर्पाप्तिर्विवेेग इति स्टृतः।
दंरो स्थित्वा द्रिपश्चा़ान्मत्राः संवर्धते विषम् ॥६४॥

## 2

दरााल्धाल्टमायाति ततो नेत्र्र ततो मुखम्।
3
आस्यान्च धमनीस्ताभ्यो धातून् प्राझोति हि कमात् ॥६५॥
वेगो रोमाझ्वमायो रचयति विषजः स्वेव़कश्रोपरोपौ
तस्योर्घस्तत्वरौ द्वौौ वपुपि जनयतो वर्णभेन्प्रवेपौ।
यो वेग: पश्चमोऽसौौ नखनवि尹श़नां क्षण्टमें च हिकां
पछो निधासमोहौ वितरति च मृर्ति सदमो दपक्स्य ॥६६॥
 чनम् $=$ のஇYgacas.
(५६-६ই)
चेषेत्यादि । दंदो दंरागणे, द्विपष्षाइन्माताः ग़तमाला:, अस्यन्तभाग्यहीनस ल्राधिकपष्वाशन्माता वा। धमनी: नाड़ोः ॥। (६४-६५)
वेग इल्यादि । तस्पाघस्योर्वो द्वितीय: । तरपरौ, तृतीयचत्डरी,


1
यस्याज्नानां जडत्न भ्वयभुरक्यवोद्बेगदाहपर्पापा:
 कृष्पास्टक्कम्पशूलौ हृदि च विघटना द्तन्तन्त्वदानां

इयावं च स्रेप्मपितोदूमनमसृगलं रोमकूपाद्विष्यु स्वा् ॥\& ज॥
लालाझुतिरिशातिनिभानि च मण्डलनि नासाश्भयाणि वचनानि च सनिषमेद: ।


[मर्मा]वर्गाध्यनतले च देश उढ़कोल्सेकान्न रोमोद्नम:।
कीलालोस्लवने न ताइनपद्ध यष्टया न शार्क्ष्ता-
द्रक्काविष्करणं च यस्य निग्रं दृष्टस्स मृल्यु गत: ॥६९॥



(६ $\varepsilon-\xi$ )
लालेति। ल्याल = की९९, रितिनिमानि मण्डलानि कृष्णानीत्यर्थ:। सन्धिभेद: सन्धयो विक्रिष्टा छव । काल्दश: सर्परुपेण ॥
 [रानै: श्रोतु:(?)] करास्स, पृषत: पृष्ठभागे, वर्गाद्यन्त्तले, कश्से करतले च, कर्रो दरिसाले,



1 दाहौ पवेपो,

संसैतान्यय लक्ष्षणानि कतिचित् सर्वाणि वा कारणं
साष्यासाष्यनिवेदनस्य विदुषः सरेंण दट्ट्ट प्रति।
एतत्साध्यमसाध्यमेतदिति च क्ष्वेलें न जानाति य:
संपामो हसनीयतां स नु जनैमैन्न्रीति कि कथ्यते ॥७०॥
एतान्येवं सम्यगालोच्य सर्वा-
प्युच्चे: साबं दष्टमासाय विद्वान् ।
अन्यमात्मा तस्य कुर्याच्चिकिस्सां
घ्यानैमैन्नैरौषैधैरात्मसिद्दै: ॥ง?॥
॥ इति नारायणीये नन्न्रसारसदूहे द्वितीय: पटलः ॥



## || अथ वतीय: पटलः ||

दृरौ दुण्डिनि जीवाल्ये साष्यहृत्पक्मकोशागे।
तन्वामार्णावृते चन्दच्छेने मूसम्भ कि्यसेत् ॥१॥
कण्ठे सुषाढयमिन्दु अ्रूमष्ये बिन्दु च चिन्तयेत्।
कार्यादौौ जीवरक्षेय बन्ध नन्धेति भाषणात् ॥२॥
अथवा चिन्तयित्वैवे मन्ती मन्त्रमिमे जपेत्।

तस्स चिकिस्सां कुर्याबित्युक्तम् 1 सा जीवरश़ाएव[वक्केन्याह -हश़ाविति।



 तस्योपरि चिन्नितेन हौ इत्यनेन मुण्डनीजेन तज्जीने कलनीक्रुर्यान्। तदुर्युपि पृर्वाक

 इति पृथिवीमप्डलं चिन्तयेत्। तन्मण्डल्द्वयूमपीतरतरं सन्धगेत् ॥" ओं नमो भगवते नीक्कण्ठाय खाहा" इत्यनेन पारोनेव हढ परितो क्धयेत्। केपारिक्विशिना अन्धने
 कण्ठेन्दुगाममृकरां प्रापया तया सहीग्डान्नर्नहिध्य च्यातां स्रर्य । तन मुण्डस्पाने
 भगवते नीलकम्ठाय साहा ठें वं टं" प्वं चिन्तिक्ति पव्व जभंज, अन्वया वा पृथिद्यादि जीवान्त पूर्ववत्। संकल्पित्योपरि मुण्डं च मुण्डोपरि पद्म विनेन्दुमेव इन्तोरूपन घन्धन्न



1 कण्ठे सुधाब्यमिन्दु भूसम्म किन्ययेत्। क्रमध्ये बिन्द्र चिन्तयेत्।
2 अमृतकलापायया.

ओं नमो भगवते णी चे " शास शार्णा शा.......।।
साज्यं शकृद्दसं पेंय सर्पिवी जीवरक्षणम् ॥३॥
जब्नम स्थावरं चेति द्विविधं विषमुच्यते।
जส্ञम सर्पमूषाद्धि श्रङ्नचादि स्थावरं विषम् ॥४॥
आद्यस्य घोडशाधारा दंश्र्रागुक्क (क)शावादयः।
दशाइन्यस्य प्रसूनत्वङ्मूलुपत्फफलादय: ॥४\|
मन्न्रध्यानौषधाधैस्तु तयो: कार्या प्रतिक्किया।
शान्त: स्मरान्वितो व्रह्मा लोहितस्तारकं शिरः ॥६॥
विपतिर्नाम मन्त्रोऽंच ताक्ष्ध: शब्द्मय: स्स्टतः।
" ज्वल ज्वल महामति ठ, ठ गरुडचूडाननाय ठ ठ।
गरुडशिये ठ, ठ गरुड प्रभझ्जन प्रभेदन वित्रासय।
विमर्द्य ठ, ठ अप्रतिहतबर अप्रतिहतरासन हुम् फट् ॥

जज्ञममिति। सर इकारः। अयं मन्त्रो विपतिर्नाम, मन्न्त्य विपतिरिति न प्रकारण (इति) चेत् तार्भ्ध्य: राब्दमय: स्मृत इति। क्षिप ओं खाहा, ओं ज्वल ल महामति स्वाहा हृद्यगाय नमः। ओं गरुड्चूडाननाय स्वाहा शिरसे स्वाहा। ओं
 ॥हा कवचाय हुं फट्। ओं अपतिहतबलरापतिहतशामन हुु फट् अस्लाय फट्। ओं परुपधारक सर्पभयाकर भीषय भीषय सर्प दह सर्प दह भसीकुकु कुऊ स्वाहा नेत्राभ्यां |बट्। काइ्यप ऋषि:, देवी गायत्री छन्द:, फङ्निक्वर्व, श्रीगरुडविण्णुर्देवता।। (8-७)

[^3]उत्ररुपधारक सर्पभयक्षर भीषय, सर्प दह दह भम्मीकुरु ठ ठ ।
एवमुक्तानि नेत्रान्तान्यञानि विपतेत्ध षट् $\|७\|$
सप्तवर्गान्ययुयुम्माप्टदिम्द्लं खरकेसरम् ।
(विद्धेन्दौ मस्द्धहि) बिन्दुकद्धिहिरुद्धान्यकर्णिक मानृकाम्बुजम्।
कृत्वा हृदिस्थं तन्मन्त्री वामहमततले सरेख्य $\|<\|$




 विचिन्य तस्साकाइास्थं विषं वागौ सकामयन् ध्यामन् "औं हमँँ सक्षिपह, प्रक्षिपह, हा संप्टव स:, प्रावय स: सहहस:, प्रस्षिपह " इति मन्ब्रमसकृजपेत्। पुन्राप यर्हित्वा
 संकामयन् ध्यायन् "ओं हसौं संक्षिप्ट हा सा मंश्रव" इ़्यानि असकृत् जपेत्

 इंत्यादि पूर्व्वत्। पुनरपि बहिगत्वा द्नात़्रान्तान् पूर्व्वद्त्त: प्रविश्य अमृतेन स्राबक्विता तस्य अम्मम्डलस्थं विपं पृथिन्यां सकामयन् ध्याभ्न्, " ओं हुमौं संक्षिपह सक्षिपद्ध
 प्रविश, अमृतेन प्रावयित्वा तस्य पृर्ध्वामण्डल्ल्य विष फंशान् थहिर्मिस्सारक्त सरन्

 संहसः प्रक्षिपह मक्षिपह" इति। एवं कृते विषशान्ति: सब एव भव्वत्व।

[^4]अन्कुषादौौ न्यसेद्वर्णान् विपतेमेमिदाज््झल्र:
पीतंत वब्धि चतुष्कोणं पार्थिंवं राकदैवतम् ॥९॥
बृत्राध्धमाष्यं पम्मांक्क शुक्कं वरुणदैवतम्।
 1
बृत्तं बिन्दुपृंत वायुदैवंतं कृष्णमानिलम्।
अस्कुषाप्यक्कुलीमध्यप्वस्थेप्वेष्छे वे₹मसु ॥? १॥
स्ववर्णनागदन्द्धेन वेप्रितेपु न्यसेत्कमात्।
विपतेधतुरो वर्णान् समण्डलसमत्विष:॥१२॥
अरूपे[तु ?]सतन्मात्न आकाशो शिवद्देवते।
2
कनिष्हाभ््यपव्वस्थे न्यसेत्तस्सान्यमक्ष्रम् ॥३३॥
अन्बुष्ठेति। अझुछादौ न्यसेद्वर्णानित्यनेन सकळी(डी)करणमह——हसे ज्यापक न्यस्य ताल्रत्ययाद्विक कृत्वा पुनरसुष्ठादौ विपतेरेभिदिताइ्झक: वर्णान् कमान्यसेत्।


 3 अमृतमप्डलाय कार्कोककपद्मवेप्तिताय श्खेतवर्णाय नमः। संन्न्या मध्यपर्वण ओं रं वहिमण्डलाय अनन्तुरुल्किकेप्तिताय रक्तवर्णाय नम:। मध्यमाया मध्पर्वर्वणि खां ये वायुमण्डलाय तक्षकमहापद्मवेप्तिताय कृष्णवर्णाय नम:। अनामिकाया मघ्यप्वण्वण हां ह: आकारमण्डलाय जयविजयवेप्तिताय कृष्णवर्णाय नम:। कनिहाया मध्यपर्वणि तस्यान्समक्षरं कनिष्ठामश्यपर्वस्थे आकाशो न्यसेत्। हां हः आकाइामण्डलाय नमः। तत्रापि
 फ तंर्जन्या मध्यपर्वणण " ंभ गु " मध्यमाया मध्यपर्वणि " तं मं" अनामिकाया मध्य-
1 यु่ं.
2 पर्वमघ्यस्थे.
8 अम्मम्डलाय,

नागानामादिवर्णांश्य खमग्डल्र्गतान् न्यसेत् ।
भूतादिवर्णान् किन्यस्येक़सुछाद्यन्तपर्वसु 11?8॥
1
तन्मात्रत्रिगुणाद्यर्णननक్तुलीणु न्यसेद्धध:।

मण्डलादियुतान् वर्णान् विपते: करयोजितान् ।
ज्येष्ठाद्यनुलिमिंर्देहे न्यसेत् स्थानेपु पश्वमु ॥? ६॥

 घ्यझुलीनां पर्वणि तलेभु पुनः स्रट्टिक्रेण च न्यमेन्। "आहैँ आमें व अ उं अे पं इं के
 "खां ये" वायुमण्डलाग तक्षकमह्यापन्मवेष्तितय कृष्यार्गाय नम छत्यानि कानिघानीनां








 नास्य पश्चभूताइ्मकत्वं च दूर्भयति। आजानुत: मुवर्णाभं पृरिझ्यात्मक, आनामेम्नुहिनप्रभं आकप्ठात् अम्मयं कुछुलाखंगे अम्य्यात्मक आंकशान्तात् सितेतर वाग्वात्मकं

आजानुतः सुवर्णाममानाभेस्तुहिनपभम्।
कुल्मारणणमाकम्ठादाकेकान्ताव् सितेतरम् ॥? ज॥
घ्रहाण्डव्यापिनं तार्क्ष्य रक्ताक्ष्ष नागभूषणग्।
हीनाम्मनासमान्मानं महापक्ष सरेदूधःः ॥१८॥ एवं तार्ष्ध्यालनो वान्यं मन्तः स्यान्मन्बिणो विषे।

मुष्पि्तार्श्य्यकरस्यान्तस्सिताब्नुष्ठा विषाप्हा ॥९९॥
तार्ध्ध्यहत्तं समुघम्य त्पम्चाबुलुक्चाएनात्।
कुर्यीद्विष्स्य स्तम्मार्दींत्तदुक्तपदवीप्सया २०॥
आकारादेशामूधीज: पश्चार्णो विपतिर्मनुः।
1
संस्तम्मयेति वीप्सान्तो(न्तमाषणात् ) भाषणात् संभ्म्येद्विषम् ॥२ ?॥
अ्लाग्डब्यापिनमिल्यनेनाकाझात्मकमित्यप्युक्तम्। लीनाग्रनासं छिन्नासाम्य, नीलाग्यनासमेति वा पाठ:। (ताई्ध्यात्मना) ताष्ष्थात्मनस्ताश्र्भमन्⿹े龴ण सक्रीकृतस्स वाकं तेन यदुक्तं वेषविषये तन्मन्च्र[स मन्त:]स्यात्। संस्तम्मयेति। स्वंये पीतवर्णधचतुश्रमण्डले स्थितं दट्ट यात्वा दष्टस्य विषं "सम्म्यय स्तम्भय" इसि अझुषुच्चालने क्षितिजिजजपाद्दप्र्य विषं स्तवंध




 घाल्नात् स्वयं कृष्गचर्णों भूत्वा दूं बायुमण्डलस्थं वायुना सर्वत्स्रव्यमानं ध्यात्वा "अस्यां दऐ संकामग संकामय " इति दृृविपं संकामयेत्। तमेव करमूर्र्वीकृत्य कनिष्टांभुल्चित्र्नात् स्वयमाकारारुपो मूल्वा दट्टं च तदूपं घ्यात्वा "हां दष्ट्स विषमाक्षेपय आक्षेपय " इति दप्पविषमाक्षिपेत्। विषनुरुपनाइनं कुर्यादित्यर्थ: ॥ (९-२०)

1 वीप्षा नो. 2 दुष्ट्स.

1
विन्स्तभूपयोवीजौ मन्त्रोडंद साधुसाभितः ।
2
संप्ववसंप्कावयसराब्दान्य: संहोद्द्विप्म ॥२ २॥
दप्मुत्थापेदेदे तजसाम्मोरमियेकतः।

(सन्दप्पद)सन्द़पचनसुयुक्तो मूतेजोन्क्ययात् स्थितः।
मन्रोडयं बायुवद्दूर्विषस्य स्तोमहृद्ववेत् ॥२३॥
भूवायुव्यत्ययान्मन्त्रो विष सक्षामय्यसौ।
वीप्सगोच्वारोपे कस्त्योग्वस्म पदस्म च ॥र ५॥
भुव्योमनीजयोमेन्नो व्यत्ययाद्धिपति: कृतः।
3






 संकामय संकामय" इति दब्श्य विषसंकाम कुर्मात्। अनेन अनामिकाचाल्लादृ्धस्य



1 क्य्यस्तमूपयोर्वीजो मन्तो य: सावुसाफितः।
2 संस्लक्स: प्रावय्स: पदान्म्य:. 3 सफ़्लक्स भ्लावभ्स: पद्वाब्यो.



- 2

घोष: खर्वर्गी चतुर्वेसमस्थित्या सब्क्रमणादिकृत्।
अन्त:स्थैर्निजवेशेमस्थैवाताभीन्द्रजलाइसमि: ॥२८॥
ततर्तर्मम नयेन्मन्नी गरुडीकृतविम्यहः ।
कृषण विषस्स स्न्र्रामे रक्रांभ स्तोभकर्मणि ॥२९॥
पींत स्तम्मे शरििप्रव्य नागे तार्ष्थ विचिन्तयेत्।
5
धूपपष्षो हहन् विण्णु तार्ष्य्याता वायुवेसमनः ॥३०॥
अनस्थाल जपन् मन्त्र मन्त्री सक्त्रामयेद्विषम्।
6
सस्तोमयेत्तथामूतस्तार्थ्धों वहिग्रहे स्थित: ॥३ १॥
तिनैव मनुनावेशस्तथा स्याद्दिति केचन।
7
सोऽबस्टम्मिताारस्सन् जपन्निन्द्रगृह्थित: ॥३२॥
संस्तम्भ कुरुते कैश्चितथा संहार इप्यते।
तार्द्ध्यो वरुणगेहस्यस्तजपान्नारयेद्विषम् ॥३ ३॥
भुगुसाम्बुरिति। आदिशाब्देन द्शान्तस्यादिएच्यते। एता बीज विपतेथतुर्था-

 आा अन्त:शातममन्त्र जपन् विष्ष संकामयेत् । अवृृ्भितगालो देहोद्वहनात् ब्यगात्रः॥
1 भुग साम्भु:. 6 गह. $\quad 2$ सरीं. 7 गृह. 3 त्मभि:. 4 नारो.
ग:.
1
तथा तार्ष्यम्य पक्षेण नीत दष्रात्पर नस्य 2
सविषं पक्नागारं विषसक्रूमकृष्टवेत् 11 ३8॥
3
अहीरोन च तारण युको वाली भुजमवान् ।
कमाद्रिषस्य सळ्लिसस्तोजौ कुर्यत्सवेख्मगा: 113411
5
नरमव्य देहमूर्धि ध्यांत राब्बुदिक ज्क्त्र् ।
सतारं ब्योम वा तद्दद्टष्टाक्यवसन्चिधु।
विषस्य स्तोमकृद्धघग्टृवानरकीर्तनात् ॥३ ६॥
ओं नमो भगवते रुद्धाय, काल्गम्निवर्णाय,
एघ्येहि, कालानल्लोलज़जढाय, पात्य पातय ॥
मोह़य मोट्य द्वावय द्वावय, आमय आमय, हन, वह, पच, हु फट् उ, उ।

तथेति। पुनरपि संकामयेत्। किस्विद्रिोषषमक्ति। तनुच्यते। अथ ताश्भस्म्य


 शाखादिक पण्व सतार च्योम वा "हीं" इति। तद्वपि दग्रावम्व सनिभ्येवे। दूपगृहवानरकीर्तनात् एक्षां दहते हनुमानिति कीर्तिनात् 11 ओं अम इनि। ओं नमो भगवते रुद्राय कालाम्मिवर्णाय एघेहि कालन्लल्लोलजिएाय पात्य पात्य, मोहय मोहय, द्राबय द्रावय, आमय, आमय, हन हन, दह दह, पच पच, हु फट् खाहा, विषामिना दद्समानं तं दंट्ट ध्याभ्् इंम मंतु जपेत् स्तोमाय ॥
1 अथ.
2 कम.
3 अर्घी
4 बाही. 5 तनुमष्य दधम्.

दष्टं मूर्दि ज्वर्द्धहिगेंहं न्यस्य विषामिना।
दघ्यमानमिमं ध्यायन् जपेस्तोमायं तं मनुम् ॥३ ७॥
सोर्च्वाधोवह्निशुक्नान्तं बिन्दुमद्दष्पमस्तके ।
चिन्तितं कुरुते स्तोभ तदेवोर्घ्चामिलोपतः ॥३<॥
दप्टावेशक्टदङ्यघ्यूरूनामिह्टत्कण्ठवक्नगः।
भुगु: साषडिदीर्घामिर्द्रण्डी स्यात्तोभकारक: ॥३९॥
1
2
समन्तुविषरोगेषु तथा सर्पायहादिष्ठु।
ऐन्द्रे शक्रगतं नाम कुलिशोपरि घट्टितम् $118 \circ \|$
अन्योन्य पीडिते पाणौ स्तम्भकृद्विषसुप्तके।
3
मुटिंत भूमिगेहाभ्यां न्यस्त मांसाङ्सन्धिजु ॥४ १॥
पार्थिवाहिवृतं दं्ट्र ध्यात्वा संस्तम्भयेद्रिषम्।
पादोजरुद्धध्वक्राय शिरोडन्ते स्तम्भकृन्मनु: ॥८२॥
सोर्घ्वाधोवहीति । भूतदष्प्रस्य मस्तके चिन्तनात् स्तोंभ कुरुते। है दष्टाक्रत् भुगुः साषडीतिस्तात् (!)। अस्य जपात् सर्वविषशान्तिः ॥ ऐन्द्र इति। वामस्थे ऐन्द्रमण्डले एकारगतदप्प्नामकुलिशोपरिघट्टितं दक्ष्षिणपाणौ कल्पितेन गोपरिधट्टितं विषसुप्तके सतम्भकृत्। स्तम्भित तु विषं नोर्ध्व गच्छति नाधध्च ति। सां इति जपात् विष स्तम्भयेत्। मांसं लकारः। पार्थिवाहिषृतं वासुकिम्पालाभ्यां वेष्टितं पादमूलादारम्य केशान्तमेकेन। पाद्दोजरूद्ध हति। कटचकाय खाहा भायेत् II

1 समस्त. 2 सर्व. 3 पु. 4 सन्धिकम् :
5 लिरोक्ष.

ओं हचे स्तम्मय उद्बनने ठ, ठ।
एव सर्विषषस्त्तभी सर्पद्दांस्मम्मयेन्मनुः।
श्वेत्वरकलाभीरस्तन्यधारासमुक्षित:।
सरोजेडस्तकुम्मझ्यो दथे निर्विष्तां कंजे् 118 ३॥


जन्तं दण्डीन्दुपृितंत सुधारावि जलेड़रीफिम्।
घानपानात्सर्वविक्ंज्धरोगापमृत्युजित् ॥४ ५॥
मुखदृतान्वितो दण्डी न्योमहहाही द्वंय तु वा।
दष्टाक्सन्धिधु न्यस्य चिन्मन्त्रेण विष होते।
सबिन्दुगानं सर्गी भुगुध्थिन्मन्न्न उध्यके 118 \&॥

ओमिति। वज्ञे सम्भय उद्रन्धने खाहा । पु मनुः सर्विषषक्तम्भी,
 स्थित: तासां स्तन्यामृतधारया मूर्ष्जि पादान्तं स्मुष्षित: ॥

दण्डी कुम्मो मूर्धि स्थितो ध्येय:। क क इति इन्दुविम्म चेति चकारात्वपि,
 सर्वविषजरारोगापमृत्योो नस्यनि॥
 चिन्मन्न्त: ॥
1 सितो. 2 जरादिद्धृ्.
8 अ冈.
4 का.
6 п.


कनिषाद्ञुलीममध्यर्पसु ₹मझो न्यसेत्।
चिन्मन्न्र च तले तस्थं जलं जकृष सुघामयम् ॥८८॥ 2
समीज तन्गुखे क्षिसमाविश्य विषनारक्ृृत्।
शाशिस्थ सर्गि कुक्कान्यं हृदादिस्थ विंं हरेत् ॥८९॥
कुमसस्थ बिन्दुभंजान्ं हल्कण्ठमुखमूर्षगम् ।
अम्म：कपिप्ववाख्यानात् सुधास्सावि विंष हरेत् ॥५०॥
शिखसर्श्रों वियक्क्रणणं न्स्सास्ये｜दुष्मन्त्रिणो：
4
भमभाण्डसुरापानकथया नाहायेद्विषम् ॥५१॥

 तस्थ्ध जलं जांत सवीज बीजन्यासैः सह तन्मुखे क्षितमावेशरविषनाइक्ृत्।＂कीं हीं कें स：＂शारिसंय भूतिम्वस्यं सर्गी शुरुक्रुन्तं＂ह＂द्वति ॥（8६－8९）

कुम्मस्थमिति। संव हृद्धि स्साने कर्प्पश्तिव्वां कपपिप्रवाख्यानात् विषहरम्। भ्भसि निमघ：कध्रित् कवि：प्रवमासाघ्य तीर गत इति ॥

रिाखेति। शिखाख्सर्गी वियत् हं विषं नाइायेत् ॥ ऐन्द्रेति ऐन्द्रस्थाप्यग्गहहस्यस्य द्दमण्डल्स्य वर्णमप्डलममध्यस्थितस्य पूर्णेन्दून्जकरण्डेन पूर्ण्नुम्डम्डलम्ण्यस्थसितपद्यं

1 तर्欠
2 वेश．
8 मजान्तं．
4 ．पाणां，

पद्ममालाषरः इको घ्वजाम्पस्थितनायस：॥५र॥
पूर्णेन्द्वन्जकरण्डन क्षीराधिध दुसरं तरन् ।
द区：केनेति कथयेच्छ्रुवा तद्दिसमयनितः।
दृ्：स तु मयेयेयें दृथो नप्रविषो भवेत् ॥ ५३॥ 1
सिद्धं गुरुपदेरोन मुण्ड ताक्ष्धतनुर्नुधः।
2
आलिस्यालित्हि्य पूर्णेन्दौं वामपष्षेण मार्जयेत् ॥५४॥
 ＂वं＂＂स＂＂क्षिप＂इति＂ठं वं सं क्षिप＂इल्येषा अमृत्पष्वाष्ष्री। अस्प




 परमरहसत्वात्। अथवा अं्रापि पकाग़त्वेनेक्त इत्यल＂₹＂इ्वत्येन अम्रमचच्येत। अत：


 इति श्रृमी। न：इति इइन्द्र इति वासबिषनं इति ॥
（48－44）
1 䐧．
2 के

तलेकल होर्त् क्वेवे श्रृज्ञिसस्तोभकारि च।
सविंष विषबन्धाय बीज तन्नात्र कथ्येते।५५॥
सारिनसत्यार्मेन्दुपाँ्ध क्षिपमस्साथ दिविविभ:
एतस्स्याद्विषद्देखेखा शिखिएयेनारुणातिमका ॥५६॥
मन्त जप्यान्मुद्दुष्टे गणयेद्विषशान्तये ।
ख्वमन्नजपाद्वाथ कलगरेखा: ख्रात्मिका: ॥५७॥
हसान्नरस्थां दश्राख्यां विधयेन्दुस्थारगाम्।
एकैकलोपाद्देन गणयेल्जिरिवतान् सरान् ॥५ड॥
दण्डी सर्गी सकर्णाधचन्द्री सर्गीं च यन्यम:।
2


साग्मिसल्य (न्य? द?) इति । प्रों क्षिपमम्य किट्टिपोटु दृ: मन्त्रयात् शिखिस्रेनारुणालिका रेखा एैकैकलोपात् गणयेद्विषं न₹थति । अरुण



狑।

दण्डी सर्गीति। हं: हः हुं हः अथवा स तत् संस्मृट्य सककृत्वोधचासितम् यनेन आकाशस्य सितमपि रुपमसीतीयुच्यते ॥

[^5]2
संस्पृत्य दप्र्मावेशा सप्तक्वत्वोऽथा कृते: ।
ह इल्युक्ता न दष्टेऽसौ न निष वेति निर्दिशोत् $\|\& \circ\|$
भौनाप्यामेयवार्वयक्ष्वेल्द्धद्धिपतिर्भवेत् ॥
तद्विपक्षार्णयोगेन तन्मतेन च सद्यना ॥६्१॥
भौमें सर्वाज्ञैवैइगगुरुतास्तम्भक्टद्विषम् ।
वारुण कफरोमाश्वलालुगलनिरोध्टृत् ॥६२॥
वाइयंय खेदान्धतानन्द्रादाहद्नन्तियोगक्टत्।
वायन्यमेव वाक्रोष्वैवर्थ्यचल्यन्तक्हत् ।
3
ओं पक्षि महापक्षि

## द्वावेतौ पश्किराण्मन्त्रौ विषमावमिम्न्वणात् ॥६३॥

भैमेति। तद्विपक्षार्णयोगेन तद्विपक्षाक्षरमेव भौमविषे ताक्व "स्वापद स्वाहा" इति जपेत्। अव्यविषे "क्षि ओं ओं स्याहा " इनि आयेग्रिश" "ओं क्षिप स्वाह्ता" इति। वायन्नविषे "ओं ब्रिप ओं क्षिप स्वाहा" इनि। अन्नया वा मौमबिपे हर्ट वायुमफ्डले


 न्द्रजलाइमनो वर्गेप्वर्णचतुष्ट्यम् इति पूर्वमुकम्त, तद्विपक्षार्गयोगेन इनि बा उक:। पेन्ते वायनै:, वायन्ये ऐन्द्रै:, आप्ये आमेंश्र:, आयेये आव्यैरिति 1 वन्तबियोग


ओमिति। ओं पक्षि महापक्षि हससके सेक्सर साहा, पक्नि पर्कि हों हां स्वाद्धा। विष़झावेतौ मन्त्रौ।।

1 माकारा. 2 वासितम्.


1
ओं अमृतेऽमृतवर्षिणि संप्टव सम्हावय।
आदौ निन्दुसुधास्तन्छरिगतं ज्ञानं विल्ल्ञ्यामिधा－
वर्णान् ठान्तरितानधोमुखगतान् पड्कौौ सुधाप्कावितान् । 4
कुडचे छोटिकया कमेण लिखितान् दप्प्स्य पस्यन् जपेत्
मन्त्री मन्त्रमिम परोक्षविएह्ह्त् सिंद्ध त्रिरक्षैजैपै：॥६४॥ ओं हिरवर्षि पर्वहिनुष्षी．．．．．．．．
च्युतेन कुम्भादमृतेन सिश्चतीमहिवणणे क्वेवेख्वतहिरूूल्निमीम्। 8 उमां（इमां）निजैय्येन सितां त्रिरोचनां संरेज्जपन्मन्न्रमिमं विषापहम् ॥६५॥

अमृते इति। अमृते अमृतवर्षिणि संप्रवसः प्रावयस：। कुडचे छोटिकया－ ल्रि⿳亠二口欠口⿱亠 । तदन्तः स्स इति तस्याधो देवदत्स्य विंष नाइाय नाइयेति । ठन्तरितानधोगतमुखान् ठिठ दे ठठ व ठठ द ठठ त ठठ स्य ठठ वि ठठ ष ादि अधोगतमुखान् अधोमुखान्तानिस्यर्थः । उपरिस्थित्सीबीजात् स्रकन्ल्या सुधया
 ओं हीरेति। ओं विषह़ऱि सर्वविषहरि स्वाहा－विषद्द्यदाय नमः। हरि शिरसे सर्वशशिवानैै वपट् । विषकनच्चाय हु। हरनेतन्रयाय वौषट्। स्वाहा असाय अझ्जानि तु＂शिखाल्लकटनेतराए्यगलन्दोध्द्वयेप्वपि। सकुक्षिनामिखिखिस्व्यजानुपादेष ［＂अक्षराणि। उमामेव ध्यायेत्। सितां त्रिलोचनां द्विभुजां कुम्मस्थिनामृतेन ।णे सिष्षन्धी घामपाणिस्थिन त्रिशूलेन अस्मै त्वया दत्त विष स्वीकुर्वांतेति कोषादुक्तू 1 पुनर्विध्यन्ती स्वयमेव भूल्वा उमां ध्यात्वा उसारूपो भूल्वा इम मन्न्र जपेत्।当 नइस्यन्ति।

1．अमृते अम्टतर्षिणि लं प्रवर्र：प्रावशर्व：． 2 दप्डि． 3 गतमुखान् ． कया． 5 सिध्यन्ति ऊभ्कैजपात् ；सिद्धलिलक्ष जपेत्। 6 हरवष्टिट्रु
 न् जपेत्．
6

ओं मुष्टि चज्ञनुष्टि ठ ठ। ओं कालि महाकालि ठ ठ।
अरवेखि पुरवेलि वेददेदि $\delta$ ।
सच्छां कालीं पिशाच्या: सगुणडमरकां पष्लमक्क्भक्वां
5

6
दख्खा विद्धेन नेनत्रक्त्हनगुभी: \{्वेव्म्मापायक्ती-



 मुष्टि मुष्टि वन्रमुप्टि स्वाहा कवनम्। औं कालि कालि महाकालि म्बाहा नेत्रत्यम्। अरवेलि पुरवेलि वेददेदि खाहा अमाय फट्।




 जपेत्। पुनः क विषमिति वदेल्युकेत तन्र विष भालित्र। पवभुके तसिम् पुरुे स्थितं विंष नस्सतीत्यर्थ:। सन्छां कालीमित्य्यान्वयः। आरनान स्वच्छां काली




[^6]ओं पक्षिराजाय ओं राजपक्षि ओं ठि ठि य र ल व ओं पक्षि ठ, ठ. । 2 मन्त्रोडंय भुवि यष्टिकामहरणात् क्ष्वेलं हरेद्रारूड:
ओं नमो भगवते कनकदेह कार्कोटकराख्बूपाल विर्ष हर निर्विषं कुरु हुं फट् ठठ।
रेखा: पश्च विषापह्डा विपतिगास्तन्मन्त्रता|लं्ध्धनात् ।
5
अजन्मणिणिर्मजे सि ठ ठ।
सोमस्थस्य मनु: पदक्ष्षिणविधे: कस्याप्ययं क्ष्वेल्हृत्
ओं ${ }^{6}$ नमो भगवति अनलकेशिश महाकेशि सदा सदा
सर्पमुखि मझ्जमिज्ज एरण्डकि मूषिकि सर्वविषसस्क्रामणि हुं फट् ठ ठ। दप्रावेशकरो विषापहरणश्धायं मनुर्मन्बणात् ॥६७

पक्षिद्धु फट्, छं। ओं पक्षि पक्षि, क्षि क्षि हुं फट्, ठ, ठ।

ओं पक्षीति। ओं पक्षिराजाय ओं राजपक्षि ओं ठिठि य र लव ओं पक्षि I । अनेन भूमौ यण्पिताडनात् विषे नइयति ॥ अजेतिं। अगन्वमंगेलि (?) स्वाहा । अंं मनुः सोममप्डस्ल्थस्य कस्यापि पदक्षिणविधानात् हृृत्.।। ओं नम इति। ओं नमो भगवति अमरकेशि सर्वादा सर्षमुस्ति मिजे एरग्डकि मूषिकि सर्विविसकामणि हुु फ्ट् स्वाहा । जपादृ्टावेशकर: पहरणश्थ ॥

ओं पक्षीति। ओं पक्षि पक्षिष क्षि क्षि हुं फट् स्वाहा। गरुडरुपझयेनो विषार्ण-

1 ओं धीं श्रीं ठं.
2 मन्त्रोऽं.
3 चणचडे; चणनये. ङडेव; वंशा. 5 अचस्मर्रिणिमर्मसि.... 6 भगवति-अमसयेयि ख्वडा खर्बमुच्छि ामिगे.

इयेने दष्बा विषात्त[ण]]स्थितमहिमसितं द्शाक्क नाल्किरें यात अभ्रझ्यमाने मुद्धुर्रित विषहतज्जोो ध्यान्युतः।

ओं 乱 ििं य र ल व पक्षि हूं फट् फट् ठ, ठ।
रेखाः ससद्वयाया: सकल्शाजटरा दष्प्रमीनीय मन्न्र
2
जष्य तद्वद्विलोमादपनयतु तढ़ा मार्जयेता विषमा: ॥६८॥
ओं तत्पुरुपाय विद्महे पक्षिराजाय धीमदि
तन्नो गरुड: प्रचोद्ययात् ।
पिष्टाहेरानान्नदीजल्जपादेतस्य या साण्यते
गयत्नी गरुजस्य सेयमुन्दिता क्षेकेलकियामूत्तमा।

पश्वार्णी विषनाएनौौ निपतिना तुल्यौौ स्सृतौ गारुजौ ॥६९॥
 स्वाह्टा, द्वयागा: सप्त रेखाः कृत्वा तिस्र: गर्भकारूपा हत्यर्य: 1 वेकरेंगान्नर्मता: दृं
 तदा तामार्जयेद्विषघाः। एवं्मसकृत् क्रेते सति विपे नस्यति।।

तद्विति। ओं तत्पुरुपाय विद्रहे पक्षिराजाय धीमहि सलो गरह: भचोप्ययान,।। पिष्टाहेरिति। समुदगां नद़ीं गत्वा शारिपिप्रेनाहि छक्वा नद्रीकूले संस्याप्य नाभिमात्रोदकंक स्थित्वा अंहं दृष्टा गरूडगायर्ती जपेन्। यद़ा पुनरहि; स्व्यमेव स्वसमीपमागच्च्छति
 इति। पक्षि स्वाहा पक्षि $ठ$ ख्वाहा। द्रौ मनू गारुडौ विषापहै।।।

1 तजापेत् . 2 जप्वा.

उत्तानस्य सुधागतस्य वसने न्यस्येत् पिधाने सुधा-
सावीन्दुस्थितमंबुद्वि्डिाशिनां तत्नस्थितानां भुखे॰।
कृत्वैंव मनसाऽभिधाय च पद्दं नन्मुट्टमुद्टेति यत्
मर्न्री तत्पिहितांबरापहरणादुत्थापयेद्दष्टकम् ॥७ ०॥
दव््यंमोगृहमध्यगेन्दुनिहित जान्तं सुधांसंस्वं
ध्यात्वा ‘ताঞ्ष्थ्यकरार्पिताम्भसि विंष तत्पोक्षणान्नाइायेत्।
शुककन्न्यौ सकलौ सितौ शारिगतौ दृ्रस्य मुर्नि स्थितौ
श्धताम्मोजकरस्य वर्षितसुधासारौ विषधौ पृथक्त ॥७ १॥
यष्टयां न्यस्य च बीजपश्चकमिमां सर्पाक्कविं चिन्तयेत्
रुद्वीभूततनुर्गुणत्विशिस्वया च्छिन्दन् पुनस्तच्छिरः । .
उत्तानस्येति । उत्तानस्य पिधाने चसने अम्बु न्यस्येत्। कीदृगिवग्रस्सोत्तानम्य सुधागतस्य वकारस्य मश्य्य्श्स्य तत्न समीपवर्तिनां मुखे "ठम्" इति। मादेतें मन्त्रमसकृजज्त्वा अनन्तरं मुट्टमुटेत्युक्षां पटापहरणाद्दप्षमत्थापयेत् ॥ (ज०)

दण्डीति। ताक्ष्ध्यन्त्रेण सकलीकृकरस्थे अम्भसि अम्भोग्टं चिन्तयेत्। न्त: " ठम्" तदन्तः " त्स " इति अमृतमय तर्जय [तज्जल] प्रोक्षणाद्विषं नारायेत्। प" "ह: " इमौ दप्रमृर्धिन स्थितौ चन्द्रमण्डकगौ चिन्त्यौ। कीद्वग्विशिष्पस्य ाम्भोजकरस्य हम्तद्वयस्थेन ध्रेताम्भोजामृतेनात्मनि सिश्चत इस्यर्यः। वर्षितामृतधारौ गिषघ्नौ। अथ बहुन्नीहिसमासेन वा ध्थेताम्भोजकरस्य वर्षितसुधाधारौ। श्यताम्भोजकरो ङ: तस्य वर्षितयुधाधारौ। स्वंगं गरुड: सन् स्वहस्तश्वेतपम्माक्यां तस्योपरि वर्षन्तं एययेद्विति ॥

यप्चयां न्यस्येति । वेणुवेत्रोोरेकस्सां। पूर्वोंक्तविपतिवीजानि पश्च कमेण यम्य अण्रोतररांत प्राणपतिष्ठामन्न्र च जप्वा। रुद्रीमूत्तनुर्भुरवीकृतविमहस्सत्त्वरजस्तमयत्रिशिएखरूलेन। तच्छिर: सर्पभूताया यट्टे: शिररिछन्दन्तमात्माने ध्वात्वा केनचिच्छहेण हंक बीजन्यासस्थांने छित्वा छित्वा अयसा सह अन्यहस्ते याहीति समर्पयेत्। अथवा

1 नंत्वत्न, 2 मुड्दमुढ़्ठेति, 8 द्राकम्, 4 बान्त; ज्ञातं, 5 धारौ,

छेदंछेद्मयोऽन्नितंत्ं मुहुरंभु याहीति दघ्याहुधो
यष्ठिच्छेदन
क्षीराम्भ:कमलाकरोदरसमुदूताम्त्बुजस्थाक्निं

व्योमस्थामस्ताार्ष्थशंखगयमुधाभि: प्रान्यमाने नरं
3
ध्यायेन्मन्त्नवरं स नर्पविषको दपस्समुतिप्षनि ॥৩३॥
4
खान्त कलाकाल्युतं स्वहस्तपद्रम्य मध्ये दल्पषंक्ष न।
ज्यात्वामृतीमूतकरो नरेन्द: स्पर्शेन सर्वाणि विपाणि दन्नि ॥०४॥
॥ इति नारायीीये नन्त्रसारसूहे तृीव: पटल: ॥
 शांत्र चादाय गच्छति। बुध इत्यनेन सिद्रमन्त्रोणीव मत्त्रणा पत्रकम्म काँथम्। अन्यया खस्य स्ववर्गस्य स्वभवनस्य वाप्य्यन्तनाइो भवति। (心२)

क्षीराम्भ इति। क्षीराब्बौ मातृकाम्बुज चिन्तयेत्। तं त्म्य कर्णर्णकाया-
 कीट्वि्विशिष्ट न्स्ताम्भोवियदिन्दुजान्तकिल्स्स्मूर्षास्यद्कझ्राभिक । वर्मं, है, आस्ये,
 एवं कृतः स दप्रो नप्रविषक: समुतिष्ठति ॥
(ง३)
खान्तमिति । स्वह्सपद्मम्य मध्ये गव छनि। द्यम्क्क पब्षाहुछीविवत्यर्थ:। नरेन्द्रो विपहारी। अमृत्तीकृतह्तो नरेन्द: स्पर्शानेन सर्वाणि जकमस्थाक्र-
 विराट् पङ्तिच्छन्द्ध, अम्निदेक्ता। एकैकस्यापि पुरआरण कार्थम् । स्पर्शनने़्लयामप्यष्टोतररातमभिमन्त्रयेत् ।I
(ง8)
इति नारायणीयतन्त्रसारस कूरव्याख्याने तृतीय: फटक:।
1 तां. 2 नासिकम्, 8 मन्रिशः:. 4 कान्ता,

## अथ र्र्रपटलो नाम चतुर्यः पटलः॥

वसिस्थौ पार्ध्तः पूर्वी दन्तश्रीकौ च दण्डनौ।
सकलो लाभली चेति नील्रक्ठीयमीरितम् ॥?॥
वक्ष्क्कणशिरस्वेतेंत न्यसेत् स्तम्भे संस्दृतौ।

हरहद्ययाय साहा। कपर्दिने स्वाहा। नीलकफण्ठ|य स्वाहा।
का अक्कूटविष्मक्षणाय हुं फट् स्वाहा। फणिने स्वाहा।
एतान्यद्नानि तस्य स्युप्रेवता च न्रिलोचनः।
13
लिशिख: कृतिवसनः प्रसन्न: पद्मपिद्ञक: ॥३॥
अनुण्णप्रोददादिल्यतेजोव्यार्पोपीतक:।
तेजसा ज्वर्यमन् सर्व जटाबद्धेन्दुरोखरः ॥४॥

वह्सि्थाविति । श्री ईकारः मों तीं ठ: हर हर ह्दययाय स्वाहा, हृद्ययाय l:, कवर्दिनेने स्वाहा, शिरसे स्वाहा, नीएकण्ठाय स्वाहा, शिरायै वष्ट्।
 हणि: ऋषि:। अनुण्डप् छन्दः। नीरकमण्ठर्ट्रो देवता। वक्ष:कण्ठ्रिरस्मु संहार्यासः। घस्तीमे च विषंहहारे च, वक्षोडनंत्त सृथ्टि्यासकृतपपरश्ररणे चक्ष:कण्ठशिरस्सु कमेण उाक्षराणि विग्स्स मन्त्र जपेत्। निर्विषीकरणे चैपरीत्येन न्यसेत्। विषस्तक्भे च

| 1 तब्. | 2 कण्ठ. | 3 न. | 4 स्तोभे. | 5 पक्षोडन्न. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| स्तंमे. | 7 सावेरे. | 8 ठ, ठ. | 9 ठ, ठ | 10 ठ, ठ. |
| 1 ठ, ठ. | 12 कर्णिने |  | 13 पीठग: | 14 तेजा:. |

भुजै: कपात्रखय्वाक्लरूलाक्षक्रमान् द्धन्।

भ्याजैैं संहरेत् क्वेलें बद्धया शइ इस्युद्यया।
कनिष्ंां ज्येष्टया बध्वा तिमोऽज्याः प्रसतर्जच: ॥६॥
सा रुल्स्मदा मन्बार्णा न नामाद्युपु कि्यमेत्।

प्तुतानाधेन चावेशमन्याभ्यां सड्ड़म नयेत्।
आधं सान्लं भवेत् पार्शधिपयहरणाग च ॥ह॥
धामहसंत्ं प्युझीत विपसंहारनाइनो:।








 होमकर्मणि ॥ " इति सत्त्वसागरे ॥

$$
1 \text { बन्ध. } 2 \text { आधा. }
$$

श्रीमान् पार्श्वादिरिन्द्राजौ धान्तदीर्धिन्दुमद्रस: ।
तन्महानीककम्ठीयं मन्त्रं तारसहान्वितम् ॥१ ०\|
पूर्वाचैराननैर्युक्त: श्रेतपीतारुणासितैः।

तक्षोपवीत: पार्श्धस्थगौरीरूद्रोड्स देवता ॥१ १॥
संहारनिर्षिषस्तोभावेशान् कुर्याल्कमान्मुखे:। 4
पादजानुगुहानामिह्तक्कम्ठाननमूर्षर्यु ॥१ २॥
मन्बार्णान् न्यस्य करयोन्ग्युझ्ठार्कुतुरीष्डु च।
तर्जन्याद्येतदन्तानु सर्वमझझ्नुष्ठयोर्न्यसेत् ॥१३॥
5
ओं नील्गय नमः सह, ओं नीलकम्ठाय नम:। ओं सह।
6
अभान्येतानि तस्य स्यु: दिशानन्धध्ध तैरंभेव्।
शिरोह्दन्नेत्रद्दाानि गुद्यकुक्षिह्दो गलम्म् ॥?8॥

श्रीमानित्यादि । अन्पथा मन्त्र: ओं पों न्द्रीं ठ: ओं नम:, ओं हृद्दयाय : । प्रों शिरसे स्वाहा। न्द्रीं शिख्बायै वषट्। ठः कवचाय हुं। ओं पों ठ: अख्नाय फट् । अऊ्ञानि नीलकण्टाग सह। ध्याने दक्षिणाधोहस्ते अभयं, ऊर्वहहस्ते ं, पार्ध्वस्थगौरीरुद्राय सह। अस्य मन्त्रस्य देवता। तर्जन्यादि तर्जन्यन्तमष्पाक्षराणि ।
 : द्व्दयम्। सह् शिरसे स्वाहा औं रिखा। नीऊकण्ठाय नम: कवचम्।
1 पार्श्वमि.
2 उन्त.
3 सतोमौ वेशात्. 4 कर्णा.

ओं नीलकम्ठाय नम:सह्ह ओं नीलकम्ठाय.
7

ददंश शिर:कुष्षिगले ह्जाह्य नेत्रमूध्यनी।
कुक्षिन्दारागले मूधनेन्रश्रोव्नह्दो गलम् ॥१ ५॥
12
कर्णाझ्म्रुगुहुजठरनेत्रश्रोत्रभुजा ह्दः।
3
कर्ण दूं तनूर्ष्वाध: श्रोन्नमूर्षगुहान्तना: ॥१ ६॥
दप्रांच्वेपु मन्त्रार्णान् न्यसेन्मन्त्री पृथक् कमात् ।
संहारे निविंषे स्तोभे सावेश़ स्तम्भकर्कणि।
एवमेतेन मनुला कुर्यान्मन्त्री विष्षकिया: ॥१ज
4
ओं नमो भगवते नीक्कम्ट अमलकम्ठ,
सर्वज्ञकण्टि क्षिप ओं ठ ट।
अमलं नीलकम्ठीयमेतस्सर्वविपापह्म् !
विसर्पद्त्शरूलाक्षिरोगांधानेन नारायेत्।
6
एते मन्त्रास्त्र्स्सर्वानातक्बान्नाइयन्ति च ॥\} く॥


 इसम्तानि। तदूर्ष्वाध: ॥
( $\mathfrak{q}^{\circ}-$ १)
ओं नम इति । औं नमो भगवते नीखकण्ड fि । अमऱकण्ड



| 1 कम्ठा. | 2 भुज. | 8 कम. | 4 ओं भगगते |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| पीसचण्ठ fि अमससण | ओं ठ, ठ. | 5 साघयेत्. | 6 एव. |

ओं नमो भगवते क्षुद्राशा छिन्दु हिर-
ज्वल्तिपरशुपाणये ठ ठ।
2
ओं नमो भगवति णीसचण्टि णिर्मसाक्षि नागरूपिणि
एल्येहि इींश्र संहर पर परि हुम् फट् ठठ ॥ 3
सर्पक्ष्वेलापहौ मन्त्रौ द्वावेताभिमन्त्रणात् ।
न्यसेज्ज्येष्ठाद्विभूतानि तर्जन्यादि .च पन्नगान् ॥९९॥ 5
राषसहखनां पां ऊं यो या द्रां दिं रिंत्र स:।
त्रक्षा विप्णु: खगधैतेते न्यसेदायौ च भूतवत्॥
अनुलोमविलोमाभ्यां चतुर्धा विन्यसेत् ख़ाम् ॥र॰॥
के वक्षे हृक्कटीपादेप्वथ भूतानि विन्यसेत्।
शिरोभुजोख्पादेष्ठ नागानष्टौं च विन्यसेत् ॥२ १॥
6
अह्मविष्णू च पाइवर्श्रौ खां निपदिवन्थ्यसेत्।
आत्मांन भैरवं ध्यायेत् कल्पान्तार्कानल्म्मभम् ॥२ २॥
ओं नम इति। ओं नमो भगवते रुद्वाय छिन्द्ध छिन्द्ध विषज्वलितपरशुपाणये । ओं नमो भगवति नीलकण्万ि निर्मल्राक्ति, नागरुपिणि, एब्बेहि, शींघ्र संहर परपर, परिपरि, हे फट् स्वाहा-विपापहौ।।
न्यसेज्ज्येष्ठादीत्यादिना एकादरारुदाणां सामान्येन सकहीकरण ध्यानश्चोच्यते । थिन्यै नमः। वं अद्रचो नमः। रं अमये नमः। यं वायवे नमः। हं आकाशाय |ज्येष्ठादिकनिष्ठिकान्तं उभयो: करयो: तर्जन्यादि।पन्नगांध। अनन्ताय नमः।

1 खिखिन्द. 2 णिसरणिठ. 3 सर्व. 4 ज्येष्ठानि.
बर् यां पां ऊंयों य: ओं दां द्रीं खीं स:.
6 घहा विष्णुक्ष. पादादि नि.

व्याश्रचर्भवसं देवं गजचर्मावगुण्कितम् ।
ऐन्द्रमण्डल्मझ्यस्थ न्यास्म्यजोपर्वातिनम् ॥२३॥
कपाल्मालिनं भीनमप्ननागविभूषणम्।
इमशानभस्मल्किसां जटानद्धेन्नुरोग्वग्म् ॥R४॥
नेत्रै: सामिकौौर्युर्तममप्टादराभुजं हरम्।
मृंग परशुणाणौ च ग्रां विद्युस़िए़एक्कम् ॥२ ५॥
ध्वज्ज वरदवही च द्धानं वक्षिणीुरुजै:।
अक्षमालागुण्वासान् खेटक चाम्यिधम्टिके ॥२ः॥

वासुकये नम:। तक्षकाग नम: । कार्रोटकाय नम:। भ्राय नम:। महापक्याय

 ओं द्रां द्रीं स्रीं स: तार्द्यमन्त्र:। अस्षुमाएव्य कनिष्ठिकानं पुन्तपि कनिहिकामारम्य
 के शिरसि वक्त्रे ह्वत्कटीवादेछु(!) भूतानि विन्यसँत्। अनस्तर्गुलिकाभ्यां नम: शिरसि।




 सुद्धा भैखवभूषणा:" ॥

1 पाणौ. 2 वरिं च.

धनामयौ कपालं च वहन्तं वामबाहुमिः।
न्योमरूपाय सर्वन्यापिने रक्ष हंसविद्याधिपतये ठ, ठ।
विद्याधिपतिरुद्रोऽय मन्त्रस्सर्वाध्धसाधक: ॥२ ७॥
2
ओं क्षि छिन्द् पक्षि षछ्न सूक्ष्मविषं ककढ्ढ
अ्रम भामय निकृन्तय विषशातुरुद्धो ज्ञापयति स्वाहा।
विषारिरुद्रनामैष मन्त्रेशा: पूर्वक्रवेत्।
ओं त्वगसृङ्भांसमेदोमज्जास्थिधातुपाणगศ่ निवर्तथय विषम्
अनेककीडनकर सर्वकर्मकर रुद्र तिटि वितिटि ठठ।।
4
तिटिरद्दो विसर्पद्मो विषह्ट्पायसादन नात्।
द्यूतादिकीजीया वापि तदाचमनयाचनात् ॥२く॥
7
औं चिसि हिर जर्भक्षुदारा वषहिगर
8
अप्रनां नागकुल।नां नवानां गोनसानां घोडशपितृकाणाम्
एकर्निंश़निन्यन्तग़णामाह्र्र विष्ज्वालामुख
9
विषभक्षक, विषघातक हीं खेचर,

धनेति । ओं च्योमरूपाय सर्वव्व्यापिने क्ष क्ष हं स हंस विद्याधिपतये【I। विद्याधिपतिरुद्धः सर्वर्धसाधकः। ओं क्षि क्षि छिन्द्ध छिन्द पक्षि पक्षि रक्र रक्र
1 न्योमझुपारा ऊर्बन्यापिणे 2 षंज, पूर्ष्म हिंरें चतु. 3 ठठ
श.
5 कियया.
6 तदायमनयाचनात्.
आं चिसिहिरजर्मषुद्राशावपहिर.
8 अष्टानां नाजयुषाषाणां.
9 विष्कक्ष.

हूं निविंषोऽसि ठ, ठ।
एष विषगर्मरूद्धो गोनसादिविषं हरेत्।
कार्पासगृहदाहस्य त्रिपुरोपग्मम्ब वा ॥२ १॥
मार्जारकृकवाकूनां तथा महिषपोत्निणामू।
कल्होत्यकथा: कार्या विविधा विपहारिणा ॥३०॥
ओं नमो भगवते पक्ष्षिद्षुदाश हिरनुतमुत्थाफ्म,
दट्टे कम्पय, जल्फ्य, काल्मस्टमुत्थाप्य, अल चश्र
मूर्च्छामपहर, घुद्र गच्छ, बन्ध, चट,
2
चुटु तोल्य मुप्पिना संहर विषम् ॥

सूक्ष्म सूक्ष्म विष कटु कटु भ्रम भ्रम आवर्य निकुन्तय निकृत्तय। विपरात्रुमों ज्ञापयति
 सर्वक्रकर रुद्र रुद्र तिटि तिटि वितिटि विनिटि साहा़ा निटिर्द:। तद्वाचमनयाचनान् तेन
 इति व्यास्यानपाठः ॥

ओं चिसीति। ओं किलिविषगर्मर्मदाय हर विषमण्रानां नागफ़ुलानां नवानों गोनसानां बोडशापितृकाणां एर्कविशतिन्य्यन्तराणाम् आहर विषच्चालामुख विषभकक विषघातक


ओं नम इति । ओं नमो भगवते पक्षिस्द्राय विषमुपुमुत्याफ्य दष्ट कम्पय कम्पय जत्पय जल्पय कालनद्ध्युत्थापयोत्यापय, लल चल चल मूर्छामपर हरापहर रुद्ध गच्छ गच्छ बन्ध बन्ध चट चट चुटु चुटु तोल्य तोल्य सुस्थिता संह्छ

1 त्था:. 2 विषं $\delta, \sigma_{\text {. }}$

पक्षिरुद्रमिमं जप्वा न्योममुद्रामनुस्मरन् । आच्छादनपटाकर्षाद्दप्तमत्थापयेह्डघ: ॥३ १॥
कपोतपारावतयो: कथया रिस्विकाकगो:। 3
भामदाहादिकथनात् वारणागमनादपि ॥३२॥
ओं नमो भगवते षुदाइश खर्वहिरोत्सादनकर, 4
स्थावरजक्नमकृत्रिमाकृत्रिमविषमुपविषं नाइाग, कालाविषं, दप्रविष लीढविषं घातकविषं नाराय,


विषं निर्विषीभव, संहर, गच्छ, नाराय ठ ठ।।
विषोत्सादनरुदोऽम्र नामा मन्त्री स्मरन्नमुम्।
7
कुर्यात् कथां संकान्तस्य मघ्यपस्य कपालिन्: ॥३३॥
दावाम्मिदग्धवृक्षस्थः पूवन्नः पतितो भुवि।
तुषारवृष्टिगर्मेण मरुसाप्यागित: शानैः ॥३४॥
 त्यापयेत् ॥ (३१-३२)

ओं नमो भगवत दृि। औं नमो भगवते रुद्वाय सर्विषित्सादनध्थावरजईमविषं नाइाय नाहाय, कृत्रिमाकृत्विमविषं उपविष् नाहाय नाशाय। लालाविष

1 घध्वा.
नझ्ञमविषं नाराय, कृत्रिमाहृत्रिमविष्ष नाराय, लालाविषं.
2 घघ्वा.
नाराय, लालाविषं. अन्धकारधारां. 7 कलापि न:.

3 कथया.
5 डम मड स्मपष.

1
स्निधं पत्रभसूनाढचं वृश्षम मारूढवानिति।
2
कथा वा विषनाराय नऩीसंसूरूणम्स वा ॥३५॥ 3
ओं रुद्र किरातरुपघारिणे लीनविषघन्घोडसि
मुद्रितोऽसि कीलितोऽसि निष माचल मिमि समानय उठ।।

5
संस्तम्भन्तोमसक्ष्रामकीडाकर्माणि चावहेत्य३ः॥
शाबरस्य क्षुधार्तस्य फर्यात्रान्न्निन्य च।
सर्पादनेकथा कार्या तथौन्युम्वरमश्नणे।
शानराहतहम्नीन्द्नभरणे वा विषापह: ॥३ ज॥

हीदविं दृ्टविषं घातकविषं नाइाय नाशग। धग धग दूम दम मद मद्द समर समर, मेघान्धकारादमृतशरधारामाकर्षयाकर्मग। विषे निविरीमीव सहर संदर गच्छ गच्छ नाइाय नाइाय खाहा। विषोत्सादनरूह: । कमाल्क्तनिष: कापाली ।।
 कीलितोऽसि तिष्ठ तिष्ठ मा चक मा चल मिमि मिमि fिमिर मिमिर समानथ समानय खाहा। एष किरातरूद: सर्वातान्यू ह्यान् ।।


[^7]हिरमक्ष रुद्र मक्ष्य हिं वस्लातमपहर विष्ष
नाइय विषमाहराहर, सन्निकाशममृतदृधां कुरु।
तद्या विस्तर विष्ष तुड तुप्डे हर हुक्षरिणि ठठ।
एष विष्मक्षरद्दो वस्रवन्धाद्विषं हरेत् ॥३८॥ 3
नगरच्वसंनें वाथ हाकराल्यादिभक्षणम्।
कथा कापालिनिं दुषां चाधिकृत्य विषापहा ॥३९॥ 4
निसि टिल्क्रि रद्धाहुक्रुमुद्याकर्षय अमतदष्टकान्योजनगतान्
संड्दादय काब्दृ्टमाहर पूलिनि ठठ।
रुदाक्कुरोงमिहन्नासौौ राजिलादिविष्ष होत्।
बद्दाम ब्षुरमुद्रां च सप्त जातां विसजियेत् ॥8०॥
तया तुना भह्मस्ताः रीभिमायान्ति तं पति।
ऋजुमध्याकान्तपूर्व्भागा तजिन्यधोमुखी ॥८ १॥
हिरेति। ओं विषमक्षरहद्र भक्षय विषं नस्लगतमपहर विषं नाराय विषमाहराहर जबममृतदृध कुरु। तद्याविस्तर विषं तुद तुण्डे हर हुंकारकारिणि । विष्मक्षर्दः तस्य इरीरस्थ विषं मन्त्रेण देश एव संकुचीकृल्य पुनत्तेनैैव
朖
(३८-३९)
निसीति। औं टिलि टिलि टिल्कि टिल्धि रदद्ध अद्कुरामुद्या आकर्षयाकर्षय दष्कान् योजनगतान् संहादय सह्दादय, काल्द्षमाहर आहर, पूल्लिनि स्वाहा।

[^8]

अपमृत्युविनारा: स्यात् सतंत वाभियोगत:।
स्वेच्छया गृहनागैध तत्क्यम्यामिथ किस्यग: ॥'s ₹॥
रमते मन्त्रविद्धथानजपहीयादितित्पर:।

स्तभकानां नरेन्द्रागां मन्त्रान् छिन्द्ध मुरेग्र।
तबथा किरीटि गवादय, निद्धन्न्, एनोटय,

किरीटिए्ड छ़्येप मन्त्र: शत्रुविनाएक्टन $\|\& 4\|$
परसिद्धचपहारी म्यान नद्धुद्दिश्य जपादिना।
ओं नम: पिक्भस मवापेटारिपटड़े बौऊ़ा-

 स्यैव विवरणम्। अधोमुर्वीनि । उयेपा चद्धापराकुलि: कनिश्नादिः अधुप्टानते इत्यर्थ:। अभियोगोऽम्यास:।

 छिन्द, एकोटग एकोटय, सहमग्वग्ड कुक कुरु परमन्तान् निन्दु किन्त, किलोडसि छिन्नोऽसि रे रां स्वाहा। किरीटिरुद्द: ।।
( $48-84$ )
ओं नम इति । ओं नम: विसल महापेताधिवनये पोड़महमपरिवार

1 ख.

सहसपरिवार खुं, वुमुद्धॄताझुल्या अमुक्र
भक्षय, भक्षापय, महाविषं ठठ।।
नास्ना पिङ्ञर्रुद्रोऽネं सर्पक्कीडाकरो मनु: $118 ६ \|$
विनिर्मितं गोशक्टता भुजङ्ञ रातौ सपद्मामिमुखं समर्च्य।
मन्त्रेण शातुतु मम भक्षयेति तं प्रेषयेत् सोऽपि तथैव कुर्यात् ॥४७॥
अञ्ञारेण चिताभुवा विलिखित पद्छेतरे पूर्ववत्
मृत्पान्रे मनुमन्त्रित द्विरसनं गन्धादिनाऽभ्यच्च्र्य च।
शत्रोर्मे भवंन चजेल्यमिहिते तस्मिन् प्रुनः प्रेषिते
3
तस्य स्यादहिदर्श़नंन प्रतिपद्ध निंत्यं भयोद्वेगक्टत् $\|8<\|$
वल्मीकसर्पकरणे गुरुवान्छचैंक
खादेद़हिः प्रतिदिनं नगरेज्यदतो वा।
तेनैव तद्विषल्त्य: कियते यथैव
दैत्येश्वरस्य नरकेसरिणा विनाइा: ॥४९॥

त्रुं उद्यृतान्नुल्यामुकं भक्षय भक्षापय - महाचिंप स्वाहा। पिसरहुदःः। पकेतरे अपके। न: सर्प: ॥

वल्मीकेल्याद्वि। घल्मीकसर्पकरणे वल्ल्मीकं लिखित्वा पुनस्तस्मान्निर्गच्छंत्त सर्पं रुखित्वा मन्त्रेणमिमन्ब्र्य कुन्रचिन्चिहिते सति प्रभिन्निनमेक पुरुषं गुरुणा निर्दिए ति । किमर्थमेतदित्याकाङ्क्षायां न शात्रुईदा स्वानुकूलो भवति तदा तद्विषल्य्यक्ध

1 पक्षे. 2 भ्यर्चित:. 3 दिन. 4 निजवाजैैके,

मन्त्रानेकादरौतान् महितगुस्मुखात्साधु संगुस्ष संक्षं
जप्वा संपूज्य रूद्रं पुनरापि च जपेघ: रिवाये सहमम्।
सिद्धचेगुसत्तन तंत्र प्रतिमनुकथ्तिा: सिद्दय्स्तम्य सर्वा:
देहान्ते च प्रपद्येत्(?)खगृहामिव रिवैकास्पद्द रुदलोकम् $\|५ \circ\|^{\circ}$
ध्यानकियाअ्या इति रुद्दमन्सा:,
समीरिता: कांक्षित्रक्स्पह्धा:।
1
गोप्या: प्य्लेन प्रुर्न्दिजेन्द्र:,
अमी वहद्धि: परमेभ्षराज्ञाम् ॥५?॥
कि नैतैषां रुद्नामां मनुऩां
सामर्थ्य हि व्यज्यते ताक्तै।
एतैंस्का: केचिदेकादरोषै-
रिष्ट्रा रूद्र र्द्रतां च पपेट्ड:(?) ॥५२॥
इति नारायणीये तम्रसारसन्ते फतुर्यः पटल: ।

यभैवेवेति ॥
(89-40)


इति नारायर्णीयतन्त्तसारसकूहत्यास्याने चतुर्य: परल:

1 सदा नरेन्द्रै.

## || अथ पः्यम: पटलः ॥

कवचार्ल्रिमुद्धेड देरो स्थित्वा समाहित:।
सर्पांकानं प्रकुर्वात शुन्चिविद्याविशोधितः ॥?॥
पापक्षराच्चणि ज्यामिणि पार्वे मे उव ठठ।
कथिता शुचिविंद्येंये सर्षेग्यो रक्षनि ध्रुवम्।
आगम्न्नन्नु महानागा: अणन्नरुल्लि-
हान्तुगिशाइ्तुपलत्क्ष्क्ममह़पप्मकार्कोटयपयकाः।
गरुउस्येय निया हििलिमार्नार्रिनि ख।


 त्वा सर्पाणां विशोष्पन्ज़ानर्थमागच्छन्तु महानागा हतीमां वियां जप्वा सर्पाहानं
 त्याविना ॥

पापेनि । ओं पापष्ष्रमकरि उसाएलन पार्म मे दह दह स्वाश। दूं शुचि-



## 1 सेंक्यो

कौटिल्यं भोगसक्षेच: धासो नेत्रार्मीएल्नम्।
गूहनं स्ल्पनेष्पा च देरकोरगल्क्षणम् ॥३॥
स्स्यान्वयं पुर्ज्ञात्वा लिक्जस्यानाइनाद्दिभ:ः
नागमन्रैस्तु कृत्यं ततद्दृ्रचिक्किस्तित् ॥४॥
रेखाक्कितगर्श्रूल्ब्स्समूप्धा सद़ाटनः।
अर्धचन्द्राई्क्रतोरकोो नागः कार्कोटक: म्मृनः ॥५॥
सदा निमेषकः कम्ठरेखान्चितयूषष्ति:।
मूर्ध्नीन्दीवर्रचिहध्य महापद्म उद्वाहत: ॥६॥
पश्वबिन्दुलस्म्ूूर्धा दक्षिणापाभन्नीक्षक:।
乡ीघीगामी च सततं तक्षकस्समुदुहृत्त: ॥७
हृघ्यसकल्स्सहिन्दु: सब्धाक्षरोष उच्यंते।

बासुकिस्वर्तिकरिराः वामपर्ध्वनिरीक्षक:।
पुच्छसम्ध्रस्नः पद्न: पद्मभषषतिमस्तक: ॥९॥
रिए्ट: सर्वाहिचेचाकृच्छि:कम्पी पकोपनः।
नागानां वंशजास्सर्पा: ततलक्ष्षणसंयुताः ॥९ ॰॥
पूर्वाद्धचारिणो विभा: सर्वा ये वायुमक्षकाः।
धनागारे वोोद्दोे पवंते च क्सन्ति ते॥? १॥
कौटिल्यमिति। नागमन्चै: प्रतिनागं ₹्स्यमाणैः। सदाटनःगमनशीलः। रिष्टो गुलिक:। पूर्वाद्धमघ्याद्यापराद्बदरा दरानाडिका: । उद्देशः समीप: ॥|

नृपा: सरोजषण्डादौ रमन्ते मूषिकारानाः ।
मध्याइचारिणो जीण्णसाल्प्राकारवासिनः ॥? २॥
रख्यायां चत्वरे बृक्षकोटरे च वसन्ति ये।
मप्ट्रकमक्षा: ते वैर्गा: सर्पा: सार्यचराः स्तृताः ॥१३॥
गोगृहे यज़ाइालगयां जीर्गक्रेपे चतुप्पथे ।
वृक्षे कम्टकसकीण द्वीपे वा जलस्तन्निधौ।
वसन्ति वृषला: सर्पा: सर्वमक्षा निश़ाचराः ॥?४॥
पुप्पाश़ी वा द्निज: क्षीराघाहारः स्यान्नृपोरगः।
वैइयो ल्वणमांसारी न द्यद्रत्वाइने स्थिनि: ? ५

पलाशाधध्यन्टृक्षे च वसन्ति नात्मयोरगा: ॥? ६\|
उदुन्चरवटस्क्ष्षाशश शुपार्जुनराश्विपु।







4 तथा.

1 सैन्या:. $\quad 2$ गेदे. $\quad 3$ स्थित:.
5. अक्सकार 6 कुल्यादौ 7 नुपाह्या:
1 सैन्या:. $\quad 2$ गेदे. $\quad 3$ स्थित:.
5. अक्सकार 6 कुल्यादौ 7 नुपाह्या:
1 सैन्या:. $\quad 2$ गेदे. $\quad 3$ स्थित:.
5. अक्सकार 6 कुल्यादौ 7 नुपाह्या:

## 1

विशो असन्य्यम्बुतटे तथा कम्टक्र्शारिष्डु।
शाद्धा वसन्ति सर्वत्र संर्वे क्लीकवासिनः ॥१ ८\| विपादयो हवि: पुप्पहिक्फुल्गुषगन्धिनः ।

यदोक्को यस्य सश्चारः स एवाहिस्तदा दरोत् ॥१९॥
पूर्वपार्वद्वमीपृष्पेप्वादरान्ति द्विजाइय:।
अशक्ति: पन्नगीदप्रे सर्पदप्टे घंल भवेत् ॥२०॥
पूरींद्के चापराहे च दट्टेड्राक्तिर्नक कमात्।
निशावासरसन्ध्यासु बल्वन्त: स्रियादय: ॥२ १॥ 3
एकान्नुलं स्याद्दाशानां मध्य बालेन दूरिते।
सर्पण द्यामुंल य्या दृद्धैस्तु च्यक्षुलंल तथा ॥२२॥
पूर्वा़ बल्बान्बालो मध्याहे स्याद्बली युवा ।

एवं वलानुसारेण कुर्वीत विपनिम्महम्।
विप्रराजोरगविषमनुवर्तनया हरेत् ।
अन्यर्सविषं विद्गान् बलाल्कारेण संहरेत् २४॥
 स एवं दरोत् ॥

1 करणक. 2 आदिशन्ति. 3 मध्ये. 4 वृद्धेन. 5 युवा फणी. 6 अंक,

खर् छर् अणन्त वृड शाश छु(फु): ठ ठ।
एतं मन्त्रमयतेन भेरीशाङ्बादिनिस्वनात्।
अनन्तान्वयजाताहिद्यस्टयाशु विंष हरेत् ॥२ ५॥
1
ओं हूं रां वासुकिह्द्वयाय फु: ठ ठ।
वामुकेरेन्व्यविंष हरेरेप तु पूर्ववत्।
2
ओं मुं तक्षकह्द्धयाय फु: ठ ठ'।
अव्रहमगयूतेनैष तक्षकाहिविंत हरेत् ॥र६॥
3
स्फुर स्फोटय हु कार्कोटकह्द्दयाय फु: ठ. ठ।
छिन्द मुश्च राहो पद्म हृदयाय फु: ठ. ठ
मन्त्रौ कार्कोटपद्माहिविष्नौ सर्वथा स्सृतौ।
5
औं ह्ः महापद्मह्टद्दयाय फु: ठ ठ।
महापद्मान्वयविषं हरेर्मन्त्रस्त्वयं परम् ॥२ ७॥

खर् छरिति। ओं खर् छर् अनन्तृद्दयाय फु: स्वाहा ओं हूं शूं वाडुकिहृदयाय फु: स्वाहा । ओं मुं तक्षकह्धद्याय फु: स्वाहा। अव्रम्मण्यरुतं अविधारुतम्। ओं स्फुर एफोटय फु: कार्कोटकह्द्याय फु: स्वाहा। ओं दह दह पच पच छिन्द्ध छिन्द्ध मुश्च मुश्च राहो पद्महृदयाय फु: स्वाहा। औं ह: महापद्महृदयाय फु: स्वाहा। औं हंस:

1 हूं तं हानुयिवृद्राष फु: ठ ठ। 2 मुं टक्ष्यवृडशारा फु: ठ ठ।
3 स्फुष स्फोतराष्षु: (फ: ) चार्कोतच बृडराशा षु: (फु:) ठठ.
4 डह - पक - विम्द् मुक्ञा - राहो पद्मवृडाशा षु: (फु:) ठठ.
5 ह: मवापद्मवृडझारा षु: (फ़ि:) ठठ. 6, मन्त्रमिंद् पद्म्, 9


शाड्ड्वपाल्ट्हद्याय फु: स्वाहा। वराटिका कपर्दिका। घूत कुरु। दश्टेन सह मन्त्र जप्ता कपर्द्रिकामि: द्यातं कुर्यांत्(?)। ता: कपर्दिका उतानेन पतन्ति यदि तदानेन मत्रेण ता मिन्घादित्यर्यः। अनेन मन्त्रेण मन्त्री (त)द्धिभक्यस एकर्करातियासान् भुक्वा के जल दैहीति गुरुणा उद्तितो दश्टे निर्विषो मूत्वास्भ: प्रयच्छचि। ओं कुकिक्षु: गुत्रिकह्द्ययाय फु: स्वाहा । अनेन रार्करां जप्त्वा दिगन्तरे पक्षिपेत् ।।

1 कभ्या. 2 हैं स यं्वास बृछ्रारा पु: (फ:) ठ $\delta$.


शुक्काष्टम्यां त्रिनियुतं सिध्यै नागमनुं जपेत्।
शोषादिकाले दष्टानामेंतैव्वा मन्त्रयेत् कमात् ॥३२॥
1
जय, विजय, अनन्त, ओं स्वाहा।
2
अङ्पिर्जर्जा रिवो नाभिह्द्धलं मुखमूर्ध च।
गात्राण्येतानि शेषादिनागानां योजयेत्कमात् ॥३३॥
अन्त:स्तिगधं नमो नाभिर्निन्दो नाथ: शुको मय:।
एवं शानिक्षपारम्भात् ज्ञेया: ऐोषादिनाडिकाः ॥३४॥

शुरुकेति।" इांत सह्त्रमयुतंत न्युतुत प्रयुतंत तथा। कोटिर्युदृृन्दे द्वे ज्ञेया कग़गुगोत्तग़:"। जयेति। जय जय विजय विजय अनन्त ओं स्वाहा। जय जय विजय विजय वासुके ओं स्वाहा। जय जय विजय विजग्र तक्षक ओं स्वाहा। जय जय विजय विजय कार्कोटक ओं स्वाहा। जग जग विजय विजय पद्म ओं स्वाहा। जय जय विजय विजय महापद्म ओं स्वाहा। जय जग विजय विजय शब्प्पपाल औं स्वाहा। जय जय विजग विजय गुलिक ओं स्वाहा ।।

अड्र्भीत्यादि । अन्र श्रिशराब्देन लि लिझुचुच्यते गुद्धमित्यर्थः। शनिक्ष्पारम्मादिति। रानैध्धरवारे रात्रिमारम्य एवं नास्डिकाविभागः। अन्तः घट्ठिर्घटिका अनन्तस्य। स्निगंध नवर्विघटिका वागुकेः। नम: पश्चारात्षक्षकस्य। नामिध्धत्वारिंरात्कार्कोटकस्य। नन्द: अशीति: पद्मस्य। नाथ: सप्ततिम्मापद्मस्य। शुक: पस्वद्वा शाब्बपारुस्य। मय: पश्चद्वदा गुलिकस्य इति ॥

## 1 गशा - हिशास्त्र-अनन्त ठठ.

2 अच्द्व

I
2
स्वनामक्जपन्मन्त्रं स्वं स्वं स्थानमध:स्परशन् ।
3
रोषादिकाले दश्रां हरेत् क्वे्वें ऋमाद्धिति ॥३ ५॥

मन्न्र वर्गोदिनामादयं न्यासस्यानमकौल्किकम्।
पार्धियो: स्प्टरता जसं वारदंट्टं विर्ष हरेत् ॥३६॥
ओं नमो भगवते गरुडाय, नागान्रो लघंहि
भगाक् नागलोकमाकम्य, हर, अम, भामय,
हुरु, मुरु, सिलि भूय: कुऊ, कुलं गोर्रमुल्भामय,
नागसर्पम्टादीनन्यांध्ध दह दह वध वध, मुष मोह़्य,
नित्यु्वल्लितेज:पस्यर्मिर्यवह्इझकारेण
जहि, जातवेददसे स्वाहा।


(३५)

के खमिति। मन्त्र वर्गाद्रिनामाढयं न्यासस्यान्मकौलिकमिति। सूरूवारे





ओं नमो भगक्त इति। ओं नमो भगवते गरुडाय, नागरात्रो एयेटि भगाक्

1 जपेन्मन्त्रं. 2 अथ.
8 क्षणादिति.
4 क्जाहि. कर्गादीनामा.

आकृष्यमाणन् पारोन सर्पादीन् भयविद्यक्रान्।
ध्यायन्पठेदिमं मन्त्रमागच्छन्युंरगादयः ॥३७॥
जतागतेषु तच्छक्तया सर्पाखुविहगादिषु।
कश्चिदेवंव वदेन्मन्त्री दंशाकाहिमिहानय ॥३८॥
असौ गत्वा तमारुद्य पुनरायाति मृत्यवत्।
खीयं विंष गृहाणेति प्रोक्त: कुर्यात्तथैव स: ॥३९॥
विंचैषा साधिता यस्य भार्यावद्धरावर्तिनी।
एवमाद्यद्रुतं कर्म स कुर्यादिन्द्रजाल्वित् $॥ 8 \circ \|^{\circ}$
आत्मरक्षा पुरा कार्या सर्पक्कीडां चिकीर्षता।
1
शारिदन्तौ पिनाकी च णान्तकुम्भौ च सर्गिण• ॥८ ?॥
नाभिह्तृन्क्जरातालुल्लाटेष्वंबुजस्थितः।
न्यस्याथ सर्गिणं कुमं न्यसेत्सर्वाइस्धिधु ॥८ २॥
अक्षिमातलिनि अक्षिसर्पमुखनिवारिणि,

कुरु कुल गोत्रमुत्सादय उत्सादय नागसपम्पहादीनन्यांश्य दह दह वध वध मुह्य मुछ मोहय मोहय नित्यज्वक्तितेज:प्रल्यनिमयवहिझंकारंकारेण(?) जहि जहि जातवेदसे खाहा। सर्पाखुविहगाद्यान्बानार्थो मन्त्र:।

असाविति। ठ: झ: लः त: व: सर्गी कुम्भो व:। अक्षिमातज्ञिनि अक्षिसर्पमुखनिवारिणि शाक्षरि किरातशाबरि कुक्नुटमयूरेश्वरि दूषयाइन्(?) हां हूं। " अझ्ञदूषिणी
1 जान्तौ
2 स्थितान्
8 सर्गिण:

विद्यया चाइन्ञविणिण्या स्पृरोत् सर्वाझ्तमेतया।
2
एवं जस्तनुन्मुन्री भुजकैन्नीमिभुये ॥\% ३॥
3
सर्पान् समीभ्थ संस्तंम्य लिक्नस्यानारनार्दियि:।
भाह्यान् विज़ाय है: कीडां विदधीत समाहितः ॥४४॥
आाह्याः पद्ममहापम्मशब्योगेषान्वयोरगा:

4
पः्चैतान् फणिनो आ्राब्दल्क्षणानपि वर्जयेत् 118 प्रा1
भाह्यंस्योहेंदुखंख मन्त्री कल्येद्वारभूतिना।
हिब्तुरिम्युवचान्योप्नीलीदुनुगीशिफामुतान् ।
खार्या हस्ते समारिफ्य कीजेत् संप्षण देशिक: ॥६६॥
सर्पेण दंशयेद्दन्न मार्जारस्न नम्ब्बतु वा।
7
8
यमदूरूी काल्रात्री दें्ट्र दे तु समुत्बनेत् ॥४ ॥

सर्पानिति। अतिराब्द: पूर्वों येषां ते अर्पूर्वा: तान्। अनिद्दस्वानतिनी़ीर्घानतिकुरानतिस्थूलानित्यर्यः। अस्क्ष्रणान् प्रगुक्तर्क्षणरहितान् ॥।


 खारी=बत५ । देरिक: साधितमन्तः।

1 सर्पागमे तथा.
2 क्रमतनु:.
8 सत्तम्य संवीक्य.
4 पथ्धैव. 5 रिफामुत्वस्. 6 हसं. 7 यमनूतीकाल्लान्यौ. 8 या.

तदमे पृथिवीं ध्यात्वा न्यस्यास्ये स्तम्मयेदहिम् ॥४८॥
कृत्वा हस्तमनुतानमझुुलीविंचृता अपि।
मध्यमामानतां चैव भुजझঙगयोन्नतिं हरेत् $118 ९ ॥$
बंल कृत्वा फणाकारं सझतां कुष्चिताक्बुलिम्।
हसंत्ं भुजक्जमाकारं ध्यात्वा संस्तोभयेद्धहिम् ॥'५०॥
3
अनुलीस्फोटनं कृत्वा सर्पस्य मुखपाइर्वग्रो: ।
शिखिपिन्छेन चा कुर्यात् सर्पक्रीडां समाहित: ॥५१॥
हनुगागडल्स्थौल्य फणाल्पत्व विवर्णता।
उद्वर्तंन च दंरोच्छोर्लिकान्येतानि भोगिनः ॥५र॥
पोत्लेणाहिमवष्प्य सूकरो नकुलः:स्थितः।
तं हण्पा वा स्थित इति ध्यानाद्भोगी न गच्छति ॥५३॥
ऊर्ज्वाध:कल्पिताम्यां तु भूवेइसम्यां निरोघित:।
संयुक्तेन समारेण विद्ध: सनब्यो भवेददहि: \|'४'३\| -

कृत्वेति। अन्तस्थलकारवथियीं(?) मध्यमाङुलिकिमये सर्पास्ये न्यस्य एवं ध्वात्वाहिं स्तम्भयेत् 11

पोत्रेणेति। सूकर: पोत्रेण मुखाग्रभागेनाहिमवप्रम्य स्थितः। नकुलो ना तं द्ष्वा स्थित: II (५३)

ऊर्ज्चाध इति। संयुक्त: क्षकारः मार: इकारः क्षिकारेण विद्ध इत्यर्थः। (५४)

1 फणाकारां 2 सन्नतां 3 अब्निड्टिफ्फोटनेनैव. 4 भ्जू.

तारं कुरु पदं कुस्ये वर्मास्र्रं द्वीन्दुव्यिया ।
प्रादक्षिण्येन सिकताताडितोऽहर्न गच्छति \|५५॥
ओं क्षिप ओं खाहा। ओं द्रां द्वीं हीं स: ठ, ठ। ओं जीं हीं नम:।
जपादिना साधित एष मन्तो बधाति सर्पान् विन्तामुतात्मा।
ओं नमो भगवते रुद्राय सुपर्णपतये प्रेताधिवतये ।
हुड हुल्ड गर्ज गर्ज नागांस्रासय त्रासय, आमय आामय, मुष्व मुष्व,
मोह्डय, कड़ु आविश सुपर्ण पतः गरूदो ज्ञापयति $\delta$, ठ।
रसातस्क्षोमण एष सिद्ध: प्रक्षोमयेताष्द्य्यमनुर्भुजक्तन् ॥५द्॥॥
क्ल्मीकादिभुजब्नसानोपान्ते स्त्सित जपेदेतम्।
निर्गच्छेत्रत उरगस्सलस्तोऽम्मिमहस्य च ध्यानात् \|५७॥

तारमिति। र्मास्नमित्यन्र द्वीन्दुना स्वाहाकारमुच्य्ये। ओं कुरु कुल्ये हु फ्ट् स्वाहा।

ओं क्षिपेति-ओं क्षिम ओं स्वाहा। ओं द्रां दी ही स: स्वाहा। ओं हीं नम:। एष सर्पान् बधाति गरुडरुप:। ओं नमो भगाते र्वाय सुपर्णापतये प्रताधिपतये, हुल్ु हुलु, गर्ज गर्ज, नागान् त्रासय त्वासय, भामय भामय, मुम्ब मुश्च, मुद्य मुद्य, मोहय मोहय, कड्ढ कड्ढ, धाविश आविशा, सुपर्णपतक्गरुबो ज्ञापयति स्वाह्टा। पाताल्र्गार्ड:।

[^9]
## पष्वावृत्तिर्वर्णृद्धद्या विलोमा-

दुक्तो य: स्यात्तार्ष्यमन्त्रः क्षिपादि:।
तज्जप्तामि: शर्करामिर्विर्कीर्णात्
सघो गच्छेनेन्नकर्णों गृहादे: ॥५८॥ 3
कृष्णाष्वा श्रवणान्वितः कुपुटिते ल्ये द्वीन्दुयुक्ते मनु:
भूर्जे रोचनया घडश्रलिखितो मध्यस्थराखादिक:। 6
सर्पान्निर्गमयेद्बिलेष्बु निहितो देहे तथोमाटयेत्

## देवीमेथखलेशिरोमनुरयं पूर्वोकतुल्यक्यिय: ॥५९॥

पझ्चेति। पझ्चावृत्तिरिति विलोमाद्वणणवृद्धया पझ्चावृतिकुक: । क्षिपादिस्ताक्ष्य्यमन्त्रोडयम्। तज्तपामि: ईर्कराभि: विकीर्णात् गृहादेनेन्न्रकर्ण: सद्यो गच्छेदितयन्वयः। हा क्षिप ओं स्वाहा, स्वाहा क्षिप ओं स्वाहा, स्वाहा ओं क्षिप ओं स्वाहा, स्वाहा ओं क्षिप ओं स्वाहा स्वाहा ओं क्षिप ओं स्वाहा, हा हा स्वा ओं पक्षि.हा हा, हा स्वा खा ओं पक्षि हा हा हा, स्वा स्वा स्वा स्वा। औं ओं ओं ओं [ओं]पक्षि (हा) हा हा हा हा हा, स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा, ओं ओं ओं ओं ओं पपक्षिक्षि। अस्सत्संपद्रदाय एष पूर्वोक्तेन। रार्करा स्थूलवालुका।।

कृष्णेति। भूर्जपत्रे रोचनया घडश्रं लिखित्वा "कुरु कुल्ये स्वाहा" इत्यस्स मन्त्रस्य एकैकाक्ष्रमेकैकेऽश्रे किखेत्। मध्ये ओंकारं, तस्य मध्ये ह्स:, तस्य जीवस्स परित: सर्वानुच्चाटयोचाटयेति साधितमेतघन्न्र्र सर्पानुच्चाटयति। एतघन्नं " ओं हीं मेथखले स्वाहा " इत्यनेनापि कार्वम् ॥
1 विकीर्णान्.
2 नैककम्टो. 3 श्रवणाम्चितः.
4 युक्तो.
5 शाकादिकः.
6 निहतो गेहे.

## 1

एकालतां यो किन्ताप्रुतेन द्रेण वा गच्छति मन्दसिद्दय।






 स्रान्। तृर्मिंहीजस्य मघ्ये औौकार हकारा वा। स्स मले जीवस् जीक्स परितो





1 एकालना. 2 सार्गिकपाप्टिका.

## ॥ अथ षष्ठो दर्वीकरपटलः: ॥

दंराकाहिं दर्रोत्सद्यो दूप्र: काष्षरिलादि वा।
विषशान्यै दहेंद्धं ज्वालोल्काकनकादिना ॥?॥
श्रवोमलेन बस्याद्धिर्लियेप् संसूपयेच्च वा।

वेध्येच सिरां पधात् कुर्याट्पानादिकाः कियाः ॥२॥
हिराषबीजजपुप्पर्कक्षीरबीजकटुत्रयम्।
विंष विनाइयेप्पानलेपनस्थाङ्जनादिना ॥३॥
3
सझुप्ठीसिन्⿹ुल्युनुलाक्षाहिब्नुनिशाद्वयम्।
राजीमातुאम मूताब्धं होलेप्दादिना विषम् ॥८॥

दंशाकेति। काष्ठरिलादि वा तत् स्मृत्य (?)। ज्वाला वह्बिशिखा। उस्का =




रिरीषीति। रिरीषस्य बीज पुप्पं च। रिरीष: = Һெक்மேேேிவாணぁ,
 पानादे: द्रवानुक्तौ सर्वत्र जलमेव ॥


1 तम्.
2 लेप़नस्यान्जनादिभि:.
3 स्गुनी.

ब्योषाभ्वारी पाठनीलीमूल कैलान्विंत तथा।
1
उस्चापयसा खार्या भन्ग्र्वक्त् च विं हरेत् ॥५॥
क्तकास्थिसेे वस्तुराकल भावयेच्हिम्।
बिर्ष हरति नस्येन शुक्क तैलेन मर्दिंत् ॥६॥
3
सहिब्बुरककगोपेन पाणिना क्र्वनामिके।
पिधायाघ: स्पृरोदेवं त्रि: कुर्याद्विपशान्तये ॥७॥
हिन्बुपीतार्कपच्राम्भोस्स्यादुतिष्तेते बिषी।
हिड्स्वर्क्न्न्रीक्षीराभ्यां प्रत्येक सप्तभाकित्म्।
नस्थादिना विं हृन्यात् काकाल्डनरश्रोणिएत् \|C\|
 सर्वत्र गोमूत्र ग्राद्यम् ॥



 प्रक्षिप्य दिवा शोषयेत्। अथना क्तकास्थिरसे चिंर भावयेत् वासयेत् ॥।

सहिड्विति। हिन्तु = बाuयं, राक्रगोप: इन्द्रगोप: कीटनिरोप:। तद्दज: पाणितल्यो: संलिप्य दष्टनासापुरयोग्य निक्षिप्य पाणिना मुखन्नासिके fिधाय क्षेण स्थित्वा पाणिम्यामध: स्प्रोत् ॥



1 उच्चटा. 2 क्सं. 3 चफकापेन. 4 विषम्.

## 5 शोषितम्.

क्षीरं हयार्यर्कम्कूले स्वणानि गदालिनौ।
विषभोऽंग गणो यष्टिबिसक्षौद्रगुंड तथा ॥९॥
गृहधूमनिशायुग्मसहिंत तण्डुलीयकम् ।
हरीतकीवचालोध्रह्निद्गुनिम्बदल्लान्वितम् ॥? ०॥
तुषाम्भरिशुग्रमूलूत्वग्द्दोणाम्भोरामठोषणम्।
सगुक्जाहिজ्తुबकुलं शिग्गुत्व्यससंयुतम् ॥? ?॥
बाहुवल्डीरसो हिझ्नुनचामरिचमिश्रितमू।
सगुझ्জास्थिवचावहिशिखाहिङ़ुुरिवोदकम् ॥?२॥
रिरीषाध्धत्रिकटुकवनारम्भान्वुभाविताः।
खारीवेगकरझ्नास्थिन्योषनिम्बरालाक्युक् ॥१३॥

क्षीरमिति। क्षीरमित्युक्ते सर्वत्र गवंय ग्राद्यम् । हयारिः = थலती. உंபப,




गृहेति । गृहध्रूमादिमि: नवभि: श्रोकौौ: नव प्रयोजनान्याह ।





1 यथिथि.
2 सरिरीषाख्वत्रिकट्ड.
3 भाक्सि.

## तन्त्रसारसग्रूह

शिरिषपुपुप्स्वसे भाविंत मरिंच सितम् ।
योगा नवैते क्ष्वेल्मा: पान्नस्याअ्ननाद्दिना ॥?8॥
निर्गुण्ज्यग्निक्यैकुप्ठवाहुवल्क्रीरस: सम:।
व्योषहिस्नुनचायुक्तो विषं स्थादिना हरेत् $\|? ~ Ч\|$
कोशातकीवचाहिद्बुधिरीषीपार्कपयोयुत्म् ।
कट्रन्म समेषाम्भो हरेत्रस्यादिना विषम्।।1१६॥
1
रामठेक्ष्वाऊुसर्वाभ चूर्गनस्य विषापहम्।

द्रोणावितानगण्डीरससो नस्पद्दिषं हरेत्।
मातृघाती सुवाकाम्बुभाक्तिता विषनाशिनी $\|$ ใ С॥



 Ascs II




(? ५-१७)
द्रोणेति। अक्तिानं $=$ =


1. पश्चास्रूर्णनस्य.

## इन्द्रवल्ल्यत्निकद्दोणतुलसीदेविकासहा[:]।

1
तद्दसाक्तत्रिकटुकं चूर्ण भक्ष्यं विषापहम् ॥? १॥
कपोतकपिमार्जारगोधानकुऊुपोलिणाम्।
2
सखड्जिशिखिनां पिंत क्षौद्ंं श्रृळ्नस्थितंत तथा ॥२ ०\|
खारीहिङ्ग्वग्निकव्योषनस्यमावेशक्टद्भवेत्।
तगरं केसरं कुष्टं वचोन्मत्तास्थिन्दननम् ॥२ १॥
तष्डुकाम्बु च तल्रेपो भवेद्विषविसर्ष्टा।
पश्चांज्ञ कृष्णपश्चम्यां शिरीषस्थायसापि वा ॥२ २॥

 Чलு, कपि: $=$ ©








1 रुद्साक्क त्रिकट्रुकचूर्ण.
2 स ख़्र.
3 आयसं विना.

गुहीत्वा मूत्रविंहैसैसैविषषमा गुलिकाः कृताः।
छायाझुण्का: शात्तिमल्य: सर्वच्न गुलिका: स्टृताः ॥२ ३॥
जातबक्सरहक्टद्रकम्तूव्तर्तिर्विं हरेत्।
हिब्दूप्यूुनवोषधान्याम्म्तुल्किस्तथा ॥२8॥
रिरीषकुुपहलेख्मातकरख्जनतकर्णिकः।
मधूकसार्याघातरबन्दिका माक्षिक वचा ॥२५॥
पितानि मेषन्नुलविडालशिखिपोत्रिणाम् ।
1
तै: कृता गुलिका हन्यु: सर्पश्वेख्यमहादिकम् ॥र६॥
हिरिषो माधदी गुझा हेमनीज न्चोषणे।
श्रपुषार्कनवामूल्मृंन्नम्त्रविष हरेत् ॥२ ज॥








 भ्रृ़ी कर्करश्रीकी ॥

1 मद्यदिका:.

मांसीचद्नसिन्बूत्थकृष्णायष्टघूषणोत्पकै:।
समूत्रैर्ञनं सद्यो विषसुपप्रवोधनम् ॥२८॥
मेषाम्भ:सुरसापुष्पं करब्जास्थि कटुत्रिकम् ।
द्विनिरो बिल्वमूलं च पूर्वक्स्यात्तदज्जनम् ॥२९॥
रिरीषनिम्बनक्ताब्बवेगक्रोशातकीफलम ।
सवस्साध्वारिहेमार्क स्नुहीमूल विषापहम् ॥३०॥
नतोषणे निशादारुकरक्जार्कशिलामधु।
यष्टीशिरीषकृष्णाध्धगणोऽगं विषसूद्दनः ॥३ १॥
रिरीषैलननिशालाक्षामांसीयष्टीहरेणुकम्।
1
ऊुवणानि त्रिवृद्यी्ीविशालान्यूषण निशो ॥३२॥











1 ल्यूषणं.

एतौ समधुमझि़्धौौ गोर्थृभर्थौ विषापहै।

सुरसे भव्यक्कासृष्यांसीराजीतृण राता।
हिड्वम्बुरोचना：स्ट्टका काल च विषद्द्धण：॥३४॥
कौन्ती कुष्हन्तव्योष्डरसाशाखिाघनाः।
12
एलाहिब्लुवन्वायह्टिविड्नः：सिन्धुमाक्षिके ॥३५॥
पफ़ाराष्षारेजे तोये पच्यमाने क्षिपेदिमान् ।
3
किश्चिह्धीढा विषहरी सा श्वृक्षस्या रसकिया ॥३द॥
होणुक्र＝وणन










 ธூゆம்ப II
（34－家 6$)$
1 निरो．
2 मांसिकम्．
8 हीटूा．

1
अन्ञुष्ठेड्ज्रौौ सन्धिजानुगुद्यनाभौ च हृक्कुचे। 2


दक्षान्यपाईव्वयो: पुंस: पक्षयोः झुक्ककळष्णयो:।
चरेस्युधाकलारोहावरोहाभ्यां तिथिन्रमात् ॥३८
सुधारोहावरोहौ तु पार्वयोो्बस्यगात् स्रिय:।
सुधाया: सप्तमे स्थाने कला क्ष्वेल्स्य तिष्ठति ॥३९॥
आस्ते यत्रामृतमवयवे तत्र माद्दो विषम:
तस्सिन् दष्टो यदि च गुलिकेनापि न स्याद्विषापत्।
6
स्थाने यस्मिन्नपि विषकलामद्दनं तत्र कुर्यात्
क्ष्वेल्स्तोभं वितरति मृतिं तत्र दंशः शुभोडपि $118 \circ \|^{\circ}$

अन्गुष्ठेत्यादिना सुधाकलाया आरोहावरोहकममाए । सुधाकला अमृतकला। पुरुषस्य दक्षिणपार्भ्ध स्तियास्तु वामपार्श्व इति व्यत्यय:। सन्धि: गुल्फसन्धि:। अनुकर्ण क्राटान्ते राङ्बःः॥

आस्ता इति । संयोज्यतारा इति, "गुरुर्भोगपरोऽभिज्ञो य यो यो यगयायकः" इति संयोज्य, आभिचारी मारणकर्ककारी, अहितपुत्तहीस्थं ; पुत्तरीप्रतिकृति:, वेधादिकर्कम सविषे दुष्ट्र्षगात्रे विदध्यात्। साध्यनक्षत्रवृक्षेण द्वादशाकुलेन साध्यपतिक्कृति कृत्वा तद्धदये जीवं साध्यनामाक्षरवेष्टित विन्यस्थाहिंत तत्रावाह्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रेण यथावत्प|णप्रतिष्ठां कृत्वा तस्यां वेधादिकं कर्म कुर्यात्। सविषे महामर्मणि

[^10]

वइ्याय गुक्कृष्क्रणाय च स्यात् 118 श॥
स्थाने यस्मिन् सा सुधायाः कलास्ते तल्स्थान् पाणान् सन्तं चिन्तयेद्य: । आयु: पुष्टि: शीवयक्तंमसंपत्तेजोरक्षाकान्तयस्तस्य सन्ति 118 ३॥

संयोज्य तारास्तिथिभि: सह्तु स्थानेपु देहे विधिनाभिचारी ।
दुष्ट्र्षगात्रे सकिषे विद्ध यात् चेधानिकर्माहितमुतलीस्थम् 118811 व्राहरोमध्वजताम्स सूचिस्पर्शोपदेशै: करणाक्नन्ध:।


दुर्सझ्त्गान्रे। ह्वनामिमुखमूर्धानो महामर्माणि। विपट्मस्यर-वध-नैनाश़कस्थाने महामर्मविष्रकळा च यदा जायते एतत्रंय यत्र सहसआंत तल वेधादिक कुर्यात्। (80-88)

वराहरोमेत्यादि । करणावक्ष: क्ष्वे्ल्ह्हत्। करणाक्भ्ध: कीद्वांविएिए; क्राहरोमध्वजताम्रसूचिस्पर्शोपदेशः। कराहरोम्यिग ध्वजताम्रयून्ग्या अन्तरा स्प्रास्योपदेशो यसिन् करण|वन्धे स वराहरोमध्वजतामसूूचिस्पर्शोपदेशः। पमासनं हृंढ
1 करण.
2 जीवे दु:ख.
3 गुम.
4 चुग्बो.

मूर्खाणां नामघेयानि षड्ञिंशदिह ऊऊँ्थंते ।
तेषां ययाक्रमं नाम चिकिस्सां च वदााम्यहम् $118 ६ \|$
कृष्ण: श्वेत: राड्बपपाल: सर्वक्कृण्णो वर्राहक:।
काकोदरो महाकर्णो महापद्म: कुल्स्थकः ॥४७॥
गिरिकर्णो वातकर्ण: चीरकर्णो भ्रुटीमुखः ।
कपोतो लोहितरक्षाथ वेपशुर्मुलकर्दकः 118 く॥
कुण्डीनसो महाहिश कुक्कुटस्तृणशोषक:।
तित्तिरि: परिसर्पश्व विचितकुसुमस्तथा ॥४९॥
अखण्डो दर्भपुप्पथेत्येते षड्वंहादीरिताः।
दष्टस्य चैतैवैक्ष्यामि चिकित्सां च यथाक्मम् ॥५०॥
दष्ट: स्याद्यदि कृष्णसर्पफणिना सर्वाइकाष्ण्ण्य भवेत्
षट्पादच्छदतीयवेपनवशातत्छान्तिरिष्टा बुचै:।
दष्ट: श्रेतभुजझ्नमेन नखरझयामत्वमुदूयते
भास्तत्पत्रसानुलेपनबशात् तक्ष्ष्वेरुशानित्तिवेत् ॥५ ?॥
संदष्टस्य तु शा्ब्वपालफणिना इयामा भवेयुर्मला:
संपिष्याडु रिरीषमूलुजनितं चर्मास्य संलेपयेत्।
दष्ट: सन्घिषु वेदननाध्ध कुरुते चेत्सर्वक्रण्णाहिना
ल्मि: कोरावतीरस: प्रकुरुते तस्य पशान्ति जवात् ॥५२॥
बच्वेल्यर्थः । नासापुटास्पत्रतिघधं च । एतदू़ि करणावनन्वस्य विरोषणम् बहुवीहिसमासेन। केन प्रकारेण क्ष्वेलं हरेदिल्याकांक्षायां ध्वान्तममतांशुरिव। (8५)
 の



झयामा भान्ति वलाहकेन फणिना दप्टस्य द्ता धुर्व
सौवीरेण निपाययेत् समरिचां मिएनंध्यग्नां जवात्।
चेत्काकोदरनामधेयफणिना दघ्यो मुहुर्द्भम्भे
तच्छान्तिस्त्ड पुर्न्रवादल्रस्स्यालेपन|क्ष्क्यते ॥५३॥
फेन कोडपि भृर्ं वमेद्यदि महाकर्णोन द्टस्ततो
मालेयें च निपाययेत् सुव्मिले लोये तथोशीरकम्।
झ्याम: सान्द्र्रस: प्ररोहति महापद्मेन दट्टे तदा
शोफम्नयाप्यथ्वाल्पमारिषद्लेनालेपनान्याचरेत् ॥५४॥
सन्द्धप्य कुल्स्थकेन फणिना स्ल्रिन्निले जायते
सर्वाझे प्रतिलेपयेत एंग्रुन तक्ष्वेक्रान्त्यै तद्या।
द्घध्धद्विरिकर्णनामफणिना रुक्षाझको जायते
गोमूत्रेण समं निशान्ग्दल्रमसालेपयेतत्क्षणे $\|५ ५\|$






दष्ट्: स्याद्यदि वातर्कर्णफणना डुष्काज्ञको जायते
पानातस्य कटुत्र्यस्य गरहं शीत्रं प्रतिक्षीयते ।
संदष्ट्य तु चीरकर्णफणिना नि:ध्वासवृद्धिभर्भेत्
तस्क्ष्वेल्परामाय लेपनमथो पानं च शुण्त्याचरेत् ॥५६॥
सर्वाझ़ कुरुते भुटीमुखमहानागेन दट्टे रुज
पिष्षे नाशाकरं तथैव मरिंच पांन तदैवाचरेत्।
संद्ष्ट्य कपोतकेन नयनस्योन्मीळनेऽशाक्तता
पिष्टा सोमरसं तदीयगरत्स्योच्छितये लेपयेत् \|५७\|
सघो लोहितदृष्टक्स भवति ख्यांम हि द्रास्थल
लेपे तस्य समाचरेत् प्रशामनायाश्वेव मुछ्जारसै:।
जॄम्भां वेपथुद्टकस्य कुरूते गान्रे सदा वेपथुं
शोफहीरसलेपनेन गरहंं तस्य प्रशानंत मवेत् ॥५८॥
सन्द्टो मलकर्द्रकेन बधिर: सझायते तत्क्षणात्
कर्तव्या त्रिकटंदु कवोष्णपयसा संपिष्य नस्यक्रिया।
कप्ट्रूि: खल्ड कुणिडनासगरलेनार्तस्स संजायते
पिष्वा कोरावतीसमीरसखयोमूलं समालेपयेत् ॥५९॥
पिष्ट्वेति। सोमरस: =

संदष्टो मलेति 1 कोशाक्ती $=$ -

मूंत झ्यामतरं महाहिविषवेगार्त्य संभाव्यते
पींत नागरके कणेन सहिंत लिंस्रि च तक्षोमह्द्र्।
संभुते खत्ड कुक्कुटाहिगरले कास: सदा वर्धते
कुर्यान्नागरकंक कणां च मरिन्च संपिप्य पानक्कियाम् ॥६०॥
संमूते तृणझोषसर्पगरले हिका च संजायते
पानादाज्यनियोजितस्य नरित्गक्यूनिन्नत: शाम्यति।
दष्ट:सन् परिवर्तनं पकुर्ते तितिर्यहीन्द्रेण वै
पीता राकलत्राऽमृता च विषह्हत्त्यैव विद्रिन्मत् ॥६१॥
दंरो स्यात्परिसर्पकस्य महती काचिच्छिरोवेद्दना
कुर्यादल्नल्हिस्तलेपमथ तत्पानें च तच्छान्तमे।
कर्ता चेद्वमने ज्वरं च तनुते वैचित्रुप्पो विष:
पार्न नीपतरो: करोतु परिरिग्रोथापि मूल घृते ॥६२॥
दौबैल्ं च करोग्यख्प्डगरले मध्यपदेरो भूर्शा
लेप: किंगुकचर्मणो गरल्द्धत्तस्येह संलख्ट्यते।
संवृद्ध खल्ड दम्पुप्प्पगरलं पृष्षस्य दौक्ल्ल्मतां
कर्ता तस्य पुनन्नवादल्रंस तच्छहान्तये लेपयेत् ॥६३॥



|| छति नारायणीयतन्बसारसझ्रूछव्यास्याने षष्ठ: पटए: ॥

## ॥ अथ सप्रमो गोनसखटलः ॥

संज्ञा गोनसनागानां बोडरोह प्रकीतिंता। ।
तेषां नाम चिकिसां च कमैणैच वदाग्ग्हम् ॥ध॥
इेतथध कुष्ठकुटिलौ महांश अमसूर्विनौ।
तीक्ष्णक्कृष्णौ पिराचधध हेमश्धाथ विसर्पक:।
पीतनेन्रो रागक्ञम्भावस्क्र्रोभावितीरितःः ॥२॥
गोनसनां चिक्सिाऽथ व्यस्ताव्यस्ता च कय्यते।
इवेतमप्डलिनो गात्धध्यर्धुर्दरवेदना ॥३॥
लिंरोक्क् पाइर्वयोवर्णमेद् उर्वाकक तथा।
नवाद्धि: कपिनिर्योंस पक्तूा लियेपितिनेदि ॥॥॥
2
कुम्ममप्डल्भि: कुष्ठन्मानि ल्वर्विरीणीता।
$\stackrel{3}{3}^{3}$ कल्के महारक्तपुन्छं वाई़्युत न्यसेत् ॥५॥
च्रीहिंद्य त्रिदिनं कृला खार्या पिष्पा द्वंय लिमेत् (?)।

संक्ज्ञेति। व्यम्ता-भेदेन, अन्यस्ता - सामान्येन, दंशास्थानस्य पार्ध्ययोर्वर्ण-
 เดタ力т II


1 घोणस. 2 कुष्ठ वर्णानि. 3 वेगा कल्के. 4 वारीति.

कुटिस्स्य गड्रनिं स्यु: द्सस्य परितो रूना॥६॥
ख्रेप्मातकरिरीष्त्वक् खार्या लेप्या सैगैरिका।
घुगन्चिवेगयोमूमू्माजेन पय्सा पिचे् ॥ज
$1 \quad 2$
महामप्डखिन्नो मूर्बरोगारुच्योमनोजरम्।
3
एक्च्धपद्रो वात्त च सुपाकमजनुग्युक्यु ॥८॥
कांस्ये पक्काऊऽझयेत् कोष्ण विषह्दच्छर्धि रेचनात्।
सान्ने कुक्षी तथा तस्याप् भुन्तमन्यविपेप्वपि ॥؟॥
5

6
ज्वर: शोफ: शिरोरुक् च जम्बूत्वक् पुन्बमूस्युक्त ॥१ ॥ ॥
खार्या पेया विरास्तक् कासमूल्वरीदले।
सोनुद्रंबरव्वनो लिंपेत् ह्वग्नाणे धूपयेच्च हैः ॥१ १॥


 चेत् मक्षस्ति्वा वामयेत्। अपक्ष चेत् विरेनययेद्वा ।।






1 महा कुण्डलिन्नो.
2 मूध्रोगारोचौ मनोरूजा.
3 सुुकाक्.

सूचिमण्डलिनो दंशादुपर्युपरि तुघ्घयति।
बहुमूत्न पिपासौचै: अपाइ्ञावरणं दृशो: ॥१ २॥
कद्लीमूलुमाम्रत्वक् दर्भोशीरौ च मस्तुना ।
लिंपेत् पिबेच्च तां तीक्ष्णगोनसस्य सिराः स्फुटाः ॥ १ ३॥
दन्ता: कटकटा जिद्धा निश्येष्टा नेलवेद्ना ।
वेतसाब्जनयोध्षर्म सरादास्थिगुंड लिहेत् ॥?४॥
2
वेगा: फल्गुपल्डाशास्थिखार्या लिंपेत् पिबेदपि ।
कृष्णस्य ज्वरहृच्छैस्यशिरोरोगातपार्तिता ॥१ ५॥
पथ्यामलकचिश्चास्थिश्युप्ठीः प्रक्षिप्य पानयेत् ।
प्रस्थांभोऽष्टांशारिष्टं तत् तावदाज्यान्वितं पिबेत् ॥१६॥
दंशोपान्ते वणानि स्युर्यदि तस्याग्निदगधवत् ।
कपोतीरुक्तित्थास्थिविश्वाभ्रगिरिकर्णिकाः ॥१ ज॥







1 सराठा.
2 वेगा.
3 आतपार्थिता.

 पिशाचस्य रूजाबानां वैवर्थ्यमतिवेदना।

पीतार्कवणक्वृ्णाव्विफल नस्येत् सक्वक्षिकम्।
1

सिमिपदाजेन तकेण दहेंद्रा च सर्षिणा।
सर्तपुच्छे स्यामाहिभुच्छ खार्या पल्प्पयेत् ॥२ ? ॥
हेममप्डलिनो जि्दा झुख्का क्रुस्दुराफ्किम्।
वैवर्ष्युद्रा।








हेमेति । कुल



स
सिञ्चेन्नासादृशो: शुण्ठी मुद्रिका तुल्सी मधु ।
2
कुल्स्थममिषीक्षीरतप्डुलोद्नमाइायेत् ॥२ ३॥
दंरो क्षौद्रोषंण रिंपेद्विसर्पस्याक्षिविश्रम:।
3
वमनारोचकौं दाह: पूर्ताह्ने रैत्यमन्दद्दम् ॥२४॥
गात्राणां कंपनं जाडंघ विसर्प: पुलकानि च।
गिरिकर्णिवचाविभक्कुण्डलोषणकाझ्Aिकम् ॥२५॥
लिंपेत्सिश्चेन्नसि क्षौद्र गिरिकर्णिकया युतम्।
पीतनेत्र च वार्धिय पाण्डुता नेत्रवेदेना ॥२६॥
रोमकूपेप्वस्सक्साव: सलिंऊ नेत्रनासयो:।
अशक्किरग्निमान्ध्य च लिंपेत् खार्या द्विवक्तिकम् ॥र'भ॥
नागरं मरिंच चिश्चा रिश्गुमूलेन वा लिपेप्त् (?)।
कोशातकीरसैैवेगा लाइली जातकत्सविट् ॥२८॥
पेंय हेप्यं च पयसा वचामाज्येन वा पिवेत्।
रागमण्डल्नि: कण्डूनेत्रमान्यास्यतिक्के ॥२९॥

 (२マ-२५)



$$
1 \text { मद्वीका. } 2 \text { कुलुत्थ. } 3 \text { मन्यथा. }
$$

निर्वेदो जानुनो: हैल्य तीक्ष्णार्मिंद्बेहरकता।
हृद्वौण्ं रोमविह्रेष: पुप्पमूले हिरीषजे ॥३०॥
लाझ्लर्रीमूलकोशातिससाढचे पानलेपने।
खार्या द्विमातुलोो्मतकेतकीमूलूनागरान् ॥३?॥
लिंपेद्विधवन्नाहिक्वेगास्थिल्युनान्वितम्।
1
सार्कपन्ं इकक्लीमूल लिंपेत् पिवेतथा ॥₹२॥
कुभममप्डखिनो वाणी गद्रदा चानुनासिका।
तृण्णाइतिवेदना शोफपारवस्ये बिंक्यिंमित् ॥३३॥
ज्वरः हिरोरक् जाडचं च कंपनं कक्ष्शीतता।
रूजा दहनदाहेच्छा झ्यावो विशेषे ओछचयोः ॥३ ४।,
मयूपपित उ्र्वणन्युशीरणिरिकर्णिके।
4


 மा
 eबं ली । तथा कार्या।

कुम्भेत 1 गद्वदवाणी $=$ मएு



[^11]मूंलं व्योषं च तैलेन पाययेल्केपयेद़पि।
रिरीषपप्ककं हिन्नु सैन्ध्व द्विमुखोगगग् ॥३६॥
1
मूलं निर्गुण्डिकायाध्ध खार्या लियेपिपदेदपिए।
असृळ्भण्डडिनो वक्त्रनासिकादेरस्क्स्सव:।
तन्द्रीदौंग्रन्य्यनिर्वेदा: पारवइं च जागरः ॥३ ज॥
लिह्हेल्कुष्षदघिव्योष सिन्धुतक्कोत्थमाक्षिकम्।
नीलीमूलं सनीपत्वक् चर्वित्वा तज्लं पिवेत् $\|३<\|$
तत्काथमथवा नीपत्वक्क्षीरं पानलेपनम्।
मूलै: -पुर्नवागुझ्जामुसरीक्किशुकोद्शवै: ॥३९॥
लेपपानादिकर्माणि कारयेत्सरक्टदरसै: ।
सक्षीरं क्षीरवृक्षाणां कषायं ससिताकणम् ॥8०॥



 あ ூூ


 कणा = क्रப்जは ||

## 1 निर्गुणिक्रायाभव.

रीतल पिबतो नर्येदस्टष्मप्डलिन्नो विषम्
शोफमप्डलिनो गात्रगौरंवं ध्वयथू रुजा ॥४ ?॥
अशक्ति: संभने दाढर्र्चारवश्ममोचकम्।
1
स्रफरया यापदोषाम्यां खपष्ध्या पस्वाम्ट्र्वर्मणाम् ॥४४ २॥
महिषीशक्क्वुनसत्रकक्काम्यां चोपनाहयेत्।
आम्यंट्ट न्रीहि्रुभाइ्मकोद्वं दधियेषितम् 118 ३॥
जम्वीरकरसे पक्ब शोफद्वत सिन्धुयुर्किप्ये।
लेपस्तुषानार्किकरससमेम्मण्डलझोफनुत्त्र 18811
3
वातस्थाक्यपार्ध्धी च हृम्योनी जुक्क्रममुमत्।
नानन्तबिन्दुमन्त्रोडयं सर्वमप्डलिदोषद्ध्त् ॥8५॥
स्क्ष्पांभोते मांसदप्डी बाघसर्क्तकस्तथा।
पस्चार्णोड्यं रोषमन्त्रो गोनसाखुविष हरेत् $\|8 ५\|$



 ant II

वातस्थाविति। औं ब्रिप्ये स्वाहा ।।

 अस्राय फट् ॥

1 खार्या पश्चाम्क्चर्वणात्. 2 लेपातुष्क. 3 वान्तस्थाक्त्यपस्यौ स. 8 नाबए: सर्क्तक:

1
हं हर विषं फुं विषं पक्षि वसुन्राविवरं गच्छ ठ, ठ, फु हु स्वाहा।
दणो मप्डर्रुपी तु पोलिणा धापितो[देशितो] मिया।

नमो भगगते प्छछे:(?)कसहस्रभुज, सहस्रनेन्र,
उल्कामुखविष्ष दह विषमोजन वन्पहस्त हन,
हुं खे मुष्टिन्धेने विंं यरल्व पक्षि हुं फट् स्वाहा।

तं खादन् सूकरो भूल्वा जपेदेन विषापहम ॥ 18 ज॥
भुम्यां गच्छ हिरुस्त्रोऽसि ठठ।
दंरोन निर्गतो वेगान्मूर्वत: कृष्णमूपिकान्।
डुण्डुभं त्वनुधावन्त ध्यात्वा टान्तैः प्रशान्तयेत् 118 ८॥
हृं इति । ओं हैं हर विषं फु निषं पक्षि पक्षि बसुन्ध्राविररं गच्छ
(8६) गच्छ स्वाहा फु: स्वाहा फुः ॥

नम इति । ओं नमो भगवते प्रवेः क सहम्रभुज सहसनेत्र उल्कामुख विंत दह विषभोजन विषभोजन वन्हहसत वन्जहस्त हन हन हुं खे मुप्टिबन्धेन यरखूत पक्षि पक्षि हुं फट् स्वाहा ॥

भूम्यामिति । भूम्यां गच्छ विषमुक्तोऽसि स्वाहा। परातयेत् क्ष्वेंल कृणामूषिकान् पति भयादनुधान्तं डुण्युभं यात्वा निर्यतो निर्गच्छतः टान्तैः टकरर: डुपुप्यम्न् = Qғ天 (?) ॥

1 हैं वष हिंरें फुं हिं पक्षि बनुन्धराविवरं गच्छ = ठठ = फु= हसा। 2 भगवते पच्छे: पल्वसभुगत्वस्ललेन्न उल्कामुखहिंद दह. 3 बन्धन. 4 फ्ट् $ठ$.

सरनेंव जपेन्मन्त्र मण्डलीक्ष्वेखझोफह्हत्।
1
हां हीं अल्पपक्षिद्देव अषहिमहि मत्रमातक ठ ट।
तांबूल्ख्रवादनान्मन्त्रो हरेन्मण्डल्निां विषम् $118 ९ ॥$
दंशकाहिमधोक्त्र्ं व्मन्त धूमवद्विषम्।
दष्टमक्ञ विचिन्सैस्त् मर्दस्तद्विष्शोफह्हत् ॥५०॥
तद्विषी क्षेतपोत्रिभ्यां भुक्तो मूर्धाद्विनिर्विष:।
वि्मूत्तस्तमने नामेरधो लेप्या कृषस्म विट् ॥५३॥
सतप्डुलोदका मेकक्सा वा क्सिजिन्मलौ।
पिप्डारपत्रिकामूल्ल शीतादि: कुष्षिमालिपेत् ॥५२॥
सवे सवति तनस्य पुरीष मूत्रमेव च ।
2
चूर्णतनोत्यरजनीलोजैरादौं पऐेपयेत् ॥५३॥

ड्बामिति। ओ द्वां द्वीं अल्पपक्षिद्येव अरनि मरक्ति मान्तपांक: स्वाहा (8९)
 अधोमुखं धूमवद्विष्ष बमन्तन च ॥ (५०)

तद्विणीति । श्षतपोत्रिभ्यां मूर्धाद्यिभक्षित्त्तद्विषी मप्डली विषी निर्षिष:




1 हां हींअस्पपक्षिडेह अहिषिमन्जणां काररा.
2 घूर्ग.

## सप्षम: पटल:

कोणस्य पानं लेपश्ष मण्डलीक्ष्वेल्ह्द्भवेत् ।
सस्तन्यं बकुल्स्यास्थिनस्यं मण्डकिमोहह्त्त् ॥५४॥
विभीतकरतावेलीमुसलीवेगजां शिफाम् ।
5
अम्लेन मेषीतक्केण तंद्द्रोपरि लेपयेत् ॥५५॥
खार्या कपोतीमूंऊ चा चिश्नास्थि सतुषं लिपेत् (?) ।
सघृतं चज्चिकामूलं पिबेे़्हिंपेच्च तत्क्षते ॥צ६॥
वेगापाकर्गयोर्मूंकु तत्पर्णरसपेषितम् ।
सदेवद्वरममिषीराकृत्मनूत्नपेषितम् ॥५७॥
विष्शोफहरावेतौ त्रिशूली गोनसार्तिह्हत् ।
8
ससिन्తुनालिक्रेाज्य मुसली क्ष्वेल्हल्झिभेत् (?) ॥५८॥





1 लेप्यं.
2 नाशनम्.
3 वकुल्स्सापि नस्यात्.
4 शातावेरी.
5 आमेन.
6 कुलुयो:
7 घोणस.
8 मण्डकि.
q00 तन्त्रारस
1
गृअ्जन नीलका अव्य मेषख्टाी च यामिनी ।
खायैषां मूल्यलेपेन नर्येन्मप्ड लिनां विपम् ।
सक्ष्षीरस्फोटिकामूलकाथ: स्तंभविष्ष हरेत् \|H\&II
वत्सरिग्रुत्वनौ मूल नन्धार्त्तक्तिनयो: ।
4

- दोर्वल्डी सुरसा याषं द्योणोन्मते स्फुटा निशा \|\&् ०\|

वनाम्बा वनकुष्ठ च चिधापत्ताणि यामिनी।
5

तीन् योगांस्तद्विषे लिंपेत् सारीततफ्हुलान्कितान्।
निशावसाने लैंपेत तकोणाक्षफल्यक्यि च ॥६्र॥

 saqniuis II

क्स्सेति। क्सेत्यादियोगार्यं, दोर्कए्ल्यादिद्धितीय, दीव्रीव्यदिषृतीयं। कर्सं=






| 1 मूखिका. | 2 खार्येषां. | 8 बचौ पष्ण. |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 याषाद्रोणोन्मतस्फुदानिशा; । | 5 पिप्पलीग्गह. | 6 विषाव |
| 7 लिंपेच |  |  |

चूर्ण तकमवं महातरुरिफापंक्क कदल्याः फंलु तुम्बीहिद्नुमुनि：रिश्रो：शिवजलं नीली कऱअंध शिफा। चूर्ण नागलीदादलं दघिनृपौ लोणस्य पिण्डं त्रं

योगानामिदमाशु मण्डलिविषं लेपेन निर्मूलयेत् ॥६३॥
कुष्ठोमारुचुनं सरामठफल ब्योषं पिवेज्जातिका।
दोवर्छीस्रुससार्जकाग्निकरसे पित्ताहिद्टः पुमान् ।
काइम्मेण च जीवकर्षभयुजा न्यग्रोघश्टंध्न सिता－
मक्जिष्ठामधुकैध्ध संयुतमसौ ततक्ष्व्वरकान्त्यै पिबेत् ॥६४॥

चूर्णेति। चूर्णमित्यादिभि：त्रिमि：पादै：त्यो योगा：। चूर्ण＝Ћゅ।। तक्रमवं＝





कुष्ठेति। कुष्ठ＝கோட்டin $\mid$ उग्रा＝வசட்ப｜ल्युन்＝eள்ளி
 अम्मिक：$=$ Qょாடிலேणी। पितादिदष्ट：＝गोनसादिदृष्ट：｜काइमर्य＝बு凶ிゅ் । जीवकं＝
 मप्डलिविषम् II

[^12]कार्पासनीलाजराकृत्तिलानां धूपाद्दिषे नस्यति घोनसोत्यम्।
तथा मृग्व्तक्तिलयोलिन्विश्रामयूरापिन्छैर्विहिताच धूपात ॥६५॥
दोषा भृब्नी क्नकरुकी गायकी मूर्धपुप्पी
कोशातकथौ दधि च महतीं मप्डर्क्ष्वेलेक्कग्डूम्।
तेषां ल्मप: शमयति पुन्नुद्नुद्ध तद्विषोल्थ
सदो हन्यादजजल्रकृत्वोत्रिविष्ठानुलेप: ॥६६॥
दुराल्माकाध्जिक्रप्डुलानि द्रोण तुषा यामकीद्वंय च।






 र सराकृत्





# दुग्धीर्किं习ुकनाहुवल्ध्रिस्डुरसाकोशातकाम्भस्समें 

पिष्टा यामवतीरसे मदद्धुरिरोगुण्डीशितित्र्रोणयो: ।
तस्तिप्ड्या तुषवारितद्रसयुजा स्वेंद्य विषोत्थं क्षतं
तस्मिन् क्षीरमहीरहां किसरुं पिंट्ट लिपेतद्रसै: ॥६८॥
ब्योषं त्रिकल्क त्रिफला महिप्यास्तकोद्वव सैन्धवमाक्षिके च।
एतद्विलेपाद्विषजानि नारां यान्ति क्षणान्मण्डल्लिनां क्षतानि ॥६९॥
रसे सकल्के श्रृतमाविताने तैंके क्षते मण्डल्टिनां निषिझ्चित्।
स्तुक्क्ष्कीरगन्येषु घृतं विपक्क ततक्ष्वेल्ह्हत् सामयचन्दनेषु ॥७०\|


 तुषवारि= थवंक்बत५ | तद्रसस्तेषां रस:। तद्रसै: क्षीरमहीस्हां रसै:॥ (६く)



रस इति । सर्वत्न स्नेहाचचत्रुगुणो द्रव:। स्नेहचतुर्थांश कल्कम्।



1 संमै:. 2 रसै:. 3 दलै:.

त्रिवृन्निशायष्पिफलत्त्रयस्नुक्क्षीरान्विते गव्यचतुष्क्युके।
जाहीीससे साधितम|ज्यमुन्चैर्विनाइयेन्मप्डर्लिनां विषातिंम् ॥७१॥
हत्वाहिं द्विमुख विधाय च मृदा कुत्रापि सरकक्षंत
कुर्यान्दृद्वति खंयं सभुजगा: कालेन वा यक्ता।
तामादाय मृद् तदल्थिसहितां चुण्ण़|कृतां कि्यक्सेत्
पात्रे मप्डस्द्विद्यद्विरक्या लिम्येत्युनः पिथया ॥७२॥
॥ इति नारायणीये तन्नसारसक्दूं ससम: पटलः ॥

 क्षिपम् II
 पिष्टयानया मृदा मप्डलिम्रें लिम्पेत् ।I


## ॥ अथाष्ट्मो राज्लिखाहिपटलः ॥

अथ राजिएद्दे्ने पेया कृष्णा ससैसैन्वा।
साज्यक्षौद्रशकृत्वोया पुरी ₹च्छूाविद्दुवम् ॥?॥
सकृष्णाखण्दुर्णाज्य पातव्ये तेन माक्षिकम्।
क्षितिमम्यशिफागस्स्युप्पवन्दाकदुग्युक्यू ॥२॥
तेन पें श्वेतपुझ्बमूलू वा स्वरसान्वितम्।
द्रोणपुष्पान्वुमैतैंक तैंल तिन्निणिमिर्दितम् ॥₹॥
नस्सेद्वा स्नापयेत् क्षीरनवोदेक्कुरसैरैमुम्।
3
सकुष्षा खेणुक्योषवकातिविषममाक्षिका॥४॥




 खरसः=शेत्पुछ్ख़र:॥



1 द्रोण
2 नस्ये दे
3 माक्षिका:,

कटुका धृहघूमाब्या हनित्ति राजिमतां विषम्।
सविंद्व भव्यन्द्दांक भस्मीकुर्यात् प्रझ्धनात् ॥५॥
तत्कृतां गुर्किकां जिघेत् सक्षौौदां राजिल्गन्तकीम्।
1
जिच्चेद्वा नासया दार्वीरोचनासिन्धुजाक्लीम् ॥६॥
2
पिनेद्वा गुलिके ते द्वे व्योष सक्कुल्लि्थि वा।
3
दक्षिणार्क्तमूलेन पाननस्ये पयोगुजा $\|७\|$
वृथिकालीमुनिशिरोमूत्रैव्व राजिलापहौ।
धूपो देवीसहापिन्छखण्डनैस्तद्दिषापह्ट: ॥८॥
अझयेत्सोषण्ण मार्ष ल्रिपेच गृहराजिले।
कालोदराहिविष्हा शारिया तुहिनान्विता ॥P॥









1 दवी. 2 पििद्द दे.
4 राजिलापहा:
5 लिप्र.

34
सभ्वेताजामिवामाक्षो वहिर्मान्ता इमे त्रय: $1190 \|$
5
सवम्मस्स्बरिरोमन्तो राजिलादिबींप हों। ।
विषाराद्भदिमन्नेण धोससानां पुरदू़ै: ॥\} \}॥

6
व्योषपिच्छविड|लास्थिनकुलाझरहै: समै: 119211
चूर्णितैर्मेषद्धुग्धारैंदूपस्सर्वविषापह: ।


सानेगेति। ओं स्लौं हीं क्ष्रीं हुं फ्ट् साहा। राजिललहिंबिश्यान्वर्र्थम् ॥I

 तैर्मम्त्राहिबिं होत्व।






मरीचतुल्यैप्यूपस्स्यद्विषम: स्नुहिवहिज:।
शुर्ठीलोधमयूरास्थिबिल्वराजतरुल्वना ॥98॥
द्दिमुखस्यामकाहिम्यां धूपौ सर्वविषापहौ।
पाठान्निगुणिकाक्कोलर्यर्णीक्भ ल्युन समम् ॥? प॥
हिरीषणुक्जाबिख्वागकर्णीवीजसमा क्चा।
3
केतकीमूलवेगास्थिनातुल्या च कफली 119 छll 4 चूर्गितैतै: क्रता धूपास्लग्सर्मवविषाप्याः।
कुष्होग्रासिन्णुक्तकत्वक् समेंद्र फल्ल नतम् ॥? जी


 अक्षोरि: = थ थीनंधंब | अगकर्णि=



कुष्ठेति। कुष्ठादिहिक्तुपादकान्तमेको ध्यू: 1 तत ऊर्ष्षमन्य: 1 कुष्ष्ठ =


 Qெrஸ்ण। कुष्ठाद्यिभि: समा तुष्या मातृषातिनी, अर्धपाद्य च कुष्षादीनाम्। निर्गुण्डी= बतु


1 अ्यामिक्म.
2 सर्प:
3 करकी.
4 पून्यिस्तै,

रूहीगुझ्जाफले राजी रिखिपितं च तै: समैः। 2
मातृषातीसमार्थ च ल्युनें हिब्नुपादकम् ॥१८॥
निर्गुणिकाव्व््न्निम्बास्थि पक्षौ इयेनचकोरोः ।
कोशातकीफलं श्वेता खण्डनं च समा इमे ॥९ ९॥ 4
कान्तापुप्पं चतुर्भागं घड्मागं बकुल्ल्वचः।
लाक्षाष्ट्टागा च द्वाम्यां योगाम्यां धूपयेप्पृथक् ॥२०॥ 5
अपरादे प्रदोषे वा सन्य्ययोर्थवा द्वयोः।
घूपेन धूपयेदेषां हथ्टपिष्टेन नान्गंदा ॥र १॥
6
हरिद्वावेगमूलाक्षै: बिचन्ड:प्घमुष्टिभिः।

तैलेन दृष्टे वेगास्थिवासितेन विमर्ध च।
कोष्णेन स्नापयेवेन तोयेन विषशान्तये ॥२३॥



 แ⿵ณ். चतुर्भांग जलं पचेच्-यावचतुर्भागं स्यात् ताव्पचेत्। कषायद्यव्याच्चत्रुणं



बच्चोगवम्धीस्युनसिन्बुचूर्णान्वित्जैजैः
पाचितैः स्नापयेद्दप्मभ्यक्तं पयसा तथा ॥२४॥
शिरीषास्थिसहागोपीदेवींन्नियुणिडकान्कितै।
अपांशपषैर्म्मोभि: स्नापयेतैत्लेमेपिम् ॥२५॥

एग्डाक्कोल्न्नक्तात्वतिन्निणीमातुरीत्र्यम् ॥र द॥

पर्णान्येषां च धन्याम्म्यकानि खेदसाष्वम् ॥२ ण॥
धान्म्स्वेदमपीच्छति तत्र श्रोष्ठा: प्रियक्त्व:
तोयपाके च शस्तानि स्वेद्वद्रव्याणि सर्वाः ॥२く॥









 दश्श्शानस्वेदनार्थ तोयपाके प्रयोज्यावीत्यद्ध:।।

 शिरस्स्यमल्करेपं कुर्यादितर्यः:॥

1 पालिखै:.

स्नाने ख्वेदे च पिप्डारीपत्रिकोत्तमकर्णिके।
स्वेदादी़ीन् कल्पयेदेवंव दिवा धान्रीं हिरो नयेत् ॥२९॥
पिसस्तुकोद्रवौ शाली षाप्टिकौ च तदोदननम्।
मुद्रोणुकयूषध्ध विषात्तस विधीयते ॥३०॥
3
अर्निके नागर हिब्नु ल्युन ख्वणोषणे।
योजयेदुपद्देादौौ पानीयं च गदान्वितम् ॥३ १॥
शूटी वैकुप्ठजीवन्तीमुस्जापाठाब्जरक्ष्षणा।
मप्डूकीसुतवार्ताकीपयोलें चोपद्दराकम् ॥३२॥


 นர்ப்படぁஸ் II

अमिकमिति। अम्मिकादिकमुपंद्रादौ गदान्वित पानीयं च योजयेत्।



शूलीति । शूली स्वनामघेया $\mid$ चैदुण्ड $=$ काफ००ा। जीक्ती $=$




1 स्वेदादि स्नापयेदेव. 2 धान्रीशिरा नयेत्. $\quad 3$ अधिक्त 4 स्वणोषणौ. 5 गुब्ज,


सर्पिक्विं्य तकमाज दधि माहिपनुत्तमम् ॥३३॥
माहिं तकमाज्यं च दध्याज याव्व्युच्यते।
45


अन्यत्यात् संभकृन्मत्य स्तोमक्रकम्टक्टक किना ॥३५। 6
विवेन्न म白 न लिल्यानि जक्षेघाभ न कुर्लान्न दिवा खपेच्च।
व्यायामझीलो न भवेन्न कुप्येन चातप यातु सदा विषार्तः ॥३द॥
संदैव भुन्तौ किययैम्मुक्तया पर्वर्तते यो विष्पीडित: पुमान्।
निषाणि स्स्य स्वयमेव दुर्ज्यान्यपि पणांर कमझो क्लन्ति हि ॥३ जा

 केकी $=\operatorname{Lu} 9 \dot{\omega}$ । कम्टक:=कम्टकिमस्स: ॥


 कोशातकी $=2.2506$ टी




1 वक्रुखस्सानि. 2 रिम्युनिम्बी न चाशयेत्. रिमु निम्बेन पाचयेत् . 3 भाव्य. 4 संमछृद्य स्यत्. 5 भुक्ता. 6 रिबादि सादेत्. 7 मत्तौ. भुक्तथा.

पाठारोल्डरिरीषपद्मकिणिद्दीकोशातकीरोहिणी

शौण्डीमातुऊदाडडिमाग्निकवरीवेगावचाणुकं
मबिष्ञाफल्निवृषृषाहतगरश्रीवेष्कुष्षाब्दनाः ॥३८॥
एल सर्जरसो बलात्ययफले ताहीसमूर्जौ तृण्ण

## पन्त्र कट्फल्केसराइुणलताकौंदुभगोरोचना:

मांसी चन्दनकुष्कुमे त्रिकटुक्क तांलं बृहलौ शिला
पुं्र जीवqने पुन्नववयुगं दे शारिवे च क्षपे ॥३९॥















निंगुप्डी राब्यूप्पपी रजनिकटुकिकाव्रासिमप्डुकपण्णी
तुंण्डीद्वोणावितानस्ब्रससुजि सिताक्षौद्रके सस्युदुग्धे।
गल्ये पाठादिकल्के दृतमधिकभिषक्साध्ति गोन्सादि-
क्वेल हमन्यादरों वपुषि दिवि यथा ध्वान्तमुष्पांशुतेते: ॥८०॥
शाकोटार्कस्ता चठु:क्षितिर्हृव्याघातकाधद्धिषी
काश: कल्कमरीचनुगुड्ल्रादोपावाकुचीसंभुताः।






 अधिकभिषक् - श्रेष्टभिषक्। सम्नुद्नुग्धे गन्ये अधिकमिषक्साषित घृतं वपुषि गोनसाधिह्ञ्वेल्मरोष हन्यात्। कीदृम्विशिष्टे गव्ये तऩाह-पाटादि क्षपान्त करक निर्गुण्ब्या-
 क्षीरं। दिवि उष्णांशुतेज: ध्वान्त यथा तथा।
( ₹ $^{6}-80$ )






$$
1 \text { तुम्बी. } 2 \text { सितेन. } 3 \text { दण्डे. } 4 \text { तूल. } 5 \text { हेमोधटा. }
$$

शार्बैप्टामिपटोल्पाटलनिश्शाभूनिंबपिज्डीतका
2

पाठापद्कजराजन्द्धक्कुटजाघोण्टामृताकम्टकी:
तत्काथे नरमाखवादिविविघक्षेलेर्दिंत शामयेत् 118 रा।
उन्मतं ख्वणं नागवल्ल्यात्व्यससंयुत्म्।
नस्याइ्धनादियोगेन सर्वसप्पविं होेत् ॥४३॥
उभ्यासिस्वामयं लोध हिड्न्वरिंट गुड चतै :।
शीताम्बुपिर्द्नैस्यादि विषसुत्तु प्रोोधयेत् ॥88॥

 रसं च कषायसमें संयोज्य शाकोटादीनां कुण्डलादिवाकुचीर्प्यन्तानां कर्कं च संयोज्य तसिन् तैलं पचेदिल्यर्थः ॥




 ब(ك)अनअमृतकण्डकी=तुवरी चुल्हीति च । तत्काथे=तै: कृते काथे। आखवं= आखुसमम्बन्धि, आखु: = ศ तl ॥

1 पाटरकि. 2 दूर्वा. 3 शाययेत्.

अर्कस्य पस्स्वरसेन सार्ध कोशातकीहिब्तुवचाशिरीपम्।
आजेन मुन्रेण पिनेन्चहहन्याद्विषाणि च स्थाकरजज्ञभानि॥८५॥
मेघनादद समूल च वेगाकन्द्द च नीलिकाम्।
घृतेन सहिंत पीत्वा नाइयेत्रिविध विषम् $118 ६ ॥$
मूल पंत्र फलं पुप्पं त्वक्सारं वा रिरीषजन्।
कन्यकायान्तु सर्व वा देवद्वाल्यास्तैथैन च ॥८७॥
पानाचै: सर्वसर्पाणां विषं नख्यति निभ्थय:।
अजास्प्सूो घृतेनैव पीत: सर्विवापापह: ॥८ ट॥
शिरीषो नत्रमाएश्भ जातीकोशात्कीसैै।
नस्यादिविधिना रश्षेदपि वार्डुक्विद्शक्म $18 ९$ ९॥
पुर्नन्नासरसनैव रामटं मर्दिंतं बुछ:।
नसं⿱ कुर्वीत सर्वेव्वप्येंव कैकुम्ठज रसम् $\|५ ०\|$
चणकस्रसैर्मस्यं संवरसर्षविषापहम्।
अर्कपत्रेण ख्वंण नृमूलपरिपिषितम् ॥५९॥
लिम्पेप्सर्विविषं जेतुमिति प्रोक्ते पुरातैं।
हिरीषमध्वग्षां च नीटीमूलं पुद्निन्वाम् ॥५र॥
गोमूत्रेण सुसम्पिट्टं लिम्पेतद्वद्विषापहम्।




खार्यों संपिष्य लैपेन सवैसर्पविष हरेत्।
सैन्धवं गृहघूमं च ट्क्रणं ब्योषमेब च।
मून्रपिंट्टिं विंं हन्यात् लेपनेन न संशय: ॥५४॥
मरिचपिप्पलिहिब्नुमहौषधं
सगदमर्कपय: परिभावितम्।
अशनिवहिसमं सकलं विंष
निखिल्मेव निहन्न्यमृतोपमम् ॥५५॥
सर्वगन्घाश्वगन्धा च नीही मरिचमेव च।
खार्या पिष्वा प्रलेपेन सर्वसर्पविषं हरेत् ॥५६॥
अर्कपन्त्र सुवर्णास्य मझ्ञर्या: किंगुकस्स चं।
अध्वगन्ध्य तिन्निज्रिएा: सिन्धुवारस्य बुद्धिमान् ॥५७॥
बधीयाद्विषशोफेषु महिषच्छ्धाणेन चै।
विंष हम्याच्च सर्पाणां कीटानां च विरोषतः ॥५く॥
अर्काष्व्वन्धन्गुणुण्डीजुतूरकशिरीषजै:।
मझ्ञर्येण्डजै: काकमाचीतिन्त्रिणिजरणपि ॥५९॥
पलैः किंग्रुकजैध्धापि स्वेद कुर्याद्विषापहम्।
पुण्डरीकोजहिराजध चित्रक: कर्दमस्तथा ॥६०॥
तृणशोष: सर्षपश्व लोप्रपुम्पं तथा कलः।
ध्धेतइन्वार्यनागग्व लोहिताक्षध्ध चक्रकः ॥६?॥

कृतिसाट: कृष्णराज इत्थं संज्ञात्त्रयोदस।
पुप्डरीकाहिना दष्टे दंशो शौष्वंय प्रजायते ॥६२॥
वेगमूर्वाकुटजज मूल लिम्पेस्सकाष्धिकम् ।
अहिराजाहिना दट्टे दंरो शौव्क्य प्रजायते ॥दई॥
रिगुमुमूल्त्वगालेपात् खार्या नइ्यति तद्विषम्।
चिलकस्य भवेद्द्रो नयने चापि शुक्षता ॥६४॥
वचाकणाभ्धग्न्धानां लेपान्नइ्यति तद्विषम्।
कर्दमाहिक्टते देरो नेत्रयो: गुक्कुता भवेत् ॥६५॥
वचया लेपपानादि खार्या तद्विषनारन्नम्।
तृणशोषस्य विम्पून्रे धाकल्ल गरले भवेत् ॥६६॥
पलारात्वक्समालेपात् ख्वार्या क्य पणारनम्। सर्षपाहिविषोद्रूतौ पुरीषे शुम्रता भवेत् ॥६ज पारिभद्रत्व्गालेपात् क्स्य शान्तिध्रुवं भवेत् 1 लोधपुष्पाहिंदरो नु गुक्रता भवति सुर्या ॥६८॥ काकन्दीनां कटूम्णेन वारिणा तन्र पाययेत्। कलाहिदष्टस्य भृर्रा रोमहार्: प्रजायते ॥६्ध॥
धाज्येन मरिच पिष्क्ष पाययेतद्विषापहम् ।
क्षेतहन्वहिना दघे शररीरे स्तब्ध्ता भवेत् $\|\cup ०\|$
क्षीरेण त्रिफलां पिष्या पाययेतस्य झनन्नये।
लोहिताक्षाहिंदरो कु तन्र शोफ: भनास्ते ॥ज शः

## अप्म: परल:












## ।। अथ मूषिकपटलो नवमः।

1
चिक्सिसा पृथागखूनामुच्यतेडथ सर्क्षणा।
पधम: कुलचन्द्र: स्यात् विषघाती भयानकः ॥१॥
करम: कुर उमध्र भूतक्म्तीक्षण पव च।
मेघनादध कुमुदः सिघ्मास्यत्तु तर: परम्, ॥र॥
एकचारी सुनासश सुदन्त: सुवल्तथा।
सुग्मधेति नामैषां षोडश पोच्चये बुधै: ॥३॥
उस्षषण " कुर्मनन्द्रस्य " रोमाश्दोडसझवेनेदना।
8

द्बिनिशापाटलीमूल्रमारनालेन हेपयेत्।
सपाटलीदलै: कुर्यादूपूँ मार्जारोमभि: ॥५॥ 4
उस्स्मीकार्कोटकीमूलुन्धूमाज्येन म्क्येत्।
5
कदलीफलंसयुक्ता भुकिस्क्स्या घृतामुता $\|६\|$



1 षोडााखूनां.
2 ढॄढोपण्वर.
8 ยूमं.
4 हेह्येग्.
5 संयुक्ते.

## 1 <br> विषघातिविषे चिंहं शिरोफ़ज्वरगौरवे।

हृत्पीडा तिक्तता खार्या रिरीषस्य रिफौं लिपेप् (?)॥७॥
सा क्कोरुपर्गैस्त्त्र्णौध्धूप: पुष्पं रिरीषजम्।
पिष्टा घृतेन पातव्यं भोजयेत्तं घृतापुक्तम ॥८॥
भयानकस्य वैवर्ण्य शिरोऱक् क्षुत्तृषा कफ:।
खार्याभ्वारििले लिंपेत् घूपोऽ्धभुजगत्वचा।
निशोषणफलं मक्ष्य सगुंड पयसाशानम् ॥९॥
करमस्य क्षुदरुचिं: ध्वास: शोषोऽक्षिमन्दता।
छर्दि: क्कान्तिश्र निर्गुण्डीपल्ञवं मस्तुना लिपेत् (?) ॥? ०॥
त्रिफलासनसाराब्या कृष्णा भक्ष्या गुडान्विता।
गुडेनासनर्पीध्ध धूपो भुक्ति: पयोडधिका ॥? ?॥

विषघार्तीति। हृत्पीडा-द्दययवेदना=مฎब0)



भयानकस्पेति। अधारि:=कणवीरम् । अधभुजगत्वचा धूप: । भुजगत्वक्



1 चिषधाली.
2 धूपोडभयफणित्वचा,
3 अग्नि,
कूरस्य इवेतकुष्ठन्तर्दाहौ ज्वर्नुदु:खिते। नवामूलाभयातक पिबेत्रेनैव लेपयेत्।
साभयेन गुडेन स्यादूपपस्तकेण मोजनम् ॥१२॥
उग्यस्य कुष्षिराब्दोरकक्षीणता रोचको ज्रश:।
निर्वेद्रूलौ च लिह्हेत् गुगैड़ग़ुक्तिकारज: ॥१ ३॥
फल्गुछुद्धद्यीमूल पूतिकत्वक्न्वसाधिताम्।

गुडनाकुक्रोमभ्यां धूपो भुक्तिद्विम्फ़ुता ॥१४॥
4
भूतकस्यारचिनिंद्रा रिरोर्सौरवोण्णते।
बहुमूंत्र चातपेच्छा यवागू: पाटलीस्हा $\|१ ५\|$
$5 \quad 7$
पेयाज्याक्षोलुन्मियसं किहेत्रार्या च तत्व्वचम्।
8
लिम्पेत् पिन्छोरगाकोल्त्वग्यूपस्सूपयुग्मजेत् ॥१६॥



 Al707800001

भूतेति 1 पाटतीर्हा $=\Omega$-1) miolurni"। अक्कोलनिर्यास: तत्त्वक् $=$
 a-0cibinoas I

1 रोचकौ. 2 गुडैर्वा ड़ुक्तिकारज:. 3 प्रसाधिता.
4 भूतकल्गा. 5 पेयाम्याक्कोल. 6 लिखेत्. 7 तत्व्वचा. 8 ळुम्येत्,

नवमः पटलः
तीक्ष्णस्याल्स्यरोमाँ्चौ देंरो कुरुक्ठराग्रितम्।
बहुवणगड्डूर्घूवेदननामुलकानि च ॥？७॥
गोमूत्रेड्टगुणे शब्दिकल्के पணं घृतं पिकेत्।
शब्दिवर्तुलुपर्णाहित्वम्मिधूपो निशायुतम्।
निगुणडीपल्लं लिम्पेत् भुक्तिराज्यगुडान्विता ॥？८॥
मेघनादस्य हृच्छोषज्वरनिन्वेदब्बहुद्धाः
विभ्रमो दन्तविश्लेष：करक्जीमूलमाज्य्युक् ॥१९॥
5
6 पिबेस्समूंन्र तत्पर्ण लिंपेद्यू：फणित्वचा।
6
नकुलीरोममार्जारपिझा च（？）दधि भोजने ॥२०॥
8
कुमुदात् कण्ठकार्करयइयावदाहभ्रमज्चर｜ः।
9
10
अध्विद्विट्युझ्ब्वपूतीकरिरीषा⿷्कोलजां शिफाम् ॥२ ？॥
कपित्थार्जुनपाटल्याः पर्ण वा खार्यया लिपेत् ।
पूर्वोक्कमनयो：साजं⿹ पिवेदन्येन धूपयेत् ॥२२॥

 रोम：＝め910780000।



1 रोमाश्चे． 2 शब्द， 3 लिम्पेत्． 4 व्रर्णाहि 5 घूपं． 6 नाकुली． 7 विस्त्या（？） 8 कुमुदस्य कुष्ठ． 9 अभ्धविट्． 10 अब्कोरुजाः，शिक्रा：．．

1
सूपेन तस्य भुक्ति: स्यात् सिंहास्सस्यारुचिज्जरः ।
ग्लन्यन्तर्दाहौौथिल्यपुल्कानि जिरोगद: ॥२ ₹॥
3
खारीशिरीषसुमनोमूल्रोोक्षुरसाषितः।
पेया यवागू: पालारामूलं टुग्धे पिनेल्डिपेत् ॥२8॥
तर्पर्णधघूपयेद्धिक्ति: स्वार्या स्यादेकचारिण:।
कप्ड्ड: हिरोरुग्टम्रान्तिरातपेच्छा रंनैर्ज्ररः ॥२५॥
पुलकान्म्नरौौ्यं च क्षीरेड कोलरारिफां पिंेेत्।
निशान्वर्य कपिरसै: लिपेप्पिष्छधनानिवतै:
कपित्यर्थर्णूप: स्यात् भुक्तिराजेन सर्पिषा ॥र ६॥
सुनासस्य ज्वरो वेपो रोमाश्चो अन्थिमूधरुक्।
7

9
साहोटकाइ्मरीमूलं पिबैतैलेन भोजनम् ॥र ज॥
की कपित्थादिना धूपयेत्। सिहास्यस्य सिंहास्यमूपिकास्मारुच्यादय :स्यु:। औौथिलंय सन्धीनां।
 पलारापण्ग। एकचनारिण:=एकचारिसंज्मूषिकस्य। शैनैज्वर्रो मन्द्यवरः। अक्कोल



1 धूयेन. 2 शिरोरेजा 3 गोक्षीरसाधिता. 4 घार्या. कार्या.
5 ल्हित्. 6 कृतान्क्वैं:.
7 लिम्पेत्.
8 स्वुम् (?) रुचम् .

9 काष्ठीनिमूंखं.

नेवमं: पटल:

सुदन्तस्यास्थ माधुर्भ पुलुका: पद्मनाएवन् ।
वेदन। पारवझयाक्षिमान्घदेहरुजाः क्षुतम् ॥२く॥
औष्णंय त्वणा शिरोरक्क च तस्य सूपेन भोजनम्।
साज्या भष्ष्यासनस्य त्वक् लिंपेतां वज्चिकाम्भसा।
तत्पर्णमिश्रैध्धूप: स्यात् शिरीषनकुल्लास्थिमि: ॥२९॥
चेष्टितंत सुबल्स्सान्तोंदेना विषमज्वरः।
2
3
दन्तविश्केषदाहाइ़शچयामभुक्तिर्गुडान्विता ॥३ ०॥
सैरीयकाध्वतुलुसीटुतरं(?) ससितोर्बुम् ।
कपित्थाद्झिर्हिपेतेषें मूंल मून्रेण पाययेत् ॥३ १॥
तेषामेव दैैधूप: सुगरम्मस्य विवर्णता।


 वृत्रिका = (ఇ(


| 1 पुरकं. | 2 ₹यावा: | 3 गलान्विता |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 सितोस्वुमु. | 5 मूळमन्त्रेण. | 6 सगर्भस्स |

# व्याघातमूलं रजनी कपिथ्यदल्मूल्युक्यू। 


सर्पिश भुक्तिरागूनां चिक्सिस्सैव पृथ् स् स्टता ॥३ ३॥
कुत्तुवरुनिशिायुम्मश्रिरीष्ठुक्रुमै: समम्। -
कान्तमुष्प पिनेन्मून्रे समस्तावुविषापहम् ॥३४॥
सौन्याया वनमालयाः प्रतीचं पर्णसप्तकम्।

सतैऊकार्पास्रस पिवेदाख़ुविषात्रुः।
चव्यापिज्छयोमूलंल पृथक् खार्या पिनेदसौौ ॥३ द॥
 5
दार्वीकारक्करोप्रता लेपपानान्विनागुद्ध्त् ॥३ ज॥
 सौम्याया:=सौम्यां दिरों मति गताया वनमालयाः पध्रिमभागे भवं पर्णसतक। वन्माल़=




1 मूला. 2 सौौ्याग्यन 3 विषापहम्
4 पिंते ्खार्या असौ पुमान् 5 कारकरोलते

## 1

तथा पानात्पय: कृष्णकदुलीफल्खणण्डयुक्।
2
कद्रीफल्मन्तस्थसप्तमत्कुणमाशयेत् ॥३く॥
वनमालावामसपपर्णकल्क्युतंतु तु वा।
कुण्डलाग्निकयोंमूरक्षाथमाखुविषी पिवेत् ॥३ ९॥
3
धूपो धुतूरमार्जारविष्टाड्डप्डुभचर्चजः ।
तैं पश्चाब्दमूलाढचे क्षीरे दइागुणे श्टतम् $1180 \|$
हरतो द्वाविमावाखुविषं सविषमज्वरम् ।
5
कृकण्डवनमार्जारमांसयूषं पिवेत् पृथक्त्॥४१॥
7
साजाक्षीरकंणा तुण्डी तन्मांस चात्तु तद्विषी।
गुडेन त्रिफला भक्ष्या मधुना वा घृतेन वा ॥८२॥

तथेति |"कृष्णा = ตา? फल्स्स्यान्त: सप्रमतकुणान् स्थापयित्वा मन्न्र जप्प्वा यथा तत्रस्थाः मत्कुणा: न द्र्या: स्युस्तथा भक्षयेत्। मत्कुण:=ब्ठड। वनमाला सप्तपर्णकल्कं पूर्ववत्। चनमालागा: वाम-






[^13]1
अश्नात्वाखुविषी तुण्डीमूलक्काथजमोदनम्।
2
सकोशातीफल्रसे काज्ञिके
त्रिफलासमवार्ताकमूलूचूर्पस्नुदुग्धजाम्।
4
गुरिकां चूर्णितां साज्ये नाद्यमासेन भोजयेत् $1188 \|$
मुस्ता मधुनृतोपेता हीढारुविष्नारिनी।
सिक्क र्वणतोयेन निस्तुर्ष चूर्णित तिलम् ॥४५॥
सनागरगुड्ड भक्ष्य जढिषिषारोचकापह्। ।
डुप्डुभस्य घृं पेंग भक्ष्म वा तस्य फल्गुष्षम् ॥४६॥
${ }^{5}$ विंशत्कुज्डतोयस्थकपित्यफल्लविंशाति।
7
सेपच्य कुङने रिष्ट्ट तदधघृत्सयुतम्।
कासमतण्ड्डल्र्जोविद्यमग्नुवियी पिबेत् 118 ज॥
उत्तमा कर्णिका तुल्यां जीवन्ती मौषिके विषे।
लोण हेमरसे ल्लापपत्वप्ठार्पिते न्यसेत् $118<11$
 Qคmी की कोरातीफलं $=2$ -





1 अभ्षाद्वाखु. 2 कोशातकी. 3 चूँ्ष सुदुग्पजमे. 4 गुरिकानूर्णित साउंग्रमाय. 5 कुछबतोंये स. 6 विश़तिमे. 7 सपाच्य

निषिच्चेद्नुक्टीमिस्तत्क्षते मूर्जि सिताइमजे ।
1
2

रसेन स्यल्तालक्स नखाप् सिक्का न विन्यसेत् ॥८९॥
3
शातमूटीरातावर्यौ नाक्किकेरिजोयुतौ।
प्रभर्ज्य पिष्ट्वारुविषभ्वयथौ परिलेपयेत् $\left\|॥^{\circ}\right\|$
5
चव्यमूंऊ लिपेत्वार्या मूषिकक्ष्वेतुजे क्षते।
तटाकत्वक्रिरामूलसिद्ध तैंड तदौषघम् ॥५?॥
6
माहिषे मथिते पीत्वा फिरात्रपुषतप्डुलम्।
खार्या पुनागबीज वा तिष्ठेत्तैकाक्त आतपे ॥५२॥

 meram. 1
(8く-8९)
शतमूलीति। शतमूली=க नाकिकेर




1 स्थक्तारस्य.
4 विषी ध्वयथौ.
17

पुराणविषजानातुशिशून् कृष्क्यितान् वमेत्।
दुग्री मातुलकोशातीमूलं सरजनीद्वय्म् ॥५३।
पीत तुषांभसा हन्यात् वमनान्मौपिक बिषम्।
पात: कोशातकीवीज तक्रेण नहिपीभुजा ॥४४॥
दुगीतुण्जयो: शिफां खार्या पीत्वा नारुकिष क्मेव
कौद्ववं तप्डुल चूर्సः: सार्कआीरैरिनिर्मितम् \#५५।I 2
अल्लापूपमघूप वा विषमाख्वयुद्रेख्।
हिरीषपर्णाकाथोथां यव्वागूं पावयेट्तुन: ॥५.॥
मल्सनक किरोरोगच्छर्विकुम्ठारुचिज्यै:।
शोफक्कुषिसताम्यों च पीहित नु विरेचयेत्र्य५५॥
पच्रिकान्मिशिर्वातुण्डीरसेपु गुरुभाक्तित्।
झुप्कमूगान् सतम्नूल्लन् विषमानतु रेचकान् ॥५८॥






1 कोद्वक्तप्डुरून्थूर्व:
2 जग्वा धूपमपूप.
8 रुजाम्य.
4 बिलेपयेत्.
5 教.

त्रिपूगसपच्छेदाढचं सचूर्ण पर्णसम्तकम् ।
मूशिरोलिखितं जम्ष विषझं रेचनं चरेत् ॥५९॥
रेचनं सागरैरण्डबीजतांबूल्खादन्नम्।
क्षीराष्टांरास्तुदुग्घोत्थतकोत्थ रेचन लिपेत् $1 \&$ ०॥
उशीरमार्जुनं बीज यवलाज च चूर्णितम् ।
पुराणगुडयुग्मक्ष्यं रेचनादाखुदोषह्त् ॥६?॥
5
उक्ष्मीवीजं त्रिवृद्युक्तं मून्रे पीतं विरेचनम्।
रिरीषर्चम कार्पास् कपित्थाक्कोलयोर्दलम् ॥६२॥
7
अर्कपुष्पं च तत्काथै: विरिक्त स्नापयेष्दुतम्।
जान्तं सतेजो बिन्दुमत् सुखास्सावि समर्पितम्।
औषधे वा जले क्षीरे पानादुाखुविषं हरेत् $11 ६ ३ ॥$
 सस्स्वेव ताम्बूल्र्र्णषषु निक्षिप्य तेष्णु पत्रेष्षु भूस्वाहेति किखित्वा जाप्वा, चरेत् = सचूर्णणष्ड भक्षयेत् । रेचनम्=ه०مแ०।




 (६0-६२)
जान्तमित्यादिना मन्त्र उच्च्यते। श्रु औषधाद्यनेन जात्त्वाद्धात्। मूषिकृिष्ष
1 संमूर्ण. 2 रेचेक. 3 लिहेत् 4 मार्जन 5 बीजत्रिवृद्युक 6 पर्ग

7 विषम्
8 साशितसर्पितम
9 जसुक्षीश्रि

बे षे हैतामूरिच फ：च पिसे पु：चपिसजटार्द्र पिक्ष्ट फु：
हर विं हर संहर फु：।
अंकुपुप्यमोप्रन्यिद्तन्संख्याभिमन्तितम्।
2
मौनेन मील्येदाखुविवेणाहारिणा नवे ॥₹४॥
ओं नम：सर्मूमूरिचेम्यो विध्वामितेनेग्य：
किध्वामित्न आजापयति इीम्र गच्छन्तु मूषिका：ळ।
आवुक्ष्वेलपहौ वन्रश्बस्बरावादिमौौ मनू।
वा भौतिकाढयौ खान्ताजौ द्रि्डिनौ सकलः शशी ॥६५॥
चिन्तामणिरिवाखूनां विषमः स्यादये मनुः।
ओं भुजौ द्वै क्ष्तज णेफुसुजजपशकर्काः ॥६६॥
दराश़्वु क्षिपेत् क्षेते कृषाणां गुसनन्वनन्न।
अयषने फु：फियषने फुः।
56
एतज्ञा：क्षिपेघ्र रारीम्तन्राख्तुनाग़नन् ॥६ण
नस्यति। बेषे इति। रे रे क्षेतमूषिक फु：，कपिले फु：，कपिट्रनटारूपी गलुफु，हर＝विंषे हर

 आजापयति शीम्र गच्छन्तु मूषिका：स्वाहा । वा मौतिकेति। वा भौतिकाब्बाबिति।绱弟 z ： 1
（६३－६५）
चिन्तेति। ओं एकचरणे फु：। बृस्मूषिकाः। अयषनेति। अहरणे फु：，


1 मथो 2 अर्खारिंग 8 क्वेल्रावहौ 4 क्तनोनिणुु．
5 जप्वा． 6 यत्र राजी：．

## बैवम: पृटहः

ई永
नम: सर्वर्विद्दाणां चुष्ञा: कुष्ष हु ठठ.
द्वारेषु गुगुग्डं दग्ब्वा घृताक्तान् सर्षपात्क्रुनेत् ।
भामे पुरेड्य गेहे वा स्रियन्ते यान्ति वाखव:।

स्थित्वा त्रिसन्घ्ध समाहं सपपाठातदाखुद्वृ्त् ॥६८॥
ओं नसो भगवते वज्रशयमूषिक मृगवररहकण्टके
चरचर भक्ष्य सन्बु भो: बन्घ आज्ञाप्यति हुं फट् ठठ।
सर्पयस्तुसुखोजुना परिवृतो मन्त्रेण पत्रार्पितो
विय्यत्तो भवनान्तरे वृषपरः प्रोचाटयेन्मूषिकान् ।
ध्यात्वा सर्पमसंगृहाइ्रमखिलं सान्ताम्मि कान्त जपेत्
3
सतब्धाः स्युगृहमूषिका भयवरात् गच्छन्ति चाम्भाशतः ॥६९॥
 ओं नमो भगवते मूपिकमृगवराहकण्टके चर चर मक्षग सन्तु भो:, बन्ध बन्ध आज्ञापयति हुं फट् स्वाहा। पन्रे मूपिकं लिखिस्वा तं मूषिकं आस्ये स्वीक्टय स्वभोगेन तमावृत्य स्थित सर्ष च लिखिल्वा तस्य परितोडमं ममंग्र लिखित्वा प्राणमतिष्टां कृत्वा जप्वा गृहे स्सापयेत्। गुहाइ्भमखिलं सर्वमयं ध्यात्वा खमिति जपेत्। भयकशात् गृहमूषिकाः गच्छक्ति=अम्यारतः। समीपात्।
1 सर्पमयं 2 सान्तानिकान्तां.
3 चाम्भासंत:.


व्याघातीयमथापि वा सकरणे नस्मन्त्यो मूषिकाः ，
3

कोरातकीद्वियकरझमधूकवन्जी－
बीजक्षपाद्वयमजापयुगून्तयुक्रम् ।
निर्गुण्डिमूल्सहितंत गुल्किकीकृत त－ 4
दाखूह्होप्र्टहगतं विषद्धच खार्यी：॥७？॥
मुद्धीका सित्यद्यू्मून्तहिंत सर्पितथा पाटली
श्रेतार्कोद्वमूल्द्यार्रजनीदोषाविपक भृतम्।
मून्रे साधितमाज्यमन्वित्गदे युयेक्तेश्वा काइमरी－
मूल्र्न द्वितयेन वाडख्वुविषह्टन्येतानि सर्पीषि च ॥७२॥


 अथवा सकरणे करुण च न्यम्।

 ग्रास्ये।

मद्वीकेति । मद्रीका＝2． 2007071 श्रेता＝ळ1887cone। । पाठहीज्बेतेल्यभापि कषाय्स्थाने गोमूत्वम्।

1 मूषावि⿳亠丷厂⿰㇒⿻土一． 2 पाराधितमथोकक्तूच．
8 सर्दोतुप्युभ．
4 घहमतन्त．विष्हुल खार्य．
5 नुर्ग．बा．

## काकादिन्या: सरसविहितें काकमाच्य्यस्बधा च

## द्वाम्यां वाँ्यं विषमपहरेग्मूषिकाणां खकर्कम्।

कापित्थाद्धि: पश्रतमथथवा राब्युप्यप्यास्तथाम्यां

श्राहीरसस्नुहिपयोगव्यचतुव्केषु साधित सर्पि;।

साजै्यै: कपित्थिम्माधनदाक्षीणां रसैस्त्ड कुलवसमैतै।

इति नारायणीये तम्म्सारसद्ञूहे नवम: पटलः ॥



 कप्स्थिद्धि: हराखपुप्पाद्धि: सहेलय्यर्या

ज्वाहीति । स्नहीपय: $=\infty$ कही क्षीदद्विम्नुलाणि।।



॥ इति नारायणीयतन्न्नारसक्ब्हव्यास्याने नबमः पटळः ॥

4 घूतमपि क्रं, 2 वा मौविकं. 3 कुडव,

## ॥ अय ल्रूतादिपटलो दशमः ॥

चिकिस्सा विंचतिर्कूताध्थत्सोड्यास्तु दुर्जयाः।
हन्येका दर्शॉनातासां छाययैका हरेन्नान् ॥१॥
आत्मान दर्शयि्वैका गन्द्यैंकेति न: श्रुति:।
सपर्शाशनोदक्सावदेंशः स्यास्रूतिकाविषम् ॥र॥
सामिबिन्दुविम्द्ववीदीध कोषोडसिस्युतः ।
विपति: कर्गचप्डान्त: गुक्वर्मादिक्तब फ्ट् ॥३॥
(म.) ख्वस्तषस्मिरादिल्योऽमि: कु:।ओं भमोड्तु तेषु द्राश
जु(क्जु)द्रामि फुः। दोषक्षयाय फ्। ।
ऊतामन्चा इमे भानुदुर्गा सूर्येद्युदेकाः।
पघ्यं पाटली कुष्ठ नाम्त्रूशीरचन्दनम् ॥४॥

चिकिस्सा इति। सान्निब्न्दुविय्त् हकार:। देवी हींकारः। कोषामि: हैकाः। तदेव दीर्घयुक्तम्। ओं हदं हीं है क्षिप ओं स्वाहा। है रवे सह फट्। सहघरझिम-


पद्मकमिति । पद्यक=ロ सं=



निर्गुण्डीशारिवारोल्ड़र्कूताविषहरो गण:।
वचार्गुनदोषाभि: समं हिद्नु तदर्षकम् ॥५॥
श्रुण्ठीमून्तेण लेपादिकर्मणा ख्यतिकां हरेत्।
कन्यावेगरिफे लिम्पेत् तच्छोफे शीतवारिणा ॥६ः
चिश्चान्द्वाकसंसिद्धं तैंल र्बतानण्ण हरेत्।
तदेव पयसा पिष्टें पात्यं ल्यतिकाराने ॥७॥
ताम्बूलं साइ्भमाचर्ण्ध निहीवीवल्ख्रतिकावणे।
देवीव्याप्रपदीपपण्णहिब्नुताखचनागदाः ॥८॥
पिष्छोषणनरुराजीस्तैर्धूपो ख्खतिकाहर:।
गुब्नान्र्गुण्डिक्को लपप्पण्गुण्ठीनिशान्वयम्य ॥९॥
करज्ञास्थि च तल्पक: लूतार्तं सेचयेजलैः।







## 1 पर्वी: ।

2 विशोषणेन चा।

## अथ धृथ्थिकचिकित्सा

1
तार शुक्क्सजौ मन्त्र: स्फुरन्तौ बृथ्थिकान् (?) हरेत्।
(म) षि सि हि सि ले व फु: ठठ। वि सि फु:, कि सि फु:,
ब्रहणे फु:, विप्णवे फु:, इन्द्राय फु:,
सर्वेग्यो द्वेके्यो फु: ठठ॥
मन्त्रावेतौ प्रयोक्तन्यौ वृधिकक्ष्वेल्नाशाने ॥१०॥
मब्ञिष्टा चन्दन दोषे पुप्पे शरीषरकौमुदे।
शार्जेष्टा च त्रयो योगा लेपाधैद्वृश्यिकापहा: 119 १॥
मोहिन्या उपनाहस्तु तद्द्रो विषनारानः।
तंद्रो वा धमेत् कर्णो न्यस्यास्ये स्वणोषणे ॥१२॥

अथेति। ओं सरफु: ओं हिलिह्टिलिविसेह फु: स्वाहा। ओं हिलिहिल्फि:, चिलिचिलि फु:, ब्रह्मणे फु:, विष्णावे फु:, इन्द्राय फु:, सर्वे+्यो देवे म्यो फु: खाहा (१०)
 वणAR
 कर्ण धमेत् दंरो च = உఇ@ณ।

1 जुक्षासजौ।
2 लेमादौ।

## अय गर्दभादिचिकित्सा

(म) उष वष चिषि छिप्द मिन्द्ध खंबेन छेदय चच्तेण दारय हुंफ् ठठ।

मन्त्रोऽभिमन्न्रणादेष गर्दभादीव्विकृन्तति।
त्रिफलोशीरुस्तान्जमांसीपद्मकचन्ननम् ॥? ३॥
अजाक्षीरेण पानादेर्गेसमादिविषं हरेव्।
लिम्पेदैद्द्रीनिशाराइं पींत पर्ण च पानसम् ॥१ ${ }^{2} \|$
सद्रोणच्करस तैंड किश्चिच्चूर्ण लिमेंत् (?) पिबेत्।
विवेत् सितेहामूलं च ज्यस्तेऽनस्थिका हराः ॥? ५॥.
5
साक्षिपीक्रकपित्थार्कवीजन्योपनिशान्वयम्।
सनक्रमाल्यूतीक नाइयेदृहहगोधिकाम् ॥? ६॥

उषोति।ओं दर दर हर हर किर किरि छिद्द छिन्द्द मिन्द् मिंन्द ख़ंड्गेंन छेद्वय छेद्य चकेण दारय दारव हुं फट् स्वाहा ॥

अजाक्षीरोणति। लिम्पेदिलादि योगत्रयमनसिकाविषहहं; पानसं पीतं पर्णा=
 अनस्थिका= 1000 m , Lษ800 a

साक्षीति। अक्षिपील $=$ का (n0)
1 ढष वर्ष बिर्षि।
2 विशा।
3 किन्छित्र पूर्ण।
4 त्यक्तेन। 5 साहिवील।

सर्पिगोपीनिरालेपो जलूकाविषनारनःः।
12
हरेच्छिरीषपश्चाइ्यवोषं शतपदीविषम् ॥? ৩॥
सस्तुक्क्ष्कीरं रिरीषास्थि हरोद्द्रुर्जज विषम्।
ब्योष ससर्पि: पिण्डीतमूलं मस्स्यविषं हरेत् ॥? ८॥
(म) ओं नमो भगवते विष्णवे उष
वष हुं फट् ठठ।
सर्वेषां कीटजातीनां मन्त्रोऽघं नारायेद्विषम्।
क्षाख्योषवचाहिबुकिक्डिं सैन्ध्व नतम ॥१९॥
अम्बष्ठातिविषे कुष्षं सर्कीटविषं हरेत्।

- सुत्मूल्ड त्रिवत्सर्पि: सर्वकीटापह बिबेत् ॥R ॥

अथारर्काचिकित्सा
4
जिघांसुं सिंहमात्मान ध्यात्वा द्टे च कुष्कुरम्।
तन्मम्येऽब्धिं च सिंहाब्धिभीत्या धावति तन्द्विषि ॥२ ?॥
 eोबश्रक ।
( $9 \%-q$ )
नम इति। नमो भगवते विष्णवे उष-वष-हुं फट् ठठ। सरेषेषां कीटजातीनां




जिघांसुमिति। हन्तुमिच्छु: जिघांसु:। आत्मा मन्त्री। कुक्त्वर:=था। अनयोरात्म कुलुक्योर्मष्यं तन्मध्यम्। "अळर्काधिपते यक्षसारमेय गणाधिप। अळर्कदष्ट्यमेत मे निर्विष्ट



1 पिबेच्छिरीष।
2 रापदीविषे।
3 विष्णु हे हैष खे।
4. जिधांसुषीं क्यिातमा। 5 सिहाबिंध इत्याधावति; भीज्या तावति.

तन निरुं्य जपेन्मन्त्री वीज लिप्यन्जकर्णिकम्।
1
अर्रर्कधिपते यक्षसारमेयगणाधिप ॥२२॥
अर्कदष्टमेत मे निविंष कुु मा चिरात्। ठठ।
मतारर्कशिवादीनामेतौ मन्त्रौ विषापहौ ॥२ ३॥
b
अवितानद़ल क्षीरे पेंय व्योषान्वितं च तत्।
तच व्याप्रपदीयुक्तं साज्येन पयसा पिवेत् ॥२४॥
यष्टीव्योषात्मगुप्तास्थिधान्यकुष्ठप्रियद्जव:।
द्वौ कर्णिकारभागौ तत् पिबेद्गुडपयोयुतम् ॥२'ง॥

अवितानेत्यादि——वितानेल्यादिना नवयोगानाह— अवितानदळं क्षीर इत्येकः। अवितानदकक्षीर्योषाणि द्वितीय: । व्याश्रपदीयुक्तमवितानदळन्योष साज्येन पयसेति तृतीयः। यष्टीव्योषात्मास्थीत्यादि पिबेत्। गुडपयोगुतमित्यन्तं चतुर्धः। कोशातकीत्यादि पश्चमः। ब्योषं वेति षष्ठः । अस्सापि पयसा सह प्रयोगः । पर्ल्लादि:






कोशा|तीवस्सबीजार्कम लूल जातीरस: पय:।
न्योष वा पल्लं सार्किक्षीरतैक्पयो गुडम् ॥२६॥
हेमास्थि यप्पीव्याशीत्वम्योष दुग्ं गुंड मधु।
यष्टीव्योषगुडक्षीरं योगास्ते ध्वविषापहा: ॥२ ৩॥
कर्णिकारासनौ चीरा गुषा त्रिकटु माधवी।
1
यट्रीघान्यगुडक्षीरीं दट्टो मत्तशुना पिवेत् ॥२८॥
खारीकरझ्भसर्वाझक्भाथेन स्नात आतपे।
3
तिष्ठेन्मतो विमतेन डुना दश्रे विंप त्यजेत् ॥२९॥
4
आल्दपीयॅ लिपेन्मूलं (?) ध्वदंरो वणरोपणम्।
तत्पिष्टेन गुडाक्तेन तत्पिधायाम्मिना दहेत्।
6
लेपेन ईर्करार्कर्मंदो क्षुदन्ण हरेत् ॥₹ ०\|
अथ स्थावरविषचिकित्सा
सम्टा सुण्चा मजास्तासां रक्षणेऽस्सजन्रोषधी:।

## तदक्षार्थ च विद्धे सुप्रां नाभ देक्ताम् ॥३?॥

कर्णिकारेति। कर्णिकार: = Сக



संस्टेति। सष्टा-घघ्ता। तदक्षणार्थ-ओषधीनां रक्षणार्थम्। ओं नम ओषषीम्य

[^14]
## यान्यौषधानि गृघ्ते विधानेन विना जनैः।

तेषां वीर्य ल्वया ग्रम्यमिल्यादिष्टा च तेन सा॥३२॥
तां प्रणम्योषर्धीं पार्श्ध यवान् प्रक्षिप्य सुप्चिना।

(म) औं नम ओषधीम्य: । ऊरज्ञाक्यो भविष्यय । तद्वीर्थै:
कृत्नीकुकुष्वम् । पच हन दह मारय तुर्य नम:।
अनेनैवोद्दूरेदेवमौषघं ीीर्यदइवेत्।
एकस्स विधिना योगे तस्सर्म ीीर्यद्वद्विद्ध: ॥₹४॥
(म) ओं नमो भगगते गरुडाय महेन्द्ररुपाय पर्वतशिखराकाकरुपाय संहर
56
7
मोचय पालय पातय निर्विषु विषममृतमहर सद्रशमिमें भक्षय मक्ष्यामि। मम र्र पच क्षिप हर ठठ।

ऊर्जावत्यो भविष्यथ। तद्वीर्यै: कृत्नी कुरुष्वं। पच पच हन हन दह दह मारय मारय तुभ्ञ नमः। अनैनैवौषधमुद्धारयेत्। यद्येकस्मिन् योगे बहून्यौषधानि सन्ति तर्हि तत्र केन प्रकारेणेत्याकाङ्क्ष्शयामाह एकस्येति - एकस्य प्रथमस्येत्यर्थ:।

नम इति । ओं नमो भगवते गरुडाय महेन्द्ररुपाग पर्वतशिखराकाररूपाय संहर संहर मोचय मोचग पालग पारुग पातय पातय निर्विष निर्विष विषममृताहारसद्वशमिम भक्षय भक्षय भक्षयामि[?] मम, मम ए欠 ल ल夭 पच पच क्षिप क्षिप हर हर स्वाहा ॥

1 ओषधीवार्वे. 2 यद्रा प्रतिक्षिप्त. 3 तक्षौषधम्।
a ऊर्णाहत्यो ; ऊर्वाक्यो विव्यथ. 4 भगवते जष्ठं दशमावेन्दप्टपाश.
5. चाल्य पातय निर्विश 6 अमृताहारसद्हंश 7 भक्षयामि मत्ववक्षि पहरंश.

## मन्न्रेणनेन तार्ष्य्याम्मा संहरेत् स्थावरं विषम्।

तद्विसयाय भोक्तव्यमपरें भोजयेदपि ॥३५॥
a
नम: पुरुषसींहांय नमो नारायणाय च।
यधासौ नाभिजानाति रणे कृष्ण: पराजम्न ॥३ ६॥
b
एतेन सत्यवाायेन प्रसिष्स्व्वादो मम।
(म) ओं नमो वैट्रूमान्ने हुल्ड रक्ष मां सववविकेम्यो
गौरी गान्धारि चण्डालि मातात्रि छठ हरि मायि छठ।
औषधादौ प्रयोक्तव्यो मन्तोडंय स्थादरे विले ॥३७
भुन्तमात्रे स्थिते क्ष्वेले वान्त शीताम्बुसेचितम्।
पाययेत् सनृतं क्षौदे विरिच्येच्च तनुतरम् ॥३ く॥

ताई्द्रुरुपो मूला अनेन मन्तेण स्थाकरविष संहरेत् ॥
नम इति । ओं "नम: पुरुर्षसहहाय नमो नारागगाग च । यथासौ नामि जानाति एणे कृषण: पराज्यम् ॥ पतेतन सत्यवाक्येन अअव़ो मे प्रसिज्युु"। ओं नभो वैद्यूधमाते हुल, रक्ष मां सर्वविषेय्यो गौरि गान्धारि चण्ठालि मातनि स्वाहा हरिमायि स्वाहा ॥

औपधादाविति-वान्तं छर्द्धितम । तदुतर विरिश्षेत्व विरेचयेत्। पषां कोशातक्याद्रीनां कायोल्या यवागू: रीतळा साउम्याझ्षिका सत्युपुक्ता स्थावर विष्ष निश्रोषमपहरेत्।।

[^15]
शेख: शिरीष: किणीही कासमी यामिनीद्वयम ॥३९॥

1
एपां यवाशू कायोल्या शीतल्य साज्यमाक्षिक्ष ॥8०॥
उप्युक्ता होत् सदो निसों स्थावर बििम्म II 2 , 3
सिद्धार्थदोषाघृतमाक्षिकाणां पांन विंष स्थावरमाशु हन्यात्।
भुक्ष्पीकृतंत ताम्रसुवर्णपूर्ण कीढं सिताक्षौद्र्युतं तथैव $\| 8$ १॥
मन्जिष्ठांशुमती हरणुतगरे कुष्ठं चृहत्यौ स्थिरा



 an0 mimsiol



 न्युक्तान्येव। कल्कानि ॥

1 गवागुरेतन्काथोल्या
2 सिन्बूल्यदोषा
3 पानाब

कुष्ठैख्रमल्यनजौरिज सलोध
पिप्पल्यो मधुक्सुवर्चिके च मांसी।
एषां य्र् समधु नतोच्टट्ट तु चूर्ण
तहूषीविषमपहन्ति साधु लीहम् 118 ३॥
अय प्रत्यौषधमुन्यते
कोरातकीं हन्ति घन त्रिवृक
वेल्य दिनें प पल्लं हुयारिम्।

 (चन्दने) ${ }^{\text {गैरिजि }}=\infty$. aøp)


सदुक्रम्- जीण्ण विष्न्तौषधिभिंहंत वा
दवामिवातातपरोषितं वा।
स्वभाकतो वा स्वगुणिर्क्युक्त्र
दूपीविषाएँं विषम्भुभैति II
अन्यध-पाम्वाताजीर्ण....द्विवास्स्माहिताराने:।
दुष्ट दूष्यते घातून्नो दूषीविष स्तृत् ॥
कोशातकीत। कोशातकीत्यादिना प्रल्यौषधान्युच्य्त्ने। घन कोशातकीं हनि। घं $=$ भुस्ता, कोशातकीदोषे हनि। एवं सर्वत्न। त्रिष्कं $=$ ©

1 एल 2 फल्लबहहघारीम् 3 अक्षिवींल 4 फणिज्जक 5 किसमृतं

पम्म हेमविषं क्षिणोति कुसुमं चूतस्य श्रृछी स्नुहीं
1
छिन्नोल्था वरकं रिारीषकुसुमं जम्बूश्व कारसकरम्। 2
चूर्ण पावकविझ्नरं तु कदलीपुष्पं गलीमार्द्रकं
3
भल्डांत द्विजभूरूहश्ध चणकादोषं हरेदुचटा ॥४५॥
4
शातधौंत नवनोंत भल्धातकज विषं हरेल्फेपात्।
ईदृविधं समस्तं शमयति नीली तथा लोधम् 118 ६्६॥
॥ इति नारायणीये तन्त्रसारसक्ञूहे दराम: पटर•॥



 श्टृं्नी $=$ வ囚8า तृणधान्यम् 1 शिरीषकुऊुसुम = $=0$ कः
 भर्ने राजे वारातिचोदिताः। गरमाहारसंपृंक्तं यच्छन्न्यासन्नवर्तिनः।"

नाना प्राण्यझ्नरामलविरूद्धौषधिभस्मनाम् ।
विषाणां चाल्पवीर्याणां योगो गर इति स्मृत: ॥ (४३-४५)
 ஜ๗ி. मल्डात: $=8.110^{\circ}$. द्विजमूरूह: $=$ §ु



॥ इति नारायणीयतन्त्रसारसझूहव्याख्याने दराम: पटल: ॥

| 1 छिन्नोत्थापकरं | 2 पावविदघं | 3 रणकादोषं |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 पनपौतं नव | 5 ईद्टविषं |  |

# ॥ अथ बालग्रहपपटल एकादशः ॥ 

अथ जातदिने क्स म्रही गृह्लाति पापिनी।
3
गालोद्दोगो निराहारो लाखा भीवाविवर्तनम् ॥?॥
4
तच्चेष्टितमिंद तस्सा मातुणां च बर्बिं हरेत्।
मत्स्यमांस्डराभक्नग्षास्टयूपदीपकै: ॥र॥

6
महिषाक्षेण धूपष्व द्विरात्रे भीषणी 珢ी ॥३॥
तचेष्या: कासनिभासौ गातसंकोचनं मुद्धः।
7
साजमूत्रैलिंपत् क्कृप्णसेव्यापामार्गचन्दनैनः ॥8\|
गोश्रृत्द्नक्तकैरौतं धूपयेत् पूर्वृद्वलि: ।
8



 cnerast.
(: 4)


8 गुहीतिरान्तिं

जॄम्भण स्तनितं ॠसो गात्रोद्विगोऽव्वरोचक: ।
केसराक्जनगोहस्तिदन्तं साजपयो लिपेत् (?) ॥६॥
नखराजीनिम्वनरैर्घूपयेच बलिं हरेत्।
ग्ही चतुर्थी काकोली गात्रोद्वेग: परोदनम् ॥ज॥
फेनोदारो दिशाहृष्टि: कुल्माषै: सासवैब्बलि:।
गजदन्ताहिनिर्मोकराजीमूत्रै: प्रलेपयेत् ॥<\|
1
सराजिनिम्बपत्रेण मृतकेरोन धूपयेत् ।
2
हंसाम्बिका पश्चमी स्याज्ज़म्भा श्वासोऽर्ववीक्षणम् ॥९॥
मुष्टिवन्धश्व तच्चेष्टा बर्टिं मस्स्यादिना हरेत् ।
मेषश्टबवचालोघरिलातालै: रिएुं लिपेत् (?)॥? ०॥


 2\$m". आसव: $=$ सुरा, अहिनिर्मोक: $=$ -



a गात्रोद्बेगमरोचकम्
1 सुराजि
2 हंसापिका
3 अभ्रवीक्षणम्

| $940$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 1 फट्कारी तु मही षष्ठी हासो मोह: परोदनन्। |
|  | निराहारोऽख्ञिक्षेपो हरेन्मत्स्यादिना वलिम् ॥११॥ |
| राजीगुगुल्जुकुप्ठेमदन्ताज्यैदूपलेपने। |  |
| मुक्तकेरी प्रही वाए निने गृताति सहमे 11 ₹ $\\|^{2}$ |  |
|  |  |
| नाद्: परोद्नं कास: पूत्तिगन्ध्र्व जृम्भगन्। |  |
| 4 धूपो व्याघनखेखैपो वचामूत्र्वगामयै: ॥ई ३॥ |  |
| त्रिद्ण्डी चाष्टमी जिए्रानाल्लन कासरोदने। |  |
| दिशानिरीक्ष्ण देयो मत्स्यान्:ि: सर्वतो वालि: 11 १8॥ |  |
| वचाल्ञुनसिद्धार्यहितुनिधुपलेपने। |  |
| महामहिपी नवमी (?) तच्चेप्या शसरोदने 11 ? प11 |  |
| उद्वेजनोर्द्वनिभ्वासौ स्वमुप्दिय्वादनम। |  |
| 7 |  |
| पत्रचन्दनकुष्ठोग्रासर्षप्रेपयेच्छिशुम् \\|ई \&\| |  |

फट्कारीति । रजी = गुसुत्क्। । कुष्ठे भदन्ताँयेयूपलेपने ।।
मुक्तकेशीति । पूतिम्व: $=$ दुर्भान्ब:। व्याप्रन्ब: $=\propto$-piीक०. क्चा $=$


त्रिदण्डीति। यान्त्नयोदशाहं ताक्मातूूननयूपाद्विका किया स्यात्। गृदातीत्यादि। त्रिविंघ पायसं श्रेतरकक्कृण्णवर्णमेदेन। ב198*

| 1 घट्कारी | 2 सपत्रके | 3 दिने प्ररोदेन |
| :---: | :---: | :---: |
| 5 निशानिरीक्षाण | 6 बखि: | 7 ककन्द्य |

1
कपिरोमनखौखूपो दरामी रोदनी ग्ही।
तच्छेष्टा रोदें शर्षत् सुगन्बो नीलर्वर्णता ॥? ज॥
घूपो निम्बेन कुष्ठोप्याराजीसजरससैलिंमेत् (?)।
बलिं च निंहरेल्बाजकुल्मापरकोदैनः ॥? く।
याक्त्लयोद्राहं स्यदेवेव धूपादिका: कियाः। 2
गुद्बाति मासिक बत्सं ूूतना रकुनी गही ॥९९॥
काकदद्रोदने ध्वासो गृधगन्धोडक्षिमील्नम् ।
रक्ममंत्र च तं स्नायेत् गोदन्तनखधूपनम् ॥२ ०॥
पीतं वस्त्र दहेद्धक्तहागन्चौ तैलैद्दीपकम्।
त्रिविंध पायसं मघं. तिलं मासं चतुर्विधम् ॥र १ं॥
4
करझाघो यमदिशि सताहं तैवैलिं होत।
द्विमासिके च मकुटा वुु: पीतं च शीतलम् ॥२ २॥
स्तन्यपानमरोचेन तच्छर्दिंमुंखहोषणम्।
6
गीवापवृर्तिर्निष्पन्द: पायसं तण्डुलं तिलम् ॥२३॥
अपूपमोदन दीपपुप्पगन्धांगुकानि च।
कुण्णानि दापयेत् तस्या टीपस्तैलेन सर्वतः ॥२8॥
द्विमासिकमिति । अरोचेन । रोचकेन सह स्रन्यस्य पानं, तच्छर्दि: तस्य
 2.27.

1 कपिरोम तचेच्चा, धूपो निम्वेन इसि सार्ध: श्रोक: A पुस्तके नास्ति.
2. मासिका
3 ददेत् ?
4 पायसकरअ्जयोक्सदिक्षि सत्ताहतँ:
5 मक़ुटं
6 म्रीवाविवर्तः:
7 सर्पगः।
धूपयेन्निम्बपतैस्तं कुसुम्भल्युनीयुतैतै। 2
तृतीया गोमुखी तस्याधेष्टा निद्राल्परोदनम् ॥२५॥
गोगन्धो मघुगन्धो वा विप्मूत्त्रवण्ण सदा।
3
जपा म्रियनु पर्लंळ कुल्माष्ष श़ाकमोढ़नम् ॥२६॥
क्षीरं च पिप्डकं दीपं दत्वा प्राच्यां बलिं हरेत्।
मध्याहे पष्चपत्रेण स्नातं धूप्येत सर्ष्यै: ॥२ ज॥
चतुर्थी पिक्ला गात्रशोषण दारुणो खः।
विस्मन्मेण पय:पाने पूतिगन्ध: सिता तनु: ॥२८॥
भुजस्य कम्पने तस्याख्रिकिस्सा न विधीयते।
5
पष्वमी लटना गात्रसादन मुख्रोषषमम् ॥२?॥
अश्रद्धया पय:पाने पीतो वर्ग: प्रोदनम् ।
6

मध्याहे दक्षिणाशायां कम्मासे पक्षजा गह्ही।
तच्चष्टां रोदन कुक्षिशूलं च किक्टितखर्शः ॥ः ? ॥

तृतीयेति। विस्नम्भणादरेण पयस: क्षीरम्य पानम् । अत्र पयश्नाब्देन सन्य्स्य महणम् ।
(२५-२く)
पश्चमीति 1 बोल्रिका, उस्श्यसिका, खस्तिका, मझ्किका च पिष्टमेदाः ।
 (२९-₹ १)

[^16]शिखिकुक्कुटमेषाणां मांसं सक्तु कुलुत्थकम्।
माषोदनं सुरापुप्पं गन्धादिस्तैबैलि हैरेत् ॥३ २॥
शीतरा सप्तमे मासे निराहारोऽअंमोटनम्।
दन्तवांद्ध जातिगन्ध: समांसान्नसुरानिलै: ॥३३॥
पद्मादिपुष्पकुल्म्माषपिष्टशांकैर्बलिं होरेत्।
अष्टमी यमुना मोहः स्तनिं मुखशोषणम् ॥३४॥
स्फोटाश्ध सर्षपाकाराः सर्वगात्रेषु कम्पनम्।
न चिकिस्सात्र कर्तन्या नवमी कुम्मकर्णिका ॥३५॥
1
अश्रद्धया पयःपानं तच्छर्दिद़ारुणो ज्वरः।
23
रोदनंन पाटलीगन्बो मांसं मत्स्ं सुरा पय: ॥३६॥ •
कुल्माषमन्न पलंख गन्ध पुप्पं च दापयेत्।
ऐशानीं दिरामाश्भिस्य मष्याह्ने बर्मिमाहरेत् ॥३ ७॥
तापनी दरामे मासे निराहारोऽक्षिमीलन्नम्।
उद्वेजनं च गालाणां पींत रक्तमथोदनम् ॥३ ८॥
 शाकैभ्ध। दन्तवाद्यमित्यनेन प्राय: सप्तमे मासि दन्तोत्पतिरिति सूच्यते ॥ (३३-३४)
1 अशुद्धया
2 रोचनं
3. मस्स्यमांस

4 सुराचय:
5 पुष्पगन्वं च

घण्टा पताका पिष्टोत्या मत्स्य मांस सुरा पयः। 3 उदीचच्यां दिशि मध्याहे बर्मिमेमि: समाहरेत् ॥३९॥ बालमेकादरो मासे मही गृळाति राक्षसी।
तथेचेष्टा नेत्रयोरान्ष्य क्सा नैव चिकिस्सितम् $118 \circ \|^{5}$
चपला द्वादरो मासे त्रास: धासक्ष चेप्तिम्।
कुख्माषापूपदघ्यन्नतिल्चूंर्णुर्विधानवित् 118 १॥ माहेन्द्रयां दिशि मध्याहे सक्षरान्न बर्लि हेत्।

एता: स्युर्मासिका मझः पूतनापद्यूर्विका: 118 २॥
द्वितीये क्सरे बालं गही गृद्बाति यातना।
फतने रोदन दाद्यो निराहारोऽक्षिमील्न्नम् ॥४३॥
7
मत्स्भ मांस तिल मधं गुडान्न बोर्किका दधि।
कुल्माषलाजौ गन्धादिस्तै: प्राच्यां चल्मिमाहरेत् ॥8४॥
स्नान पष्धदलैधूपूप: के रागोदन्तगोखुतैर।
तृतीये क्सरे बालं ग्री गृद्नाति रोदिनी $118 ५ \|$
विण्मून्र्र रकसमिश्र्र ज्वरो हस्तस्य कम्पनम् ।
प्ररोदनं मुहुर्गांत्र पद्मकेसरसत्निभम् $\|8 ६\|$
गुडोदन तिलापूपौ कुल्माष: खिन्नफाल्तुणम्।
दघि सक्तु फलं खाजा: प्रतिमा शालिपष्टजा ॥४ जा

1 विष्ठोत्था 2 मस्समांस मुरासव:। 3 सौम्यायां तिथि
4. तचिच्हि 5 तस्याहाय चिकित्सिसम् । 6 सक्षाहं 7 मत्स्यमांसं
i
एमि: सपुप्प्यन्चाढचैः प्राच्यां दिशि बलिं हरेत्। स्नापयेत् पश्चपैस्त्तं धूपो राजिफणित्वचा ॥४८॥ 2 चतुर्ये चटकाशोषो ज्वरः सर्वाज्सादनम्।

अवीक्षणमनाहारो वामपादस कम्पन्म् ॥८९॥ तिल्र्रजान्नुकुल्माषमस्यमांसप्रादघि।
प्रतिमां फरकस्थां च कौवैर्यां दिशि दापयेत् ॥५०॥
स्सानं पस्चदलैब्यूप: पिज्छेन खरोममि:।
चेम्चल पश्चमे वर्षे ज्र्रहासोऽ्रसादनम ॥५?॥
बलिः स्यातिलक्लूण्णान्नैः कालनुन्तौ बर्लिर्निशि।

पराशोदुम्बरा|्वत्थवृबिल्वद्लं हि तत् ।
धावनी बत्सरे बЕ्टे वैवर्ण मुखरोषणम् ॥५३॥
उद्देजनं मुह्रमून्रस्ववण गात्रसादनम्।
5
मूले तिलं सुरा मस्ल मांसमघौ पयो दधि ॥५४॥

एमिरिदिति। राज्या फणित्वना च धूप: ॥
चतुर्ध इति। अमुना मन्त्रेण तदाह—ओं कूस्पाण्डिनि भगवति रजनि (रद्धाणि:)समुदितो ज्ञापयतिनुमुश्व मुश्च दह दह सर सर बालकान् गच्छ गछ खाहा ॥


(8९-६३)
1 सगंध्घुप्पाधै: 2 चतुर्भी चटकाशोषा 3 बादयेत्
4 बहुमूत्र 5 तिलं सुरा मस्समांसे

कृसरं पायंस चैमि: सप्र्रालं बर्ंलं हरेव ।
 1 सषमे यमुना छर्दिरारावो हासरोदने।

मस्स्यमांस्डरासक्तुक्सुमंम पायसं दघि ॥५६॥
एभि: संवोलिकापूपस्खिरांन्र चत्वरे र्षलः।

2
जातवेदाष्टे वे ने निराहारः प्रकोपनम्।
मत्यं मांसे दषि क्षैद्ध चृतात्क पाय्यं प्यः ५८।I

चत्वस्थे तिलै: कुप्डे पम्बाहममुना हुनेत् ॥५९॥
(म) ${ }^{5}{ }^{5}$ स्माप्डिनि भरगवति ${ }^{7}$ स्द्राणि समदितो
$8 \quad 9 \quad 10$

राजीनिम्बदलैद्धूप: काकोली नवमे मही।
 18
बलि: स्यात् कृसरायूपस्तुकुल्माषपायसै:




| 3 एคि: | 4 बतलिए हलवा | 5 चूष्माग्डिनि | भज हरि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| अ硠ण | 8 andur | दह | 0 बाल्कान् |

11 कालिनी 12 नवमी 13 स्पाद् क्षुन्राप्व 14 मुरसक उत गव

दरामे कलहंसी स्याद्दाहोउद्रक्छता ज्वरः।
1
बोलिकापूपद्ध्यन्नै: पश्दरान्रं बलिं हरेत् ॥६२॥
लेपयेतें वचाकुष्षल्युनैः सर्षपान्कितै।
घूपं निम्बदलै: कुर्यात् सगोरोमगजद्दिजैः ॥६३॥
एकादरो देवदूती हीासः पानाहांत बहु।
विकारा बहवोड्ञानां नृत्ता बल्गनघावने ॥६४॥
यामि यामीति वाङ्म्मृत्रवणं सगृहेक्षणम्।
गात्रोद्देगोडक्षिरागश्र कीडनं निम्रुं वच: ॥६५॥
कोद्ववान्न ल्राजद्वि कुल्माषापूपनोल्किकाः।
पकमांस स्विन्नमस्सं रकमुप्षं हयारिज्य- ॥६६त्ष
बल्तितै: कुष्टुमाढै: स्यात् स्रापने पश्वपतिकम्।

बालिका द्वादरो वर्षे श्वासो मक्नसमेद्यन ।
10
काकारावक्ध तचेष्टा शाककुल्माषसक्तः: मद्द८॥

एकादश इति । यामि यामीति वाक् बचनं। निष्टुरं =परुषम्। हयारिः-करवीरः। महिषाक्षं = गुग्गुलुः । नखम=नागुणं (?)। आमय: = कुष्ठ \|। (६४-६Ө)



| ${ }^{2}$ पक्नो मस्स्यध मांस च त्रिरांत्र तैर्वालं हरेत् ॥ राजीनिम्बदलैधूपो वायवी तु उयोदरो। तद्येष्टा मुखवाद्याबसादनं मुखशोषणम् ॥००॥ रक्तान्गगन्धमाल्याधै बैलि: पश्चदलै: स्रपेत्। राजिनिम्धद्दलैधूपो यक्षिणी तु चतुर्दरो ॥७१॥ शूळनं ज्वररोदौं च पिनेचाम्यझ्जयेद्शघृत्। शाल्योदेने सुरामांसमस्यकुल्माषपायस्सै: ॥७२। सराजकृसरैदैद्यान्मध्याहे त्रिद्विने बल्मि्म्। ज्राने पस्चदलैः कुर्यान्मुश्चका स्यात्रिपः्चके ॥७ तचेच्ट्यस्स्ह्तव: इाध्धत्व क्रुर्यान्नाव्न चिकिसिसतम् |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


 (६く-७३)
तदिति। ओं न्मः सर्वमातृणां दृद्य मोटय मोटय, भझ, भबन, कटु कटु, स्फोटय स्फोटय, गृट्न गृद, आकटु आकटु, विकटु-विकटु, लोटय त्रोटय, एवं सिद्धि

| $\quad 1$ मोलिका | 2 गुंड मांस पक्रमत्यं | 3 पायनी |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 4 मुखमान्य | 5 च | 6 ज्वरदाहौं | 7 मुक्षतास्य |
| 8 छोड्री | 9 सफल्गुषै: |  |  |

## एकादशः पटलः

1 स्रापं पश्वपत्रेण धूपनं चन्दनेनेन च। 2 बन्धावती सप्पदरो गात्रोद्वेगः परोदनम् ॥७६॥ मुश्चामीति क्चो हास: स्रापयेत् पस्चपत्लकैः।

कुल्माषकृसरापूपतिरुपिष्टान्नफल्गुपै: ॥७७॥
सलाजदधिमि: प्राच्यां मध्याहे त्रिदिनं बलिः।
धूपो नखाजगोशृचृः कुमारी बालिकां ततः \|७८॥
पूर्वाश्ध वार्षिका ग्राह्या: कुमारीपदपूर्विकाः।
तचेच्टा वमनं श्वासो निराहारोऽझ्ञसादनम् ॥७९॥
नास्ति तस्याश्चिकिस्सैंव प्रोक्ता बारुम्महाः पृथ्क्।
(म.) ओं नमः सर्वमातॄणां हृददय मोटय भब्ज पट स्फोटय स्फुर
7
गृद्न आकटु विकटु लोटय । एवं सिर्द्धि ज्ञापयति। हर 8
निर्दोषं कुरु बारकम् बालो वा सर्वग्यहीणामुपकम्यतु।

ज्ञापयति। हर हर, निद्दोषं कुरु बालकं, वालो वा सी पुरुषो वा सर्वय्यह्टिणामुपक्रम्यतु। ओं चामुप्डे नमो दिन्ये ह्नुं हां हीं अपसरन्तु दुष्ट्महा:। हूं हूं तथा गच्छन्तु गुद्यका अन्यत्र स्थाने ओं रुद्रो ज्ञापयति खाहा।। (७४-く०)
1 र्रपनं
2 बद्धतवती , पम्मावती
3 हासै:

4 पारिकां 5 बृडरा; सर्पमातॄणां पृदरार्मे नृंश. 6 चतु स्फोतश स्फुष.
7 आचतु विचतु त्रोतश ; आकण्ठ। षविकड़ त्रोटय. 8 वष निर्दोंष ; नरं निर्दोंष

ओं चामुण्डे नमो दिन्ये है हीं हीं अपसरस्तु दुष्ट्रहा: ।
हू तथा गच्छन्तु गुह्यकाः । अन्यत्र स्थाने औं रदो ज्ञापयति ठ ठ।

सर्ववाल्य्यहेषु स्यान्मन्त्रोऽंय सार्वकारिंक: ॥८॰॥
(म.) ओं चामुण्डे शाबरि चण्डिके भगवति हां हीं हुं मुष्व।
रक्षांकुयु। बर्लि गृद्र हु फट्र् ठठ।
बाल्यहेषु चर्दिानकृदेष मन्त्र:।
बह्मा विष्णुश्ध रुद्रश्न स्कन्दो वैै्रवणस्तथा।
रक्षन्तु त्वरिता बांल मुष्व मुश्च कुमारकम् । ठठ॥く?॥
(म.) हीं हीं कूइसाण्डि रागिणि रक्ष भगवति चामुण्डे मुष्ध दद सर बालकादच्छ, ठठ । कामुण्डे नमो हिज्ये फु: । क्रीं हीं दुष्टम्मान् पू तं तन्र गच्छन्तु गुछ्यका: यत्न खं स्थाने कुरु। रुद्रो ज्ञापयति ठ । घक्ष मपाडे हुणी उत्रि ह गताड


घु्मेति। अद्या विस्पुध रुद्रध्ध स्न्द्यो वैश्रवणस्तथा। रक्ष्नु त्वरिता बाह मुक्व मुश्च कुमारकम् ॥ स्वाहा ।।
 4 शाबलि कण्डिचे 5 हीं पक्ष भगवति कामुण्डे; हीं हीं चूप्माप्डचार्तिणी चामुण्डे। 6 हित्ये फु: ; हच्चेशु: ; विद्युफु: ; दिव्ये फु: 17 ज़ाम कुरु. 8 षषे षक्ष्मवोड हरणी प्रीहहीताढष्पहैश्व.

# नीराजनाय बर्किक्मविषौ स्सृतोऽंय 

## होमं तिलादिमिरनेन करोडु मन्न्री

## 1

स्याव् सर्वकम्कृृद्यं च परामियोगे ॥८२॥
विद्याबद्धा भूर्जपलर्पितैषा
रक्षददूसंत्तं बार्माह्यानि गर्भा (?)।
तज्ञाभि: कर्पितौ राजिकामि-
धूपालेपौ सर्वाखखमहमी ॥८३॥

हीमिति। ओं हीं कूर्माण्डि रागिणि रक्ष भगवति चामुप्डे मुश्च मुश्ष, दह दह, र सर, बाएकात् गच्छ गच्छ स्वाहा। कामुण्डे नमो नित्ये फुः। भीं हीं दुछृपहाय, तब गच्छन्तु गुद्यकाः। यत्र सं स्थांन कुरु रुद्रो ज्ञापयति, उठ। स्यात्सर्वक्मकृदयं

 षक्ष मपाणे हणी उह्गता उष गहैस्तु सहितं रक्ष मुश्च कुमारके रक्ष मुश्च हीं 5 । विद्या बद्धा भूर्जपचार्पितैपा रक्षेत् अस्तं बाल्माप्यापि गर्भे। तन्नतामि: ल्पितो राजिकाभि: धूपाहेपौौर्वर्वार्यमहध्नौ।।

ओं क्षू रक्ष रक्ष महादेव नील्य्यीव जटाधर। महैस्तु सहितं रक्ष मुझ्ष मुक्च भारके। हीं स्वाहा ॥ भूर्जव्वक्षस्य पं्र्न भूर्जपंत्र ॥

1 Here one line of this verse is missing.
2 बालम्मारव्यापिद्र्भा:।

चण्डौ सकर्णांक्नरोडत्रिनिषो－
द्वान्त सनासार्ष्षशशी च चण्ड：।
हैं फठ्च्छिरोडन्ता मनुरेष हन्यात्
बाएग्महान् कृष्रजपादिकर्मा ॥く४॥
तारं ऊ्रपुश्व मुदके शिर एमिर्णी：
शुर्त्तिक्तिता च रिहुनामक्ती शशातै।
अर्देन्दुकैस्बहिराोक्दन्वै：परीतौ
चंक तदाशु रिश्युरोद्नमुसिक्षणोती ॥く५॥
नखद्तनिकारी स्यान्निद्दद्वीनोड्थवा भयोद्येगी।
दुर्गन्बी बहुचेष्टो बालो बालम्दाविष्टः ॥८६॥







 \＆${ }^{\circ}$

इति नारायणीयक्न्नसारसीहन्यास्याने एकादशः पटल：।


## \{ \&

1
मूर्वा सतिक्ता विषमच्छ्छत्वक्त
पोद्वतनान्द्धत्ति शिशुम्हार्तिम्।
सतच्छदाध्व्यमघूकरोल़ु
पन्रकथाम्मस्त्नपनेन शीतम् ॥८७\|
वेशत्वज्जनुस्सुतंतं सल्युनं सारिस्पिंत्र घृंत
निर्माल्य नरकेशसर्पिरगग्वलगौरराजीयुत्म ।
सिद्धार्थो जतुनिम्वपलसहितो केशल्वगाज्यानितो
धूपानां त्रयमेतदाश्डु सकलन् मूनपहान्नाइयेत् ॥८९॥


## ॥ अथ उन्मादनिदानादिपटलो द्वादशः ॥

हर्षेच्छामयरोकादेंर्विम्बार्युविभोजनात्।
1
गुरुदेवादिकोपांच पश्चोन्मादा भक्क्यथ ॥? ॥
2
त्रिदोषजा: सान्विपाता आगन्तव इति स्तृताः।
3
हस्नाएफोटनं नृतगीतसंगीतरोदन्नम ॥र॥
4
अस्थाने घ्यक्विक्षेप्ताप्रा मृदुक्रा तनुः।
जीणे वल्ल च वाग्बही वातोन्मादस सर्षणम् ॥३॥
संर्मा र्मैवैद्दुख्यम्मभिद्धवणतर्जन्न् ।
छयाहीतान्बतोयेच्छा रोष: पीतोण्णदेहता ॥४॥

हर्षति । किस्द्धाशुचिमोजनात् ; किस्द्धमोजनं=किस्द्दरसवीर्यादिभोजगम ।
 जाताः त्य: । सब्निपातु एक: । आगन्डुरकः। इल्येवे ते पष्ट्र पस्वम्वकाराः स्टृता: ॥

इसनेति । आए्फोटनं=पस्परं पाणिद्वम्ताइनम् । नृष्सहिंत गीत संगीत्र्॥


1 देवारि 2 आगन्त्रूति ते 3 हमने फन्दने स्मोटगीत
4 असारमन्दनिश्शेप

नारीविविक्तप्रियता निद्रा रान्रौौ मनावचः।
राला छर्दिवंलं भुक्ते नखादिषु च गुक़कता ॥५॥
एताः पितकफोन्मादचेष्टाः ह्रोकोदितः कमात्।
संमिश्रख्क्षणोन्यंट्भादः सान्विपातिफः ॥६॥
आगन्तवो अहा ज्ञेया बक्ष्यमाणा: सुरादय:।
अमन्र्वलविविज्ञानक्किमादिसमन्विताः ॥७॥
वातोन्मादे न्नेहपानं पितोन्मादे विरेचनम् ।
र्रैष्मिके नस्यवमनमागन्नुष्वख्खिला: किया: ॥<॥
सर्बे नस्यन्ति चोन्मादा जपहोमादिकर्मीि:।
अमटा अप्रा नागयक्षग्र्वर्वराक्षसा: ॥९॥
हेढ (?) कस्मलिन्त्तिजोमस्मका: पितर: कृशाः।
विनायकाः प्रत्रापाश्ष पिशाचान्यजयोनिजाः ॥? ०॥
 विज्ञानविक्रमादिसमन्विता:=अमानुपबरुदियुक्ताः ॥

वातेति। एते=अपस्मारादिनवम्रहा: । रुद्कोधोद्सवा:=दक्ष्येज्ञ रुदकोधो-
द्राः II

（1）

भूतोंशति समाख्याता अष्टादस महामहाः 1
अपस्मारो द्विजो उस्सराक्षसीs्वनिभुग्विरौ $11 ?$ ？
बृष्लो नीचचण्डालौ व्यन्तराष्न नवमाहः।
रुद्रकोषोद्ववा एते ब्बन्ये च कहवे आहाः ॥९ २॥
बर्किकामा रते：कामा हन्तुक्ममा इति त्विषा।

1

सरिद्वार्पींसर：क्षुप्ताकोक्क्बां तटे ॥ः ४月
सबक्से सरिदार्के गोकुले शून्यमिंदिरे।


भामसीमान्तरे मातृसाने च श्रेकीरियो：॥ी द॥
आरामोधान्यो：सौधमासादा．ट्टाक्केपु च।
4
कीडापरा कसनल्येषु स्थानेष्क्येष्पु च माहःः ॥\} ज॥

बतीति। अस्सकूष $=\infty$ Anome II
1 筑込
2 अरण्वक्षेले
8 बिल्यारारे


पसूतां गर्भिणी ．नग्नास्दुखातां कुसमीम्।

व्यूहमानां विल्ञासाब्यां रथ्याचक्वसयो：स्यितास्।
प्राप्तप्रथमसंभोगां तैलाभ्यक्कामवर्जिताम् ॥१९॥
हृष्ट क्षिष्टं हतं कुुद्ध हासितं भीनझोकिस्तै।．
रार्वरीस्थितमुच्छिं्ष व्याधित सकुतूहूळूम् प२ ०॥
अलाभमूंढ पूर्वाप्षषप्टव्यं वियोग़िनम्य ।
1
एकाकिनं कान्ततंबु भूषितं च निरायुघम्न ॥२ ？॥
मह्या गृह्नन्ति स्त्रीपुसानीद्हानीप्वराज्ञाया।
अपमानमृण्ण वैरं विन्नो भाग्यविपर्यय：॥२२॥
देवताज्ञा च लक्ष्यन्ते कारणं भहपीडने।
स्तात：सुगन्धी तेज्रस्वी．हृष्टे देवाक्ये रत़ः ॥र．३॥
अल्पवागल्पविण्मूत्र：खल्पभुक्तिरकोपनः।
3
गन्धमाल्यप्रियो धीरः सौम्यदृष्टि：सुरग्रही ॥२४॥

प्रसूतामिति । आसन्नपुप्पा＝
 मोहयुक्तम् । पूर्वापनष्टद्वテ्य＝पूर्वाप्तदव्यविनारावन्तम् । वियोगिनं＝प्रियतमार－ हितम् ॥

[^17]देवान् निन्दन् स्तुवन् दैल्यान् जाहिट्र जिसहोंचनः 1.
दुपात्मा निर्देयो दृसो गर्वह्यासी सकिस्सय：॥२५॥

$$
3
$$

मुद्रां बन्धन् प्रमूतारी सकम्पाओेडसुर्यम्टी।
पानीयगुडदुगधादिपिपासु：सृकिणी ह्हिह्न् ॥२६॥
भुवि प्रसर्पी रकाक्ष्：कोधाइ़रमले कसन्।
सकम्पांजे दरान् दन्तान् पुष्पे चूर्णागपीडित：॥२ ७॥
रक्काकल्पपियो गन्ध्याल्येच्छुर्रनिखानः।
गभ्भीरो मघ्यमांसाशी त्यागी रक्कास्यनेत्रवान् ॥२८॥
अकोधस्तूरागन्ताल्पभाषी पक्षम्महार्दित：।
अल्पवामान्ध्माल्यादिपिय：सनीतर्नरक्तिः ॥२९．॥
पुल्निनदौ क्सन् जानन् परोक्ष मुख्वाद्यकृम् ।
पिवेत् क्षीरं हसन् कीडन् हृण्रे गन्धर्वपीडित：॥३ ०॥
प्रधान्नातममांभ्न च खादन् मद्यासृजौ पिकन् ।
शून्य्यामोषितस्ताग्रो निर्लजजो निष्षुर：सरूट् ॥३ १॥

रकाकल्पेति। आकल्प：＝अल्करणम् ॥

1 दैन्याप् 2 निर्मयो 3 भुदावन्ष： 4 स्हित्।

5 अचले． 6 हसन् दांन्तान् 7 पुप्पेछ्चनागपीढित：। 8 गच्धाक्षमाषी．
9 नर्तनः 110 पिक्न् क्षीरे हसन् कुष्य्य् ．

द्वादशः पटल:

शौचद्रेषी निशाचारी बलवान् राक्षसम्पही।
स्मेरास्योऽधोगुख: किश्चिदपस्यन् छन्नुप्टिक: ॥३ २॥
1
जानुन्यस्तशिरा: क्रूरदृ्टिर्मेढूम्रही नरः।
विट्रपक्ष्केपी निंशौचो भस्मशायी रुदन् हसन् ॥३ ३॥
सत्रीद्रोही त्रासयन् जन्तून् सदाश्नन् कल्ह्हप्रिय:।
रागी परार्रह्त्र् कुद्ध: स्वल्पवाक्ममलग्यही ॥३४॥
निस्तेजा विद्बल: पइ्यन् निर्निमेषणमत्रुवन्।
3
परिहासितवैद्यभ निस्तेजग्रहपीडित: ॥३५॥ 4
असझ़सर्थवाग्वेपन् निवपन् तिर्यगीक्षणः।
भुक्तावतृप्तः शुरुष्काड्नो निर्मलो भस्मकमही ॥३६॥
6
दर्मेषु निवसन् पिण्ड प्रेतानां सोदकक्कियाम् ।
तिलमांसगुडदीनां काङ्क्ष्री शान्त: पितृप्रही ॥३ ज॥

निस्तेजा इति। विह्दलः:=भयचश्चल: ॥
असक्ञेति। निवाप:=वितृतर्पणम् ॥

1 जानुस्तब्धशिरा:
2 विट्प्क्केली
3 परिभाषति वैद्यं च
Here the passage प्रधावन् दारुणघ्वनि: misplaced in the book-A
दर्मेषु, तिल्मांस and एकान्तवासी these three lines are not found in book A.

एकान्तवासी शुष्काजः प्रधाकन् दार्रुम्वनि:।
122 पृष्टो न व्याहरन् भुक्षौ न तृप्यति कुराइझदी ॥३く॥
मार्जन् पादरजो मुष्वन् शूस्कुवन् छर्द्दय् सदा।
दन्तान् कटकटाय्न् य: स म्रः स्याद्रिजायक: ॥३९॥
4
भजन् गालाणि शुप्कानो नृत्यन् ख्वस्:ः सकृद्धसन् ।
बहुभुम्बहुभाषी च प्रल्यपमहीपडित: ॥४०॥
खररुस्तरः शून्यमिन्नसेवी पलापक:।
दुर्गुन्धी चाशुचिच्लोल: पिशाचमहपीडित: 118 १॥
तर्जयन् लोल्रकाक्षो कुळ्धो विट्रपक्कलेपक:।
कहुभुक् साक्रकम्पशः दीनवागन्ग्यजमही ॥८२॥
बहुभुक् चिन्तित जानन् विशितारी चलेक्ष्ष्। ।
निर्मर्यादो मेषगन्बी स्वि्नाजो योनिजप्मही 118 ₹॥ 7
पह्रन् जनमारोहन् वृक्षानुण्चापशब्द्वान् ।
सर्वाजुकारी किक्छूो भवेद्रतग्मही नर: $1188 \|$
फेनोद्गारी किप्षताक्षो निस्संज्ञ: पतितो भुषि।
9
सहुँचन् हसपादादि पीताजो दरानान् दशन् ॥४४॥

बहुभुलिखि। निर्मर्याद:=आचाररहित: ॥
महरब्निति। अपशब्द:=असमशबन्द्: ।
(88)

1 अष्ट: 2 क्षामही. 3 शब्क्करन्र् जूल्कारं 4 भुष्ञन् 5 दुर्गन्ध: 6 मेषगन्घ: 7 अपरब्दवाक्क. 8 परित: 9 गोद्शनां

1
ऊब्धंज्ञ: पुन: स्वस्थ: स्यदपपस्मारवान्नरः ।
गुकुमाल्यांशुकादीच्छन् पठन् वेदान् कुरादिधृक्व $\| 8$ द्ध॥
विप्रानुष्ठानकृच्छुद्धो भजन् देवान् द्विजपही ।
4
प्रायस्तुल्यक्रियो विप्रम्रहेण बक्सराक्षस: \|८७\|
रक्षपुष्पादिधृड़नित्यं धावन् वलनन् हसन् लिखि । 5
सहिष्णु: क्षत्रचेष्टकृत् गायन् गर्वी नृपश्शी ॥४ <\|
जূम्भामाणो हसन् कन्दन् आक्रोशान् कर्षको चणिक् ।
नृत्यन्नवाच्यवाकुप्थत् दुर्विनीतो विशातुरः ॥४९॥
विण्मूत्नादिभुगव्यक्तवाओढ़स्पृ्गुदन् ल्खित् ।
विप्रद्विट् स्त्रीप्रिय: साङ्रकम्प: स्याद्धूषरुप्रही \|५ं०\|
मिश्रचिह्या: स्मृता नीचचण्डालुक्यन्तरा স्रहा: ।

7. सुध्रामीति वास्मम्रह्हर्ता परुषं वद्यन् ।

सौम्याग्नेयग्रहावेतौ हन्तुकामं विर्वज्जयेत् ॥५२॥
निपतनू चप्रवृक्षादेव्वन्यागाधाम्भसोर्विरान् ।
विधून्वन् मूर्धजान् हृष्पो वैंय पइयन् प्राषति ॥५३॥

निपतन्निति। वम्प=Фलา าoo । अगाधं=अतलर्प्पर्शानम् ॥
(84-4३)

| 1 रुब: संज्ञां $\quad 2$ इच्छु: | 3 परं वेदान् | 4 तुल्याकृति: |  |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 5 सविष्णु: | 6 धून्वन् | 7 विशातुद: । | 8 मूत्नादिजल |
| 9 स्हिन्। | 10 चण्डाराप्यन्तरा | 11 वसन् |  |

स्दन् नृल्यति रक्काष्षो हन्तुकाम्रही न्र:।
पझ्यन् समन्तादुद्विम: इड्लब्दाहण्वरान्कि: ॥५४॥
क्षुत्रण्णातः: हिरोरोगी देहि देहीति यो वदेत्र ।
2
उद्विम: हीतनौ कीडन् सिय्वस्यनुपदवी ॥५५॥
ज्ञातो मान्याध्रल्करी रती यो याचते शुचि:।
बरिकामो रते: कामी चैतौ साध्यौ च मत्निणा ॥५६॥
चेच्टानिरें पृथ्यीरितामि
रिज्ञाय भूतान्यखिलानि मन्त्री।
तेषां चिक्सिसां विद्यातु तर्ता-
घोग्यामिख्व्यमनाः कियाभि: ॥५७॥

पस्यन्निति। उद्विम:=भयचक्षह: ॥
( $48-4 \xi$ )
चेष्टामिरिति। देहि देहीति यो वदेत् स बर्किकामो रतिकामष्ध। पृथे घहो मन्त्विदे आतमान यथावद्देत् । तथा गर्कित: सन वदती चेत्, महापातकलपनेने二घहल्य पक्बमहापातकोचारणेनेत्यर्थ: । तथापि न वदर्ति चेत् सलयेन=


 इप्देक्तामनुसरस् पटेनान्तरिंत कृष्वा गन्षाधतादिमि: समूप्य, को भवान् क तब
 महापातकी भविष्य्यीतित बदेत्। एवमेकराल द्रिरांत्र ल्रिरान्न वा परीक्षेत। पुन्रपिनवदति चेत्, सल्येन लं हूहीति बदेत्। एव्मापि एकरात्र द्विरांत्र निरांत्र वा परीक्षेत।
1 ज्वरार्दित:। 2 स उद्विम: तौै 8 मियवाक्

पृष्टो महापातकलापनेन
सत्येन शाम्भो: शापथेन वापि।
2
ग्रहो वदेन्मन्त्रविदे यथाव-
दात्मानमात्मप्रतिवान्छितं च ॥५८॥
बर्दिानमुखानि ततदिष्टा-
न्यथ कर्माणि च देरिाको विद्ध्यात्।
ग्रहभेदा निजवान्चितार्थलाभा-
दुपशाम्यन्त्यखिला: सुरासुराद्या: ॥५९\| यदि तेन न शाक्येरन् भूतास्तन्निग्रहे तदा मन्त्री। बन्धनताडनदाहाइच्छेदनमुखै: ऋमाद्दण्डै: $\left\|६^{3}\right\|$ अहभेदानामुत्तो मुदानम्डलविधि: पृथक्त तन्त्रे । स्याचेचस्मिन्निच्छा स वीक्षितव्यो हि मन्त्रिणा तस्मिन् ॥६१॥ बक्दिदानादिचिकित्साविद्ुुवा सम्यक् कृतात्मरक्षेण।

कियतां भूतविमोक्ष: शानैइरौनैर्देशिकेन्द्रेण \|६२॥ \| इति नारायणीये तन्नसारसझ्ञरहे द्वादश: पटल: ॥

गुक्रपि न वदुति चेत्, भो देवाज्ञामतिएह्धयसि, सर्वथापि वदेतिं। एवमुक्ते स आत्मानमात्मप्रतिनान्छित च वद़ति ॥
|| इति नारायणीयतन्त्रसारसझ्ञूहव्याख्याने द्वादशः पटर: ||
1 लेपनेन
2 मन्तविधे:
3. छेद्नाचय:
4 तेष्ठ।

## ॥ अथ ग्रहघ्यंसपटलुस्त्रयोदझः ॥

मले द्वयं कमाद्विप्णुं विपूर्व वहिमुन्द्री।
तारं विदारी ब्मझभी सहिवौ कवंच च फट्र ॥? ॥
2

3
तारें हि द्वयदेंड़ंत्र च भहादौ सर्वर्कम्महृत् ॥र॥
4
घोषादनुमही सर्गीं साम्विवायुमहतथथ।
(म.) नमधघण्डचामुण्डे करदे दमने दहने हुं
हन फट्द्व ठ ठ।
आवेशने प्रधान: स्य|दूतादीनामय मनुः ॥३॥

मल इति। मले दूयमिति। अमले बिमले खाहा। ओं विद्दारी कुरु हु फ़् फ् ॥ (?)
कर्ण इसि। ओं हि हि है हैं। घोषोड़मी तीवौ सात्मिवायुयहो वायुमण्डल्मम्यस्थामिमप्डस्मप्यन्यद।

नम इति। ओं नमभण्डचामुण्डे वरदे दमने दहने हैं हन हन हुँ फ्ट् ख्वाहा। आवेशन इति । अंय मनु:नमॠण्ड चामुप्ड इत्यादि: पूर्वोक्तो मन्त्रः
1 वनि सुन्द्री
2 जप्य:
3 तारंफी

## 4 बोषोत्यनुमही

5 माहा:
6 काओग्डे
a हघडेडवणे उवणे हुं प्रदे दमने दहने हुं.

## त्योद़कः पटरः

(म.) नमो भगवते रुद्राय जटामकुट्टमन्दारकुसुमषट्पद् चज्ञतुण्ड नीलान्जनसमपभ इदं भुतं हन विलपनंत्त खद हुं फट् ठ ठ। तज्जप्तमाषकृसरैस्ताडितो मुझ्चति ग्रह: ।
(म.) नमो भगवते रुद्राग मन्दारविटपच्छत्र
सहसज्वालामुखकरचरण रु रु.ख हुं फ़् ठठ।
अनेन ताडयेद्रिस्तं सर्षपपैम्यहरान्तये ॥८॥
(म.) नमो भगवते महेँधराय मझाभैरवदेवाय नम:। कासाशा महेधराय अ्ममरि भ्रामय । सूकरि भक्षय ठठ।
345
अनेन मन्त्री तन्माष्ष मक्ष्षयेद्यह्रमुक्तये ।
(म.) नमो भगवते रुद्राय महाभैखवाय महं नर्तय मोटय वल्ग कीडय हुं उग्र चण्ड हुं फट् स्वाहा ठठ ।
एष भूतपिशाचादौौ सर्वकर्मकरो मनु: \|५\|
नमो भगवत इति । ओं नमो भगवते रुद्राय जटामकुट मन्दारकुसुमषट्पद习习्नतुण्ड नीलाब्जनसमप्रभ इंद्ध भूतं हन हन विल्पपन्तं ख ख हुं फट् स्वाह्टा ।

नम इति । ओं नमो भगवते रुद्धाय मन्दारविटपच्छत्र सहस्तज्वालामुखऋरचरण रु रु प ख हु फट् स्वाहा।

नम इति । ओं नमो भगवते महेधराय नम: । चालय चालय महेधरराय प्रमरि भ्रमरि अामय भामय सूकरि भक्षय स्वाहा।
b षुद्राश गतामचुनमन्दाररुद्वाय गतमुचुत मन्दार
c पुद्राशा मन्द्राष हितयच्छ सहस क्षुदारा मदिरविष्ट्रष्छछत्न
1 मपेध्धषाशा नम: कासशामपेध्धषारां अ्रमरि ; छुद्राशा मह
2 कासश 3 एतेन 4 तं मन्न्र 5 म्रहशान्तये
6 मोहय $_{\text {i }}$ मोतरा.
(म.) नमो भगवते र्दास शूहुपाणिने रौद्रुपाग घर

## बन्ध समम्भय गतिं छेक्दय हुड फट् ठठ।

रज्वा तजस्या सत्म्भ भूरहं वा पवेष्टयेत्।
2
तल बंद्ध भवेदूंतं निगृहींत च तद्रवेत् ॥६॥ 3
कुर्यान्मुंक्त्र च तजाम्यादन्जुमोक्ष्स्य मोक्षक्षम्।
निषष्चेन् स्तम्भव्ष्षाद़ै सलिलं तेन मन्रितम् ॥७॥
तत्र पविष्ट भूं स्यानतंत्रानागतं वदेत्।
करोति चेप्पितं सर्व यक्तृल्य मन्त्रवान्दिनः ॥८॥
(म.) नमो भगवते रुद्धाय हर रक्ष मां हु फ़्ट् ठठ।
ह्यारिपुप्पं तजां महाविष्शहिरो नयेत्।
मन्निणो वरामायाति ग्रहः कुर्थाच्च वान्द्धित् ॥९॥

नम इति। ओं नमो भावते र्वाग महाभैखाय महं नर्तय नर्तय मोटय मोटय वलग क्ल कीडय कीडय हु उप चण्ड हुं फ्ट् स्वाहा।

नमझति । औं नमो भगवते स्वाय शूलूपाणिने रौद्रूपाय घर धर बन्ध बन्ध सत्म्भय स्तम्भय गतिं छेद्यय छेद्यय हुं फट् ख्वाहा। अनेन जस्या रज्वा सत्म्भ वा वृं्ष वा वेष्येत्। त्र्श्स भूत बद्ध भवति। निगृहीत-निश्चेशितम्।

नम इृति। ओं नमो भगवते रुद्राय हर हर रक्ष रक्ष हु फ्ट् स्वाहा। तजोतेनाधारुपुप्पेण शिरसि पश्षेपात् महाविष्ये मन्त्रिणो वरामायाति।

2 वन्ध. 3 कुर्यादुक्त. 4 वादिम्म. 5 धुद्रशशबष षक्ष.

6 तजप्षेन इति बाक्यम्क्कि: B पुसके नार्ति।
(म) नमध्रप्डासिधाराय नमध्षम्द्राबससक्हतजनाय गृहाण मोटय आहर संकामय लघु रद्रो
ज्ञापयति हु फ्र फ्ट ठठ।
सष्षैप्ताडितोगनेन वाज्छिते संकमेदूहहः।
(म) नमश्वण्डासिघाराय कुप्डमण्डले भूतसमये
तिष्ठ हु फ फट् ठठ।
तन्मन्चितशिखावन्धात् घहार्ते तिष्टति हः ॥९ ॥
(म) नमश्धण्डसिधाराय चिलि गच्छ नमो
महाकाल्याय ठठ।
एतजजपतिलालेपाद्रूहाणां ग्रासनं विदु:।
नम इति । ओं नमश्रण्डासिधाराय नमध्धन्द्रार्घसंस्कृतजटाय गृहाण गृहाण नोटय मोटय आहर ${ }^{3}$ आहर संकामय संकामय लघु रुद्रो ज्ञापयति हुं फट् स्वाह्टा। 4 अनेन सर्षपैस्ताडनात् प्रहो वाज्छिते संक्रमेत्।

नम इतिं। ओं नमश्धण्डासिधाराय ${ }^{5}$ कुण्डमप्डले मूतसमये तिष्ठ तिष्ठ हुं फट् साहा। अनेन रिखाबद्धम्रो प्रहार्ते तिष्ठति।

नम इति । ओं नमश्रण्डासिघाराय चिलि चिलि गच्छ गच्छ नमो महाकालाय स्वाहा। ${ }^{6}$ तज्जततिलालेपात् म्यद्याणां त्रासनम्।
a. नमध्धव्डालीढाबाशा नमध्न्द्रार्धंस्कृतशतारगृहाण-मोतश ; [नमधण्डालिविषाषाशौ मध्धं द्रांस कटगताश गृहाण-मोटय ]

1 आविश ; आहिय 2 वान्छित
b नमश्धण्डालीढाबाराचुण्डमण्डले ; [नमध्चण्डालि साषाश चुण्डमुण्ड सेघ]
c नमश्धण्डालि घाषा शक्सिसि गच्छ ; [नमच्धप्डालि दाषाशा कीसि गच्छ.]
3 आविश आविश.
4 अनेन इति वाक्यपष्कि: B कोरो नात्ति। 5 कुण्डल कुण्डले. 6 तजापेति वाक्र B कोरो नास्ति।
(म) नमो भगवति र्वक्रालि महाकालि नन्दीध्यक्रालि इन्दकालि घघ्सकालि परेतकालि भद्रकालि वज्रकालि पर पुर हर तु धुन आवेशय खर्ज गर्ज मृ्ट फण कपालेधरि शूर्यारिणि ओं को वों अट्ट चामुप्डेश्दरि छट।

न्स्स मन्न्त जपेदेने म्रह आविस्य मुक्षति।
शूलिनी अव्नवान्धारी महापाशुप्तो मनुः ॥? ₹॥
महास्तुदर्रीने ब्योमव्यापी चिचिडडनासिकः।
पाताल्नारसिंहध मन्नराजोऽपराजित: ॥? ३॥
महाविद्या च मन्तेशा महादीन्नाइक्न्यमी।
म्हेंव्विश्टन मन्त्रेण निभाषेष तदाच्चर्त् $1198 \|$
नम इति। ओं नमो भगवति रद्दकालि महाकालि नन्ती़ीरकालि इन्दकालि प्रसकालि परेतकालि भद्रकालि चज्ञकालि पर पर पुर पुर हर हर वुु तुरु धुन धुन आवेशयावेशय खर्ज खर्ज गर्ज गर्ज मह मह फण फण कपालेधरि शूलषारिणि ंं कों पों अट्ट अट्ट चामुण्डेधरि स्वाहा।

 मुश्वत्वति I!

महाबिद्येति। तदाचरेत्=निम्हमाचरेत्।
 परेतचालिं भद्दचालि क््भचालि.
1 बीजाहचै:
2 गुणे
3 ज्यापी च विटन्नासिक:

1
आवाहितग्रहां शालिपिष्टजां भूतपुत्तरीम्।
छेदयेतीक्ष्षारसंख्रेण कुर्याद्दाहादि वा बुघ: ॥९५॥
गस्ताविश्रो महः कन्देन्मा मा छिन्देति भीतवत्।
साधयेत्तस्य कर्माणि वाब्छितानि च दासक्त् ॥? ६॥
अज्ञरोण विषतरोभूमावाल्यिस्य वा घहम्।
वेषयेन्निम्बकीलेन ताडयेद्बन्घयेच वा (?) ॥१ ७\|
(म) नमश्रण्डकोधद्द्राय चिलि मिलि
भुतपतिराज्ञापर्यति ठठ।
b
नमो भगबते रुद्राय चिलि हिसे
भूताधिपतिराजापयति ठठ।

- एताम्यां महमोक्षाय भूतकक्रूलिं होरे।

तत् स्याव् सान्नं सक्तुराजतिल्द्योणरजोदधि ॥? ८॥

 भूतपतिराज्ञापयति स्वाहा। ओं नमो भगवते रुद्धाय चिलि हिसे हिसे भूताघिपतिराज्ञापयति स्वाहा। एताम्यां मन्त्राभ्यां भूतकरर्वि्हिणात् महमोक्ष: स्यात्। क्र人मनं= सक्त्वादिपश्च्वद्रव्यसहितमन्नमित्यर्थः।
"भूतानि यानीह वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत्पयुक्कम्। अन्यत्र वांस परिकल्पयन्तु रक्षन्तु तान्यद्य नमोऽस्तु तेम्य: 1 " अनेन मन्त्रेण ऐशान्यां द्विकुछडवान्धसा वट्हि्हरणात् ग्रह्रान्ति: स्यात्। (? ५-१८) 1 महांशाधि 2 भीतवान् ; भीतवाक्। 3 विषतरौ 4 आल्रिप्यं
a नमश्रण्डकोड धुद्राशालिसि भूतपति:, [नमध्धण्डे कोड पुद्वारा किसि धमिलि.]
b धुद्रा शकिसि, विले भूताधिपति: [ बुद्राश किमि किले भूताकिमसि.]
" भूडन्नि शाणी बहहुन्निठाणि

> बलिं गुहीव्वा विधिव्वय्ययुक्तम्।

अन्ग्न वासं परिकल्पयन्तु
रक्षन्बु तान्यद्य नमोऽतुतु तेम्य:" ॥९९॥
द्धादनेन मन्त्रेण बर्लि द्विक्जुडवान्धसम्।
स मक्ष्य्यूत्कूरेण ऐशान्यां मूतशान्तये ॥२ः॥
महादिकरणेप्वेव तस्थाने निरिरेद्वलिम् ।
रसमालाइते गेहे सापर्पो न्रिभुमिके ॥२?॥

सदीधिशीरसक्कोदै न्न्स्योष्वर्वादिश्टं चरम्म ॥२२॥
2

दिद्वैरो नेन्कते चाथो वहौ नीराजितं पृथ्यक् ॥२३॥
3
ताक्तुसुम्भरकाम्भो वाक्येप्ष्शात तिलान्।
भुदांश्व सबुलान् माषान् द्रोणपुप्पाणि च न्यसेत् ॥२ः॥

 दीनां लाजसन्तू त्रिच्चुलुक न्यसेत्। अथ अधस्स्यू भूमिके च दिक्षु ऐरो नै干कते वहै




1 सर्व नीराज्य कृत्वैंव यजेद्बल्रिमनुं जपन् ।

रकेत तिलादीन् क्षिप्व्वाप्रे लाजसक्कून् क्षिपेत् क्रमात् ॥२ ५\| नीराज्य गेहरकाम्यां ग्रस्तं तौ चत्वरं नयेत् ।

गृहान्तर्न्यस्य रकाम्भ: सर्वदिक्षु बर्टि हरेत् ॥२६॥
रिंट्टै: सभूतकूरान्नैमनन्रेणानेन देशिक:।
3
(म) ओं णियाकषा घौदारालणोल्रण: सदसन्तो विरुपा विभ्धरूपा घोररूपास्ध मृगास्या विहगानना पुष्ट्रिक्तोऽपुष्टिक्टत: कामदाश्च बलिमिच्छन्तः सर्वेभ्यो भुतेम्यो नमो नम:।

तारे बीजाङ्कक्मेणाम्मिगेहस्थे रजसार्पिते ॥२७॥

पृथक् पृथङ्नीराजितमित्यर्य:। एँकैकत्न सप्तसप्त कुडवरक्ताम्भ: पृथङ्नीराजितं क्षिपेदित्यर्थ:।
 माषान् द्रोणपुष्पाणि च । तौन्व भुद्वादयोडप्यण्योत्तशतातयो: बल्रिमनुं जपन् भूतानि यानीत्यादि मन्न्र जपन्, "अम्रे रक्षत तिलान् क्षिप्त्वा लाजसक्तून् क्षिपेत् कमात् " इति ऊर्ध्वादिक्रमादित्यर्थ:। ओं निशाचरौौद्या: सन्तोऽसन्त: सदसन्तो विरुपा विध्वरूपा महारुपा घोररुपाश्च मृगास्या विहगाननाः पुष्ट्कितोडपुष्टिकृतः कामरुपाश्ध बलिमिच्छन्तः सर्वेय्यो मूतेम्य: सर्वगणेग्गो नमो नमः। अनेन सर्वदिक्ष्धु बल्टिहरणम्। (१९-२६)

तार हति। रजसा अर्पिते तारे दीवं न्यसेत्। कीद्वम्विशिष्टे, बीजाएकोणामिगेहस्थे, दीपं, कीटृव्विशिष्ट, शरावस्थम् ; कपिकाज्याब्जसूत्नयुक्तं घटेन पिधाय, घटपृष्ठगते 1 सर्ष 2 गेहरनलाभ्यां 3 णियाकषा षोदाः सन्तौ कन्तः सदासम्म: विरुपा 4 मृगार्यस्य 5 पिहगाननां पुष्ठिक्हत: काम

## 

##  <br> 1 <br> वस्पिधाय घटेनाधे स्वकन्ने जप्या कृते ॥र८॥ <br> 2 <br> घटप्षठाते मस्तं न्य्स्य चिन्तामी़ि जपेत्। <br> 3 <br> घहावेशव्निाइार्थै ग्सं तेनामिषेचयेत् ॥२९॥ <br>  <br> 5 <br>  <br> कुर्यापद्वदूर्घमास्साद पैशान्वीविषृृधजम्। <br> सहस्वर्तर्तिचालाज्यपान्रं तनुपरि न्ययेत् ॥३ १॥ 7 <br> सान्नेन भूतकूरण तस्मिन्नीराज्य तद्धनेत्। <br> सुष्टया समाहुती़्तेन जभापुप्पाणि सप्त च ॥३२॥



 अइन्तीत्यर्य: ॥

 सान्नेन भूककरेण तं नीराज्य तस्मिन् हुनेत्। तेन-चिनामझानन्रेण । पासाद चत्वरे सस्थिाप्य, नमो भूतेम्य इत्यनेन मन्त्रेण च्वरे रकाम्भ:पुटितो घर्रिद्यातल्य:। ओं नमो

|  |  | 2 घटपुप्वाते | 3 विनाशान्त |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 वर्यात्यती | 5 परीतारा: | 6 ज्वाषाठतय | 7 नीराज्यक हुने | 8 स्वयन्ने 9. त्योः पथभन इसि वाँम $B$ कोशो नास्ति।

## 1

प्रासादेनाथ नीराज्य प्रस्त संस्थाष्य चत्वरे ।
मन्त्रेणानेन दातन्यो रक्काम्भ:पुटितो बलि: ॥३३॥
(म) नमो भूतेम्गो भूतृृद्शः:
योऽरिष्टृदृद्भ: संन्वेम्सव्वभूतगणेम्यो नमो नमः।
जपाकिंगुक्यो: पुष्पैर्पहार्तौ तेन होमयेत्।
वह्हौ जपात्रिकोणस्थे तद्वं्दाकेन वा हुनेत् ॥३४॥
अपामार्गैहुनेतेनेन अ्रस्तं भूल्या च ताडयेत्।
23
स्यादावेराकृदाश्राणात् तज्जप्षा प्रहिणो जपाः ॥३५॥
जपात्रिकोणगे वहौ हुत्वा संपातसाघिता।
तैकौही मुद्रिका जत्ता সहादिद्रोहनाशिनी ॥३६॥
(म) कुसुमवाहिद्ये अमृतश्रेप्टे ठठ। वीळि ठठ। खिलि ठठ।
बिलि ठठ। विलि ठठ। हरि ठठ। स्विरि ठठ। छिरि ठठ।
फिरि ठठ।
 अमो नम:। ${ }^{4}$ घहार्तो जवार्किंगुकमो: पुप्पैध चिन्तामणिमन्र्रेण होमयेत् ॥ (३०-३३)

जपेति। तेन=चिन्तामणिमन्र्रेण जपात्रिकोणस्थे जपा|ुुप्पेण त्रिकोण कृत्वा



[^18]किंगुकार्कावपामार्गो विषृक्ष्ष्तथा वट:।
इश्वाधेनामिमन्मैस्तिस्समिद्विर्हुद्धुद्धुनेत् ॥३ ज
(म) उतिष्ठ पुरुषि कि स्वपिषि भब्य मे समुपस्थितम्यु।
यदि शक्यमझांमं वा तन्मे भगवति शमय ठठ ॥३く॥
अनेनानियससमिधो मष्याहे प्राइ्कणे हुनेत्।
बृथे घृत्तपरिस्तींगें मप्डले दर्ममुष्विना॥३श॥
निराचूर्णावृते रकगन्न्भुप्पार्चितेडनले।
महल्यां महपीडायामन्ग्रनपि महापदि $॥ 8_{\circ}^{\circ} \|$
विकिरेद्राजीडादौ तिक्वन्बझ्झल्नि जलम्म्।
अनित्यसमिषो राज्रौ दुर्गास्थाने निरालये ॥४ १॥ 9
हुल्वा तद्रसितं जंत सेनादींधाटयेतथा।
तन्मन्रिता: सिता गुछ्षा विकीण्णा: सैन्यचाटनाः |18२॥
कुसेमेति। ओं खुमु खुमु महाविधे अमृतश्रों स्वाह्दा। अमिचयनार्थमेष मन्र:। (१) ओं खिलि स्वाहा । ओं खिलि हलि स्वाहा। (२) ओं हलि स्वाहा। ओं हलि हलि स्वाहा। (३) ओं लिरि स्वाहा। ओं खिरि स्रिरि स्वाहा। (४) ओं छिरि छिरि स्वाहा। (५) ओं हरि स्वाहा। ओं हरि स्वाहा। सैकैकस्य द्रव्स्य द्वी







त्रयोदशः पटरः
(म) भूर्भुव: स्वषे ज्वक्र प्रज्वक्र ज्वालामालिनि देनि
सर्वमूतसंहारकारिके च रदे जातवेद्से ज्वरु
प्रज्ञतु हुं फट् ठठ।
खप्डनैरय कार्पासबीजैजा हुतमेतया।
वकुल्करिष्टयोः परै: सिद्धार्घट्ववोषणै: 118 ३॥
क्षीरृक्ष्षसमिद्धिर्वा साज्यैवा महहृत् पृथ क।

कुर्याज्जपामिषेकाद्या महमीरनया क्रियाः।
(म) नमो रबत्रयाय नमश्जण्डवन्ञश्टख्बत्राय प्रदीपाय पज्वक्तिहहस्ताय b 3
पज्वल्तिार्चितदीसकेशाय नीलक्णण्ठाय कृतान्तरूपाय ऊुम्बोदराय महाज्ञानवक्त्राय भ्रुकुटीमुखाय चत्दर्द्र्ट्राकरालाय

भूर्भुव इति। ओं भूर्भुः स्वरे ज्वल ज्वहल पज्वल पज्वल ज्वाए्यमालिनि कि सर्वमूलूंहारकारिके करदे जातवेदसे ज्वल ज्वल पज्वक प्रज्वल हुं फट् स्वाहा।



 (8३-88)
नम इति । ओं नमो रतत्रयाय नमध्रण्डज्रपाणये महासत्क्ससेनापतये
 तान्तरुपाय लम्बोदराय महाज्ञानबक्तूय भ्रुकुटौमुखाय चर्दर्द्र्रक्रालाय महाविकृत-
1 ज्वस प्रण्वस
2 माच्छिनि

प्वज्वल्तिगधु पज्वर्य 3 नीलकर्णाय 4 चतुद़स्ट्राय कराल्सय

# महाविक्हितरूपाय क्न्रगर्भाय। ए㐫हि कायमनुपक्सिस किरसि 

 गुद्न । चक्षुपी चालय । हिरि मिरि कि चिरयसि।देद्दानवग्नर्चवयक्षाक्ष्रमूत्मभीषण भेतनागपिशाचापस्मारान् लासय, कम्पय, समयमनुस्मर, हन दह पच मथ विष्वस्सय,

चप्डासिधाराविपतिस्दो ज्ञापयाति हु फ्ट् छठ।
विद्या चप्डासिधरोंग वँहघ्नी स्थाजपादिना॥८५॥
2
(म) ख़र्रावणाय विदहे चप्डेद्धराय ीीमहि तन्नो देव: प्रचोदयात्।
अन्त्जस्त्जपात् सिन्धोम्न्त्रोडय महमोक्षण:।
(म) नम: पशुपतये नमो भूताधिपतये नमो रद्राय


रूपाय क्भगर्भाय प्येति काग्मनुपविश्य शिरसि गुद्न गृद्न चक्षुपी चालय चाल्य हिरि हिरि भिरि भिरि कि चिरयसि देवदान्वगन्न्वर्वक्षराक्षसमृतमीषण गेतनार्गपराचापस्साराम् जासयय ज्रासय कम्पय कम्पय समगमनुसर हन हन दही दहा पच पच मथ मथ विक्ष्सय विक्ष्स्स्य वण्डासिधाराषिपतिरद्धो ज्ञाप्यति हु फ्ट् स्वाहा। चण्डासिधारा=इये विधा जपादिना महह्नी ॥

खड्ड़ंति। ओं खर्रावणाय विद्मदे चण्डेधराय धीमहि तन्नो देवः प्चोदयात।
नम इति। ओं नम: पञुपते (तये)नमो भुताधिपतये नमो स्द्वाय ${ }^{5}$ लब्र्सक्राराव


1 गिरि
2 शिड्जषाहनाशहिदवे चप्डेधराय
$a$ नम: पर्दुपटरोणमोछ्टठाहिपटरोन मोषुद्राश अल्ब्खल्ड्य
8 सर चृत्य झ्सशान


झारीराय घण्टाकपालम्मालधराय व्याघचर्मपरिधानाय शशाइककृतरोखराय कृष्णसर्पोपवीतिने। चल विले .वल्ग अम्निवर्तितकपाल्⿵िन् हन भूतान् त्रासय मण्डलमघघ्ये कटु रुद्राएक्करोन समयं प्रवेशाय आवेशाय चण्डासिघाराधिपतिर्दो ज्ञापयति हुं फ़ फठ उठ।
महादिनारानायोक्तो मन्त्रोडयं खज्ञरावणः ॥४६॥
वक्ष्यमाण: शिा: पम्ममध्ये स्थाप्योऽस्य देवता।
(म) ओं भूताधिपतये ठठ।
तमिष्वानेन मन्त्रेण पूज्या देत्य: समातरः ॥৪৩॥
(म) सिं खिन्यै नमः। प्रस्वलिन्यै नम: । चुलुकुण्डायै नमः।
कृष्णपिक्छुायै नमः। फल्गुन्यै नमः। टिरिटिल्यायै.नम:।
5
मत्तपालिकायै नम:। चन्द्राब्कितजटायै नमः।
बिले बिले तस्स तत्स वल्ग क्ला अस्विवर्तितकपार्किन् हन हन मूतान् ग्रासय त्वासय मण्डल्ममध्ये कटु कटु रुद्राक्रुरोन समयं प्रवेशाय पवेशय। आवेशायावेशाय। चण्डासिधाऱाधिपतिरुद्रो ज्ञापयति। हुं फट् स्वाहा। ओं नम: पझुपस्ये स्वाहा। ह्वद्वयाय नमः। ओं नमोमूताधिपतये स्वहा। शिरसे स्वाहा। ओं नमो रुद्राय स्वाहा। शिखायै वषट्। ${ }^{6}$ लब्धखर रावण ल ल ल ल हहर हहर सर सर नृत्य नृत्य सफोटय ₹फोटय स्वाहा। कवचाय हुं फट्। ओं चल चल बिले बिले तत्स तत्स वल्ग वल्ग अस्तिवर्तितकपाल्किन् इन हन भूतांस्रासय त्रासय। मण्टपमध्ये कटु कटु रुद्राक्कुरोन समयं पवेशाय पवेशाय। आवेशयावेराय। चण्डासिधाराघिपतिरुद्रो ज्ञापयति हुं फट् स्बह।। नेत्रत्राय वौ षट् ॥ ओमिति । ओं भूताधिपतये स्वाहा । अनेनोपचारान् प्रदापयेत् । अने़ अथमावृतिः। ओं चुल्कुकुण्डायै नमः।। ${ }^{7}{ }^{7}$ पस्वलिन्यै नमः। ओं कृष्णपिज्ञ्रायै नमः।

1 विल्य
2 अनिवर्तितकपाल्सिहहन
3 अयं मम्त्रः, चुजुकुक्डायै नम इति B कोशा आरम्यते ।
4. पस्खलिन्दी ; उतमपार्किकायै 6 अरुब 7 प्रकिन्यै

सौम्येशादिंपु प्लेष्यु पूज्यास्ता अपऩक्ष्षिणम्।
(म) ऐन्द्रयै नम:, जाह्नयै नम:, चैप्णवैन्यै नमः, चामुण्डायै नम:, महेर्यैयै नम: । कौमार्ये नम:, वाराधै नम:, विनायकाय नम:।
1
प्रागीशादि यजेदेतान् लोकेशान् सायुधान् पुन: ॥८८॥
संपूज्य रकक्कुसुमादिभिरेवमीशं नित्य जपादिविधिना भजते मनुं य:।
नागो यथा ममयपतेर्विंगेशिचुर्वा तद्धिष्शिपातमिि नोत्सहते यहौौ: ॥४९॥
घ्यण्ट्रामेखक्रबद्रचर्मवसनो घण्यस्थिमाल्यधर:


ओफक्तुन्य नमः। सौम्याद्विदलग्रेपु अमदक्षिणमेताः। औं टिरि टिरि टिरिक्धायै नमः। ओं मषपर्तिकायै नम:। ओं खिहन्यै नम:। ओं चन्द्राक्कितजटायै नम:। ईशादिकोण-
 पुनिम्द्राद्य: पुन्वन््राद्य: पुन्तीरो. चण्डींश च 11 (8ט-8८)

संपूज्येति। नागो गज:। मृगपते:-सिंहस्य। विह्हेशितुर्वेति। तबा नागः-साॅ्प:।


 तक्ष्कोप्वीत: । उत्क एष हिवो दराभुज: पश्वास्यमूर्षा च ॥ (8९-५०)

[^19]
# कोधासितूर्गे नरसंसिंविद्या 

मन्रावघोराबस सुद्रानौ च।
एते गहाक्षेपविधौ प्रशस्ता
होमाभिषेकपमुख़क्यियामि: ॥५?॥
पूजा महेरास्य जया बर्टिध्य
धर्मक्कियासावनिकर्ध होम:।
आदौौ चिकित्सां मतिमान् महाणा-
मेताहहरः कर्मम्मिरारमेत ॥५२॥
बीजाएकप्षशहिरसो भुजगस्य मोगे .
मन्च नृर्सिंमथ पागुपतं स्विदेद्वा।
पुच्छे च नाम जपहोमसुसाधितंत $\begin{gathered} \\ \text { - }\end{gathered}$


कोधेति। तूर्णा=वर्वता। सावनिकहोम:=गणहोमः। (५१-५२)

 नमाम्यहम " इति लिख्येत्। तस्य पुच्छे हींकारं लिखित्वा, तदन्तर्जीं, जीवस्य परितों देवद्वत्स महपीडां नालाय नाइयेते ॥

[^20]कन्त्रसारसम
आव्यामौ दणिडनि क्षे विल्खित्तु बहिरों वर्म खे के च है फट् -
छन्तं ये द्वीन्दुमाइ्वान्तरितमपि ल्तिवेद्धृत्वयोरन्तराले।
षट्कोणेप्वमिममेप्वपि विषमथ तस्सन्धिघु क्षे सनिन्दु

जीं नाम विगर्मिति कलूग मध्ये लिखेखेद्धाहि-
र्जीवाब्याष्ट्दलान्वितं च कमलंक्रिशर्द्कादयं पुनः।

क्लं भूतविषण्न्रादिषु हितं संजीव्नास्ब विद्ध: ॥५५॥
॥ ईति नारायणीये तन्त्रसारसक्झे च्रयोदशः पटलः ॥

आस्यामाविति। आस्र्यामौ दण्डिनीत्यादि कौकार रिख्स्विा, सस्यान्तर्जीव, जीबस्य परित: आख्यां च, क्षैकारस्य बहि: कृतं कृता, औं हुु खे के हुं फट् जये




जीवं नामेति । वं इति लिखिख्वा, तस्यान्त्जीवी, तस्य परित आर्त्यक्णिर्मिंत

 सझीवनंन नाम सन्रमेत्व्य


1 विदिम्मिं. 2 विष्विदिति चानकं A कोशो भास्ति. B केकार.

## ॥ अथ उन्मादध्वंसपटलश्रतुर्दरःः ॥

कृष्णा करोरुस्सर्जूरा विदाएरीमधुके वरी।
शर्करा मधु सर्विश्च सर्वोन्मादे पिबेदिद्यम् ॥१॥.
चकतैलं सधुतूरूमूलनूर्ण भुवि न्यसेत्।
सषरांत्र तदुद्यल लिम्येदुन्मादराान्तये ॥र॥
नस्ये जरायुमरिचं खारी वर्लार्द्रकाम्मसा।
श्वेतेक्षुर्त्रू ससितं रस श्रेष्मातकल्वन: ॥३॥
केसर कर्णिकासस्य कपिलागोमयान्बु च।
सतन्येन पाननस्याम्यामुन्मादं घन्त्यमी पृथक् ॥४॥
मघूकयष्टिम्द्धीकाक्ठृप्णाखर्जूरचन्दनाः।
गोपीजरुद्देस्त्येक्षुरसाज्यमधुरार्कराः ॥५॥


 (E0n0))। इदमौपघजांतं सर्वोन्मादे पिश्चेत् ॥
 श्रापयेत् ॥

नस्य इति। जरायु:二गर्मवेष्टनम् | वर्ति:=चुल्किका। आर्द्रं=ஜळथी ॥ (३)

a विद्रारीमधुक
b सदुध्रे
1 पष्यार्द्रक
2 कृष्णकर्पूर

राजी करअव्याघातरिरीषार्कनिशाद्वयम् $\|\varepsilon\|$
प्रियनुत्रिफलादारु हिक्तुच्योषकुचन्दनम्न।
मझिज्ठोपाजमून्र च तद्गुली महनारिनी ॥७\|
पाननस्याष्जनालेपस्तानोद्वर्तनधूपनात्।
यष्टीहिन्दुकावाव्योषशिरीषल्भ्युनामयै:॥८॥
नस्याध्जनादि कुर्वीत साजमूत्रैम्महापहै:।
2
शर्वर्यस्कन्दनिर्मात्यं औैवं सर्पि: पुरं वचा ॥९॥
गोपुच्छरोम रोमांज पत्रे निम्बाभिव्विक्ष्यो:।
हिश्दुराजी च तै: सन्ध्यात्रये धूपो महापह: ॥१ व॥
रिखिपितं विडालीविट् गोष्टकताज्याजरोमभि:।
कुष्कुटाण्डवच्चोम्मत्तमातुलास्थिकटुत्रिक: ॥१ १॥
निम्बपत्नवचाराजिहिन्नुणोमेषरोमभि:।
हिस्यावद्बिक्युनैध्पूपा ण्ते महापहा: ॥१ २॥
राजीति । प्रियनु:= गुली=गुल्कि ।।


 (c-q。)
 வ2 8887

1 वचावक $\quad 2$ सर्पयस्कम्द् $\quad 3$ विलालीविट्

## केशबहहिंपापाहिवमृहलौ रोहिणी निरे।


निमाल्योषणणक्राल्क्त पद्धदन्ती नखद्विजी।
निम्प्पनजरोमापिशिराज्यक्बुनीपुस्म ॥१भ॥
$a$
गोवालास्थि योो राजी श्रीवेट्टे दाए हि⿸्दुण च।
उद्बखले प्रहलैतैन् बस्तमूनेण भावयेत् ॥१५॥
मृत्पाने स्थापितैरैमिध्घूपयेद्य्महान्तये।
23
घहा गृहाच निर्यान्ति विषक्षुद्धौ च नएस्त: ॥१६॥
$4-5$
सर्वे ज्वरादिरोगाश्ध योगोड्य सार्बकरम्मिक:।
कपित्यमूलं विप्पल्यो गोमूक्षोषणसैस्वघम ॥? ज॥






कपित्थिति । गोमस्सपितिं = गोपितं मत्प्वपितं च । आजजलं = अजम् II
a गोपाल्रास्थि
1 मून्रे प्रभाक्येत्
2 महा महाएव
नस्यत:
4 संर्वे ज्वराः सर्वरोगा;
( सार्कामिक;

गोमत्सपप्ताजजलं हिब्या ल्युनोषणे।
अनयोर्योगयोवर्तिरक्जनान्द्महनारिनी ॥१<॥
कन्यामूल त्रिमधुर्रैंत्धतं शुम्क खनेद्रुवि।
समाहंह पुष्पितातोंयै: सिक्ल्वा तच्छोषयेत् पुनः ॥?९॥
सहिष्ठु लाब्लीमूंल तथा नृजल्भावितम।
गुख्किं कारयेदान्यामख्येत् सविषे महे ॥२०॥ 2
फणीतकजलं हिन्तु स्युनामएक्षोषणम ।
राजी च रोहिणी चैषां दूर्ग न्स्य महापहम ॥र? ?
निम्वप्तास्थिस्युनीलेप: सर्वप्रहापहः।
मातृघातीमूतसरू महमौ सर्वया पृथक् ॥२ २॥
4
शिरीषरजनी हितुयट्टी क्कवन्नामय:।
मबिष्धिद्धिनिरो राजी शिरीपव्योषरामठम् ॥२ ३॥

कस्येति। पुष्पितातीयै:=रजस्वलामूत्रूः। तथा वृजल्मावितामिति। न्रिभधुरैरैंत सताहं भुवि सिक्त्वा नृजल्मावित कुर्यात् ॥।

फणीतकेति। फणीतके $=0$ osh । मातृषातिनी $=$ = भूबतरु:= (२?-२३)
a स्युनोषणा:; स्युनोषणम्
1 गृहे
2 गृष्णीत ( f ) कदल
8 तेषां
4 शिरीषस्म्नुनी

नस्याब्जनादिना योगौ साजमून्तौ भह्रापहौ।

शिरीषनन्रमालास्थिराजिकाकद्लीशिफाः।
तक्करकमून्रम्भाम्⿹ुकायंय सर्पिंद्यिहापहम् ॥२५॥ फंल यस्चचक्षंन कुष्ष कान्तोप्रा पद्मक बिडम्।

रोहिणी ल्यूंन दोषे श्रीवेंट्टं चन्दन्दूयम् ॥र६॥
काकोलीनाकुलीद्वन्द्ं व्योषं सर्जरस तृणम्।
श्रीपर्गी पौण्करं द्राक्षा जीवकष्षमकौ सिता ॥२ज॥
कर्काय योजयेदेतान् नुर्गामांत बताद्वयम्।
काभाय च खरों्प्रेमेषममंत्र घृतोपमम् ॥२く॥
पक्ता घृतेऽवतीर्णेडमिहिहनुन्नूर्पूलं क्षिपेत्।
विशाला त्रिफल कौन्ती देवदार्वेलख्वाब्डकम् ॥२ ९॥

हिङ्विति। फंलु यष्टीत्यादिना कल्याणकवृतन्त्यमाह । फंल = त्रिफला।




 ज़रादिमूलं प्रत्येंक घृतनुल्गम् । अगिहिद्नुचूर्ण सहितमेक पलम् । विशालेत्यादिना
a. विलम्।
1 हिश्जुचूर्ण खन्व

स्थिरा गदे रजन्यौ द्वे शारिबेकुष्ठन्दनौ।
प्रियनुज़ेल मझ्भिष्टा दत्ती दाडिमकेसरौ ॥३ ०॥
बहहती माल्स्तीपुप्प तालीसोत्पख्कीटह्त्।
पद्मक पृन्निपर्णीं च तै: करने: कर्षसमितै: ॥३ १॥
युयक्ते चर्ठुणुणे तोगे पुराणं विभ्वेद्द्धत्म।
पचेत् सर्पि: स्थिरदीनां काये क्षीरवतुर्तुणे। ॥₹ २॥
वीरा द्विमाषकाकोली स्वंगुरुर्मभर्द्धिभि:।


गोमहिष्योहुग्म्न्नेते द्याढके तै: घचेतृप्टत्म ॥₹४॥

रीते सर्पिषि त्वान्सयाम्यक्नन्र्पहापहम् ॥३५॥




 (1)

 Consonot l
(२8-३३)

1
पाठापथ्यावचारिग्गुसिन्धुव्योषै: पृथक् पहै: । अजाक्षीराढके पंक सर्वि: सर्वग्यहान् हरेत् ॥३६॥

घृश्चिकालीकणाकुष्ठल्वणानि च भार्ड़का।
अपस्मारविनाशाय तच्चूण नसि योजयेत् ॥३ ७॥
2
पुष्योद्धृतंत शुनः पित्तमपस्मारममझ्जनात् ।
तैनैव घृतयुक्तेन धूपान्नइयेद्दपस्प्टति: ॥₹ C॥
शुनाक्षफलकस्थेन तिंकैस्मुक्तै: शक्टन्मयै।
कृत तैल्मपपसारान्नाइयेन्नस्यक्रमा ॥३९॥
वृकविट्धूपोऽपस्मारहर्ता नलंब च तद्रसैः।
मृगास्थिना च तस्श्थेन पाननस्यं तदौषधम् $118 \circ \%$

वृश्चिकालीत्यादि $\mid$ अप्मारस्य वृश्चिकाही $=8 . \infty) \mid$ भार्जी $=$
 (३ ७-३ く)

शुनेनेति । अक्षफलकस्थेन शुना भुक्तै: अपानद्धारान्निरीतै: शाक्टन्मयैस्तिलै:
 वृकविड्रसः। मूगास्थिना च तस्स्थेनेति। मृगमांस चृकस्य दत्वानेन भक्षितमपानद्धाराँ
 तदौषघं=अपस्मारौषधमित्यर्य:॥
1 पारा पथ्या
4. नाइयेयन्नात्र संशाय:।
2 वृष्योद्ध्तृंतं
3 फॉरकस्तेन


## वनारसमत्र

## उद्वर्ल्य शाक्टता मून्र्रैमिषिद्वेदप्स्तृतौ।

विदारीक्रुशकारोक्षुकाथनं पाययेत् प्यः ॥४ १॥ सयष्ट्रिक्माण्डभुजांां रसानां

द्रोणे श्रृतं सर्पिरपस्तृतिमम्।
तथैव मून्रे दघ्दुधुतक-
शकृद्धसाढचे विहितं च सर्षि: ॥४ २॥ धात्रीद्रोणरसे सयष्मिधुके यस्सिद्दमाज्य तथा

## आासीकास्वरसे च यद्वद्वा शर्बभसूनैस्रुते।


नस्स्सर्पिस्त्रिंय माहैः सहह हरेत् पानाद्धिनाफ्स्टृतिम 118 ३॥

 पस्सा सम क्रवा पाययेदपस्स्तृरौ ${ }^{2}$ ॥

सयहीति । यहिकरंक द्रोण्मानेन कुक्माण्डक्क्रस कषाक्स्थाने। मूत्र=



## 1. दिसस्ट्रिम्युक

2 अभ्सृतौ इति पद्द $B$ कोरो नास्ति।

यंष्टीरामउसैन्ध्धानि कुछवन्येकैक्मुष्टेमयो:

तै: कूझमाण्डरसं मितं नवतिमिरैचैचैविविपकृृृत
घोंरैं सार्व्मपस्टृतिं प्रशमयेदुन्मादभुत्यमहैः ॥88॥
मूर्वाढकी शिखिशिरा त्वृवद्वमिदन्नी-
2
पूतीकिरातमदयन्यपि शारिवे दे ।
भार्जी वरा लिकटुकारणचन्दनानि
सश्रेयसीनि पृथगक्षृध्तानि कल्कम् ॥८५॥

यष्टीति। यष्टीरामठसैन्धवानि प्रत्येक कुछवमितानि। कल्कस्थाने च््थेमयोमूत्रमेकैकीविशतिमि: कुडैवैदृधत सह चत्वारिंरादवेत्। त्वादक्क=तयो: पादकम्। दराकुउवं
 उस्ट्रेभम्रेण त्पादगोजृतेन कूष्मण्डस्स्रसेन च सह नवतिः स्यात्॥






1 अमिमखी
2. दन्तीकिरात

पितेषु नकुल्योधाकपित्यपृषद्वर्नागानाम् ।
सिद्ध राजीतैंलं नस्येनापस्प्टींतिं शमयेत्प् 118 Cl



 © प्रत्येक द्विपला: । सतक्क गवंद्ये गोमयस्वरसक्षीरदधिमूले पृथक् धुतसमे तै: भूर्वादिभि: तकानैकी०ै: पक्क=सिद्धम् । घृतम्। आगु सर्वान् मूतमहान् अपस्मार च हनिता।(8६)

अष्टेति। अष्पपल्जीवनीये "जीक्सीकाकोलैसै मेदे द्रे मुद्गमाषपर्ण्यी च। ऋषमकजीक्कमधुक चेति गणो जीवन्नीयाख्य:"। जीवनीयाएँ्येऽस्मिन् गणेऽप्पल्प्परिमिते



1 याषं
a राजतरूफलं; राजतनु: फल
2 द्विफला


1
शातपङकराङ्बपुष्पीकाथे तैल्रान्विते खकल्काढचे ।
पकं सर्पि: पानात् सर्वापस्सारनाराक्टत् ॥४९॥
ल्ञुनीकुषुष्ठाजाजीशिग्रुरिलावयोषहिङ्సुमि: सिद्धम्।
तैंलं मूत्रे बास्ते क्षिणोति नस्यादपपसारम् \|५०॥ । इति नारायणीये तन्त्रसारसझ़्है चतुर्द्रा: पटरः ।

 अपस्मारं क्षिणोति=नाइयति ॥

॥ इति नारायणीयतन्त्रसारसझ्ञरहव्याख्याने चतुर्दा: पटल: ॥
1 शतफलक
2 तैंलु पान्ते मूत्रे

## ॥ अथामयध्बंसपटलः पश्नदशः ॥

1

हुनेन्मन्ची कुबेराद्मिमन्नेण ज्वरशान्तये ॥ध॥
 सम्वन्चरहृद्ययाम नम: । उमे किन्ने हिएवे दीपे चल त्रिनेत्रे शूत्धारिणि अपदिहितवान्ये उमादेवि सर्वंभुत रक्ष स्वाहों फ््॥ ॥

एभिर्जत्त पृथम्मस्स विकिरेज्ज्चरितोपरि।





 देवें ध्यात्वा इम मन्त्र जपेत्। तदार्नां उराः सद पव़ शमंम यान्ति॥


 विकिरेत्।

|  | a भम्मएगुढार विद्महे | पुताय धीमहे |
| :---: | :---: | :---: |
| रूर्वज्व | न:. उमे इ्च्हे धीपे त्रिरूलधारि | इच्छे डीप्तेकस |
| त्रिणेत्रे] | 2 फ्ट् इति पदंध A कोरो नास्ति। | 3 कुषेरणे मुखं |
| 4 मुहैरेन | 5 एमिरिति वाकंय $B$ कोरो नास्ति। |  |

# नमो भगवते वीरमद्राय हुल्ड भूतपति: ठठ। b सर्वदद्त्यान्तकर चकधर ज्वर हुं फट् ठठ! रुद्राधोक्षजद्वैवत्यौ मन्त्रावेतौ ज्वरापहौ॥२॥ 

(म) नमो रत्नत्ययय ज्वरहृद्ययमावृत्तयिष्यामि मो ज्वर श्रृणु हन गर्ज छद्ध शर्वज्चर अवट वज्रपाणिराज्ञापयति मम शिरो

मुश्च कण्ठं मुश्च बाहुं मुश्च हृदयं मुश्च उदरं मुश्च कटिं मुश्च
गुब्य मुश्च ऊंरु मुश्च जानुं मुश्च जंढ्दे मुश्च पाद्धौ मुश्च
चण्डपाणिराज्ञापयति हुं फट् ठठ।
दग्यगुगुलुलमस्यैकविंशाज्जाप्यात् (?) ज्वरक्षय:।
तारवर्धी वियत्पर्पी त्रिवर्णोऽऽं ज्वरापहृत् ॥३॥
नम इति .। ओं नमो भगवते वीरभद्राय हुल्ड हुल्ड भूतपति: च्वाहा। ोों सर्वदैदैयान्तकर चक्रधर ज्वर हुं फट् स्वाहा। ${ }^{2}$ विष्णुदैदैव्यो ज्वरहरः।

नमो रलत्रयायेति । ओं नमो रत्रत्रयाय । ज्वरहृदयमावृत्तयिष्यामि ो भो ज्वर ज्वर श्रुणु श्रृणु हन हन गर्ज गर्ज छर्द छर्६ रार्वज्वर अवट अवट ज्रपाणिराज्ञापयति मम शिरो मुश्च मुश्च मम कण्ठं मुश्च मुश्च बाह्टुं मुश्च मुश्च हृद्यं मिं मुश्च उदरं मुश्च मुश्च कटिं मुश्च मुश्च गुल्य मुश्च मुश्च ऊंं मुश्च मुश्च जानुु मुश्च गं्व जङ्धे मुग्च मुश्च पादौ मुश्च मुश्च चण्डपाणिराज्ञापयति हुं फूट स्वाहा। ${ }^{3}$ अनेन


तारवर्धीति। औं ऊं हः । ज्वरादिद्रोहकृत् ।।

हीष मद्राश हुल्ड $b$ रूर्व ईल्यान्तचब चक उष ज्वष [करलैयचयन्तचष] नमोषणन्रःः ज्वषषटरामाहत्त शिष्यामिदो ज्वरश्षुण [नमोषणन्रााश ज्वरृद्ध शमहरीपिष्यामि। मेमा (मो) ज्चर भ्रूणु ] 1 चण्डनज्नपाणि: विष्णुद्यैक्य इति वाकघं B कोशे नास्ति। 3 अनेन जहूपेति वाकघ A कोरो नासि।
२०8 तथंस्रारसन्न्रिंहै

1
नासास्थि दुि्डवर्णन्न्त्य साष्याख्यार्णविद्दर्मिंत्।
लिखित्वा भूम्यहे सर्कख्वरनाराय बन्धयेत् ॥४॥
स्वरावृतेन्दुग मेदो भूवेरमस्थं ज्वरापहम्।
2
महापार्थिवंग साक्षमन्त्य स्वरवृतं तथा ॥४॥
ऋजुरेखा लिखित्वाप्टौं षट् तिंयक् च कृतिद्वये।
नारीराज्युपुटे
पक्ववर्ण बालि दत्वा कल्येच्चक.नर्चितम् ।
シ्याहिकज्चरदेवादिज्वराभासपशान्तये ॥७॥

नासास्थीति । भूयह लिखित्वा, तदन्तर्जीवे, तदन्तस्साध्यनामविदर्मितो
 वचनात्) वचनात् पूर्व साध्यनामार्णद्दयं विलिखूय, पुन्मर्मत्रार्णमेक, एवं कमेण विदर्मयेदित्यर्य: ${ }^{7}$ उवरनाझोडयम् |।

स्वरावृत इति। पूर्व निन्द्य लिखित्वा, तद्न्त: वं इति, अस्यान्तर्जाव, तस्य परित आख्यां च षोडरास्वरैरिन्दु वेष्टक्विता बहिधतुर्रम् ${ }^{8} \|$

महापार्थिवगमिति। ${ }^{9}$ क्षीकारं लिखिता, तदन्तर्जावं, जीक्स्य परित आस्य्यों च, घोडरास्वैरै: क्षींकारं वेष्टम्विा, तद्रहिध्धतुरश्रसंवृत ऋजुरेखा छति अष्टै रेखा ऋजक:
 इति । अवरिप्पपदस्य मध्ये जीवं, जीक्स्य परित आस्याम्। ${ }^{10}$ पक्ष्वर्ण्ण: सह बलिं दत्वा पूजिंत चकं गले बन्धयेत् त्याहिकज्वरशान्तये।।

1 नासास्थि 2 महापार्थिकमत्त्रण गे महापार्थिवंसाक्ष 3 पृददयये 4. पुटे 7 ज्वरनाइोडयम् इति A पुस्तके नास्ति। 18 चुतश्रम् इति व्यास्यात्र द्ख्यतेडसंपूर्णोव। 9 क्षीर कारे 10 पर्षर्थो: इति वानंय $A$ कोरो नासि।

सौम्ययाम्यमुखे तारं किखेद्वह्तिगृहद्वये ।
तारस्य पाार्धयोरिन्द्रं कोणकोष्ठेष्षु चानलम् ॥८॥
प्राक्प्तीचच्योबिहिध्यकमझ्कुराद्ययभूषितम् ।
तारपाशा⿸्क्रुराजपादं्दं सर्वज्वरं हरेत् ॥e॥
सिक्षु वन्रद्वयोपेंत महाराकगृहं लिखेत्।
3
ल्यूत्र्यं तस्य कोणेषु मध्ये च सविषं वियत् $\left\|१^{\circ}\right\|$
आख्याविद्रिर्मितं चकमेतत् सर्वज्वरापहम् ।
बहिर्विदिक्षु क्षियुतं वह्निगेहं रिखाकुलम् ॥? १॥
सान्तर्त्मह लिखेद्भितौ महाराकगृहावृतम्।
(म) सर्वज्वरविनाराय ठठ।
सौम्य याम्यमुख इति । सौम्ययाम्यमुखं वह्यिगृद्वंय लिखित्वा मध्ये तारं तस्य पार्क्वयो: लं इति। तारस्य मध्ये जीवं तस्य परित आख्यां षट्कोणस्य ष्स्तु कोणेषु रे इति। बहिश्चक्र-चकस्य बहिरित्यूर्य:। षट्कोणस्य बहि; प्राक्भतीच्योर स्कुरार्तयं ल्खितेत्। एकस्योष्ध्वे एकं तदूर्ध्वे चैकं पथिमकेऽट्येवे लिखित्वा, 'ओं अक्को’ इति जपात् बद्ध सर्वज्चरं हरेत् ॥

दिक्षु घन्नद्वयोपेतमिति। एकैकस्यां दिशि वज्रद्वितयेन युक्तंक्तार्थिवमण्डल्युयंग लिखित्वा अष्ट्रु कोणेष्षु ल्यूत्र्यं मध्ये मकारेण युक्त हकारं हं इति। आस्याविद्दर्मितविषसहितहकारमध्यस्थजीवस्य परितः ॥

बहिर्बिद्विश्विति। मितौ वहिगेगें टिखित्वा, तदन्त: कं इति, तस्य मध्ये जीवं, तस्य परित आस्यां, बह्विगृहस्य परितो ज्वाहां, त्रिकोणस्थ बहिराम्नेयादिकोणेषु क्षि,
a सर्वज्वषहिणायारा ठठ [ सर्न्वन्वष हिणायणाइा

शर्यीत पर्यंस्तचकं मन्त्रमेतं जपन् ज्वरी ॥१२॥
चतुष्पश्ट्युटे क्षेत्रे षर्ट्रिंशच्छूल्यदीपिते।
जरानारील्लपाभानुकोष्टेपु वृतिपु कमात् ॥? ३॥
ल्खिखित् सबिन्दृन्तनस्थान् चंक तद्सेस्थमच्चयेत्।
नइयन्यत्र शयानस्स ज्वराः सरेवे विधानत: ॥ใ९॥
कुल्याम्पां सामशूलन्यां कृत्वा कान्तं शारिद्वयम्।
कुल्यासन्धौ ल्तिवेतारां याम्ये कोष्ठद्वये विषम् ॥१ $4 \|$
 ओं सर्वज्वरविनाशाय ख्वाह्या। सन्तं न्र्भेति केपांचित् पाठ: । तेपां सान्तं व्रसमध्य


 कायां आक्टतौ ले इति, तदन्तथशतुर्पु पदेपु वे इनि, अस्य मन्त्रशय मध्ये तारं, तस्यान्त-
 भूमौ निलिख्य तत्र रायनात् सर्वे ज्वरा नस्यन्ति ।।

कुर्याभ्यामिति। कुल्या = रेखा । दद्धिजोतेतरायतां एकां रेखां कृत्वा तथा पूर्वपध्विमोतरायतां च ताम्यां कुल्याभ्यां आकानंत उद्दयमालिख्य, मध्यस्थे कुल्यासनिभ्वनुष्ये ओंकारचतुष्टयम्, ओंकारचतुषये जीविं आख्वां च, पूर्वृद्वहि: स्वान्तस-
1 जपेत् 2 सृचा भानु
3 कोठामुनुत्वुप 4 सबिन्दुस्त्त्या:
5 एतथक्रमिति A कोरो नाति।
6 (ह.. क) इति A कोरो नाति।

1
ब्यान्त सौम्ये च तचकक ताम्बू लस्थ भुजेज्च्री (?)।
कोणकोष्ठस्सराखादौ राक्रम्डलसम्पुटे ॥१६॥
हहलेखा लिखिता सारुग्र ज्वराभासविनाशिनी।
लोहितं साम्मितारं भूमघ्यह्न्नामिषु न्यसेत् ॥१ ज॥
साझ्ञसन्चिषु तं व्यां घ्यात्वा त्रिसत्त्वनं हरेत्।
3
अचर्मांक सितं ध्यायेत् ड्याहिको नइशति ज्वरंः ॥१ ८॥
(म) नमो भगवते जङ्न भस ज्वल महांभैख सर्वजन्तु-
विनारकर सिद्ध विद्ध हुु फट् ठ ठ।
इश्वाष्टमीचत्बद्धरोगर्रैकीरीं जपेदिमम्।
उस्क्ष जपन्ते स्रायाच तद्देरद्विषमज्वरम् ॥९९॥
न्द्रमण्डलयोरन्तरा कोष्ठचतुष्य एवं में इति, दद्धिणकोष्टद्वये ओं इति, सौम्यकोष्ट्वये
 म्नजपपस्यानुक्तिर्यं तत्र तसिन् यन्चे लिखिते नामाक्षराज्जप: ॥

कोणकोष्स्थ्रेति। चतुर्शयुगं लिखित्वा, अष्टुतु कोणेषु प्रणवं, मध्ये ह्बांकार,


लोहितमिति। साम्मितारं लोहितं ; पोड्ड इति। तं ज्वरिणं व्याम्न ध्यात्वा लि: त्ववचं (त्रिस्त्त्वच्व) $=$ ज्वरितस्य त्वंच हरेत् ॥
 हाभैरव सर्वजन्तुविनारकर विद्ध विद्ध हुं फट् स्वाहा । अर्क: अर्जफुपुष्पै। अष्टमी|बुर्द्यो: ईश्गमिष्वा इम मन्न्ं रुंक्ष जपेत्। जपान्ते च खात्वर्यम्। एवं कृते विषमज्जरो श्यति॥

[^21]
## 



बवरोहेग प्च्चर्णातरोहेगापि ताबतः ॥२०॥



मन्ब एप श्रिबबनभाज्जक्रणकरो मवेव।



 वामपदमारम्य दक्षिणपदान्त, द्वितीयातृतौ दद्षिणपदमारम्य बामपदान्तम्। एवमारोहावरोहः। पुनरण्येंव पुन्त्तस्य पुच्छ कृत्वा, पुच्ठमध्यां वैकारं लिखेत्र्। तस्य मध्यंग जींक; जीक्स परित आए्यों साघितमेतबन्न्र ज्वरादिजित। ओं नमो रत्रन्ययाय नमो वन्ञश्स्बकरय अमिप्राकारद्र्रनाय तिष्ठ तिठ बन्ध बन्ध महाबराय स्वाहा। [ओं नमो
 स्वाहा।] हर हर एष साम्ददायिक: ूूर्वोतेन ॥।

नम इति। ओं नमो भगवते रूद्राय बन्ध बन्ध ज्वर ज्वर हुु फ्ट् स्वाहा। जहा, शिखाखन्धात् ज्वखन्नो भवेत् ॥


[^22]ज्याहिकज्वर्न|झाय न शाम्येद्यदि तद्ञुजेत् (?)।
एकविंशादलंड्र वाथ श्वेतायाः फल्रमुप्पवत् ॥२३॥
पिवेत् क्षीरीण तस्सिद्धां यवागूं वा दघघिुपुताम्।
2
तके वाजे पिवेद्विल्वन्द्धाकौ विषमज्ररी ॥२8॥
मन्गासुरसयोमूले बद्नीयाप् ड्याहिके ज्वरे।
पात: पुण्ड्रक्रियारौचशिष्कर्कटमृंक्कतम् ॥२५॥
ससकं गर्तकरिणां कोर्ग बद्धं च तं हेरे्।
प्रात: पिनुु धारोष्णं रजन्या ज्वरपीडित: ॥२६॥


 कविंशतिपुष्पं च क्षीरे क्षिप्ता श्रृतं क्षीरं पिवेत्। तैः सिद्धां क्षीरयवागूं वा दघियवागूं I। ज्वरो नइयति ।।



 'र्करिणां सप्तके वस्त्रस्य राकले दृढं बध्वा, 'ओं नमो भगवते रुद्धाय' इत्यनेन त्रेण जप्वा कर्ण बझीयात्। ज्वरो नइयति।।


पाटविप्रताम् ।
2 तत्रैवाज्ये
3 भझ्ञासुरस [पंगासुरस]
मुश्श्रचा .a रजनी
27

माहेन्द्रगेंह प्राच्याव्य कुल्यान्तः क्षियुतं ल्यिवेत्।
2
चितमष्पा बहिर्दिश्दु विण्णुमन्तः क्षिकोणतः ॥२ण
ऊर्ष्व पश्चदलान्नास्ये लिखेशनाम च मथ्यत:।
अर्कमुप्पं न बल्यियूक् तघन्न्ं ध्वासनाशानम् ॥२く॥
(म) किन्नर किंपुरुषणगरडडगच्ध्वयक्ष्राक्ष्समूतपेतपपिशाच -
कासभासनि:ध्वासोपद्वंव हर पितृपपशाचाय फट्।

भुक्तोच्छिष्षान्नमेतेन जंत्व ध्वासद्धदाइयेत् ॥२ थ॥
 चत्रुष्यु दिक्षु बहि: अं इति लिखेत् । चतुश्र्रयुगस्स कोणतः अन्तः क्षि इति कुस्पान्तर्मध्ये ऊुर्व्वमखं पश्चद्वतमबज्ञ कृत्वा, तस्याब्जस्य कुर्णिकायां क्षि इति ल्खिखेत्। तस्यान्तर्जींवं जीवस्य परित अाख्यां च। ${ }^{3}$ अर्कमुण्पै: सहानेन बलिं दलवा तघन्ते धारयेत्। धासनाइानमे। ओं किन्नर किंपुरुष गरूड गन्वर्व यक्ष राक्षस मूतप्रेत पिशाच कासभासनि: धासोपदवं संहर संहर पितृपिशान्चाग खाहा। तद्नन्ब्र धारणात् ध्वासान्नाग़येत्। ${ }^{4}$ यन्नधारणाच ॥
(२७-२く)
साङ्बयमिति । उभयत: शूहं वज़ लिखित्वा, तस्य मध्ये जीवं, जीवस्य परित


1 महेन्द्रगेंह प्राच्याप्य
2 चितामुप्या
a चिन्तषचिबुष् रजषु दजन्ध्व [चिन्वषचिषषु गरुडगन्वर्व ]

3 अर्कुपुप्पै: इति वाकंं $B$ पुस्तके नास्ति।
4 यन्तधारणाच्च इस्येत्र् B पुस्तके नास्ति।

निवासहाराणी तुर्णा विघा तद्वृ्तिकण्की।

पीत मण्ड धारपीडां आमनेन विनाायेत्।



पथ्या तिक्ता कणा भार्बीं गाषाज्यमशु वा बिहेट्र।
3
रम्भाकुन्द्रशिरीषाणां पुष्पं कृष्णान्वितं पिबेत् ॥३ ३॥
न्ड्डुलाद्भिरश्योष्णाद्भि: पिबेद्दा भार्झिनागरे ।
पिलेत् पिपासित: ध्धासी दूरामूलशृतं जलम् ॥३8॥
घह्रीख्जससिताक्षैप्तैबाज्यं ध्वासकासहत।


सार्केति। पींत मणंड वमनेन ध्वासपीडां विनाइयेत् । कीद्वािशिंष्ट - घघटे



सम्माफल


1 प्रय्बतंत [पस्सूतं] $\quad 2$ पुंटे $\quad 3$ सम्भाकन्द्द
4 पुटे

क्षैद्राज्यश्रहीकमस श्वासहिकाहरं लिहेत्।
धात्री विक्षसिता कृष्णा मुस्ताखर्जूरममागधी：॥३६॥
पिव्धभस्म च हिकाध्नं तत्रंयं मधुना लिह्हेत्।
（म）हे तिष्ठ बन्ध वारय निरुन्ध पूर्णामणि ठठ। b
एष स्याच्छहर्दिह्मन्नो भूसम्मस्थो गले स्सृतः ॥३ ज
इ्यामाब्कोलाइ्जनघनं लाजगुण्ठीफल्त्नयम्।
त्वक्प्रैला च मधुना तत्तूंयं वमने लिह्हेत् ॥३८॥
लाजं वान्र्रसक्षौद्रक्ण
（म）ओं पहिसिसिं ठठ। ओं पट्विषों ठठ।
d
छर्घतीसारहृ्न्मन्चध्वापानोदानमुद्रया ॥३ ९॥

 धान्यादिक्छेण्णन्तमेकम्। मुस्तादिमागघ्घन्तं द्वितिमम्। पिब्छभसम तृतीयम् । पिच्छ＝ मयूरपिन्छम् । हे तिं्ठिति । हे हे तिष्ठ तिष्ठ बन्ध बन्ध वारय वारय निरुण निरुन्ध पूर्णामणि स्वाहा। कण्ठे भूगृहं स्तृत्वास्य जपान्छदिंन्स्स्यति ॥
（३३－३७）



ओमिति। ओं पद्टिसीं स्वाहा। ओं पहिषीं स्वाहा ॥ छर्धतीसारहृ् ॥（३९）

[^23](म) कामकामिले व्रह्मण्ये सत्यवादिनि न भविण्यसि विरूपेऽवतर कामं कामिले फुट् ठठ।

शीताम्बुस्तानपानाघै: कामिरां नाइायेन्मनु:।
क्षौत्रक्षीरनिशाधात्रीमण्टूकीस्वरसं पिबेत् $\| 8 \circ ॥$
लोहधात्रीनिशाव्योषसिताज्यमघुना ल्हिहेत्।
दूरनिष्काज्झटाशुण्ठी द्विनिष्का च रसं तयो: ॥४ ?॥
कामिलार्तः पिबेत् पिथां स जिघ्रदज्झयां सदा।
निषिश्चेत् कामलळतीस्य शिरसि अ्रमरीरसम् ॥४ २॥
(म) हुनु वज्भकामेश्वरि अमुकं हुं हुं ठठ।
मुटित मुटित सामुटित ठठ। आणि कल्याणि ठठ।
एते मन्न्रास्त्यो जाप्या: शिरोरोगहराः स्पृताः।
रेखाभ्यां साग्रशूल़्म्यामाकम्येन्दुं ल्विवेद्विषम् ॥८३॥
कामेति। ओं कामकामिले बह्मण्ये सत्यवादिनि न भविष्यसि दीधितिजे [दधिचके] विरूपे ऽवतर कामं कामिले फु: स्वाहा। ${ }^{2}$ रीताम्बुपानादिना कामिलां नाइायेत् । मप्डूकी=


हुनु इति। ओं चज्रकामेश्वरि अमुकं हुं हुं स्वाहा। अमुकस्थाने रोगिणो नाम। ओं भुटि:ा मुटित ल्लामुटित स्वाहा। ओं आणि आणि कल्याणि स्वाहा। एते

[^24]कोषेषुष्ष तारं मथ्ये च चकं हसततरेडर्पितम ।
1
दृष्टं हन्ति शिरोरोगं चिन्यमानं यथामृतम् ॥8४॥
निर्बोजस्यास्य चक्स्य घान्तं कोणेषु बिन्दुमत्।
3
शूंलुनां मध्यसूचिस्थं नाम्यन्तं दण्डिमध्यतः ॥४५॥
कालान्तं दणिडपार्श्वाङे चक्रमाण्यादि मन्त्रयुक।
न्यसेन्मूध्र्नुपषाने वा शिरोरोगस्य शान्तये ॥८६॥

त्रयो मन्बाः शिरोरोगहराः। पूर्वपध्धिमायतामेकां रेखां कृत्वा, दद्धिणोतररायतां च, तथा
 योमघध्ये काष्चतुष्ये मं इति ल्खिते। मध्ये पणवं लिखित्वा जीवास्यादि पूर्वृत्। इमं च ${ }^{4}$ करजन्यासं हसतले लिखि्वा, हसमममृतमं स्पृत्वा, शिरसि ₹पर्शानात् सद एव रोगो नइयति॥

निर्बीजस्येति । रेखाम्याममझ्रूलाम्यामित्यत्न रेखाद्वंभ चन्द्रमण्डल्द्यंयं च तद्वदनापि लिखित्वा, चतुर्धु कोणेषु डं इति रेखावसाने बहिरहूलचतुष्यं कृत्वा, शूलानां मष्ये सूचीत्थ नाम्यन्तं मे इति क्विते्। मध्यत: पार्श्वाक्र दण्डिकालुन्तं
 पूर्ववत्। बहिस्थचन्द्रमप्डलस्य बहिराइ्यादिमन्नेण वेष्ट्येत्। एवं ${ }^{5}$ लिखित्वा मूर्धि वोपधाने वा धरणाव् शिरोरोगशानिः सघ्य एव भवति। केचित् कलन्त्तमिति पठन्ति । चन्द्रकलानां बोडरात्वात् कलेति बोडशस्वर्रानाह। स्वराणामत्त्त इत्वर्यं। कं इति ॥

1 स्पंट्य 2 कोष्षुषु 3 नाद्यन्त दधि
4 इदं चं रजन्या हतततले लिखित्वा 5 एवं लिखिव्वेति वाक्यं $B$ कोरो नास्ति।

सितास्टक्चूर्णवत् सर्पि: पक्ता नस्येच्छिरोगदे।
स्वेद्येत् पायसेनापि कूष्माण्डैरण्डयो: इिफे॥८ ज॥
खार्या लिंपेच्छिरोरोगे पारिमद्वत्वंच तथा।
विश्वोषणनिराचूर्णवर्त्यस्तैलोक्षिता: पृथक् 118 く!
धूमनस्याच्छिरोरोगा: शामयन्ति तथा विषम् ।
a
(म) यत्रागतासि भद्रं ते तं विस्ष्य गच्छ सुवृते। ठठ।
ओं ल्डु त्ड सुसुप्तकारि सखिले हि विषं ठठ।
2
हृत्क्षोमह्न्मनु: पूर्वो ग्रन्थ्यादीन्नाझयेत् परम् ॥८९॥
चतुरश्रे लिखेद्रेखां घह्मणा सरभेदिना। 3
परेण लम्बयित्वा तदान्र्र नइयति कुच्चिका ॥५०॥
(म) मिन्द् दम कम्पय हुड फट् ठठ । ओं परंचरे चरंचरे विंषचरे ठठ ।

 नस्यात्।।

यत्रेति । ओं यत्रागतासि भंद्रं ते तं विन्घंय गच्छ सुनते स्वाहा । ओं सुसुपकारि सखिलेहि विंष स्वाहा। पूर्वो मनु: दृष्टिरोगह्त् परो मनु: ॥ . (४९)

चतुरश्र इति। चतुरश्रे सरभेद्दिना व्रह्मणा रेखां लिखेत्। क का इत्यादि के क: इत्यन्तम्। परेण-अन्येन। तद्धालं लम्बयित्वा कुस्चिकुति । ओं मिन्द्ध मिन्द्द दम दुम कम्पय कम्पय हुं फट् स्वाहा। ओं परंचरे चरंचरे विंषचरे खाहा। ${ }^{4}$ अग्निदीपनम । 1 यथा a यताजटारि भद्रतेरं पिण्डघं जच प्रट् ठठ। ओं डुल्ड पचारिष हिसे विहितं ठठ। [छन्राभटाल भद्वत टं विन्ध्यं गच्छा सुप्रते। उुल्ड प्रचालुणा विसचाणा] 2 हृकीलाह्न्भनु: 3 कुल्चिताः । $b$ मिन्द् डम चम्पशा हुं फट्. ठठ। ओं पष्ष गष्षे कषम्बषे हबश्चषे ठठ। [मिन्द् मिमंच पहुं फट्....। चषं चक्रेकषं गषे तेग्रे....] 4. अम्निदीपनम् इति B कोरो नास्ति।

तारं सद्वजलं पाद शिरोमारीहरो मनुः।
आर्की सौौ्या शिफा पेया मारीहत्तप्डुकाम्मसा ॥५?॥
पादोपानच पानेन होेत् सदो मसूरिकाम ।

## 2


पबुणाणाप्टदिवस त्रिसहसं नित्यमक्षवरयेन सुजप्यात्।
साधितो मनुखंय निजजाप्यदपर्शेनेन सकलामयह्त् स्यात् ॥५२॥
पार्ध्व रक्करिवार्धचन्दिसकल: कुम्मोऽम्बुकालोदक
येनेये सहित कमान्नयन्युक् पार्ध्ध चने ठद्ययम्।
तजरं कपिलामृत्त त्रिशतकं पानेन हन्यात् फिहा-


तारं सहटिति। ओं विट् स्वाहा। मारीह्व। मारीहरः - मारी-अतिसारः।

 साधितो मनुः सकरामयह्त्त स्थात् ॥ (५०-५२)

पार्ध्धमिति । ओं प्ववः। ठ्योप्शि व्यापिने स्वाहा । त्रिशतक तजक्ष-तेन

 रोगविशष: ; उदावर्तरसंजः । शू
1 शिरोदारी $\quad 2$ वां क़ीं हुप् सूक्षि गं द्रं किं कां फट्। $\quad 3$ योनेया
4 चनो $\quad 5$ भावर्त
6 नित्यमिति वाक्यं $B$ कोशो नास्ति।

# प्रातस्विकृत्वश्षुरकाम्बु पीत 

तन्मन्त्रितं स्यात् सकलामयश्नम् ।
जत्तानि द्घात् पृथगौषधानि
सर्वेषु रोगेषु मनुद्ययेन ॥५३॥
यस्मिन् वातरुजास्ति वहिगृहगोद्ण्डचेकनेत्रो ज्वलन्
गात्रे तत्र विचिन्तितो हरति तां सूर्यो यथा यामिनीम्।
ध्यातो हन्ति तथैव नामिवलये सभ्वासकासादिकान्
श्लेष्माणं च गले क्षिणोति जठरे मन्दानलं दीपयेत् ॥५४॥
कटुत्र्री पद्मकदेवदारु-
रास्बांविडझ्भतिफंफलिमृतानाम्।
चूर्ण समांश सितया च तुल्य
कासान् हरेत् कृष्णकथेव पापम् ॥५५॥

प्रातरिति । चुलुंक=प्रस्टतिः । मनुद्वयेन=हां कीं प्रूंव: व्योम्नि व्यापिनि स्वाहेत्यादिना वा ॥

यस्मिन्निति। यस्मिन् गात्रे वातरुजास्ति तत्र विचिन्तित एकनेत्रस्तां हरति। एकनेत्ः:=हकारः । कीद्वग्विशिष्ट:=बह्निगृहगः, दण्डी ज्वल्रन् । ${ }^{1}$ केन प्रकारेण हरतीत्याकाङ्क्षायां, सूर्यो रजनीं यथा तथा; भगवतः कृष्णस्य कथा यथा पापं हरेत् तथा II


a पापान्
1 केन प्रकारेणेति वाक्य $B$ कौड़ी नॉस्ति।

कार्पासास्थिरिले कटूनि बदरीपत्रं च भृछ्जीरसे
तद्वर्ति: कुनटी कटुत्नयरविक्षीरान्विता वर्तिका।
गोपी मागघिका शिलालविहिता वर्ति: शिलाविध्वयो:
वर्तिश्श्वापि थथायंय विहितया कासानरोषान् हरेत् ॥५६्द॥
कर्कोटीतनुका सहा दिनमुखे पीता कट्रूप्णाम्बुना
तकेणानिल्गुलमहृ्च मधुना सा मूत्रक्छच्छूापह्त।
हिकां हन्ति घृतेन सा दधिरसे स्याप् कुक्षिरोगान्तकी
नस्येनाचख्कर्णिका समधृता सा कण्ठरोगान् हरेत् ॥५७॥


 ตroolcovelo II




## 1 शिलागविहिता <br> 2 वर्तिक्ष कियया

## उन्नीतमझाश्रयणेन पादात्

काष्ठं निहन्याज्झिणिकां श्रवस्थाम्।
2
हिकां हरेत् खागतवाग्क्लाटे
न्यस्ता क्षुतं तर्जनिका च वामा ॥५८॥

॥ इति नारयणीयतन्त्रसारसक़्रहे पश्चद्धदा: पटल: ॥

उन्नीतमिति। किश्चित्काष्ठशाकल्रमादाय पादादारम्य आश्रोत्रविल्रत् शरीरं स्पर्शयित्वा , एतदूर्ध्व नीत्वा, तर्काष्ठराकल श्रोतबिले प्रक्षिपेत्। ${ }^{3}$ एवं कृते झिणिका
 (हरिहिरिरियुयु:)। एके स्वागतमस्तिति। क्षुते संजाते सति वामतर्जनीं ल्लाटे शाब्कुवत् हृढं निद्ध्यात्। क्षुतंत नइयति ।।

॥ इति नारायणीयतन्न्रसारसक्रृृत्याख्याने पश्चद्शः पटरू: ॥
1 शिणिकाश्रयस्थम् ।
2 छिकां
3 एवं कृत इति वाक्षंय B कोशो नास्ति।

## ॥ अथौधधपटलः षोडशः ॥

1
सिंहीयष्टिनिशायुग्मवत्सककाथसेवनम् ।
शिशो: सर्वातिसारे च सन्यदोषे च इस्यते ॥?॥
श्रुद्धीं सक्कुष्णातिविषां चूर्णितां मधुना ल्हित्।
${ }^{2}$ एकां वातिविषां कासच्छर्दिज्यक्रव: हिशगो: ॥र॥
बाहै: सेव्या वचा साज्या सदुग्वा वाथ तैल्युक्।
यस्टिकां राझ्बुप्प्पीं वा बाहः क्षौद्रान्वितां पिबेत् ॥३॥
वा म्यूप्संपद्यद्धायु(दीर्घयु) मेषा: श्रीश्र प्रव्धते।

सयट्टिस्यै्चबं बालः प्रार्तेषाकर लिह्हेत्।
देवद्वारसमहाशिय्प्रफफल्ब्तयपयोमुचाम् ॥צ॥
काशः सक्कुष्णाप्र्य्वीकाकल्कः सर्वान् कृमीन् हरेत्।
तापिक्छपेल रउनी सेव्यौ गोपीपयोषशौ ॥६॥.




 अर्कमूंलु=a毋า

| 1 सेचनम् । | 2 पाकां वा | 3 जन |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 रिशु: | 5 निशागुडम् । | 6 सुद्वीका |

त्रिफला चेति तत्काथ: समधुर्नेन्ररोगनुत्।
वर्त्यार्कतू [मू] लै: कृतया राइाविट्चूर्णगर्भया \|ज\|
आज्याक्तया मषी ग्राह्या सर्वनेत्रामयन्तकी।
मूत्ने गोमयके खारीस्तन्याज्यजर्रमाक्षिके ॥८॥
1
दगध्वा निषिक्तमसकृत्वत्थं स्यान्नयनामृतम्।
त्रिफलाभृब्निविभ्वानां रसेष्ठ मधुसर्पिषो: ॥९॥
मेषीक्षीरे च गोमून्ने सिक्कं नागं हिंत दृझो:।
जातीसिन्धुनिशाक्ठष्णाकुनटीवरदीगृहम् $\left\|१^{\circ}\right\|$
सक्षौंदं कांस्यताग्राभ्यां निवृष्ट पिल्धह्द्धवेत्।
लोघत्वम्टतसंभ्रष्ट खार्य पिष्टं ससैन्धनम् ॥१ १॥
वस्स्स्थ इच्योतयेद्टृ्टचोरमिष्यन्द्मपोहति।
सतैंड द्रोणपुष्पाम्बु सक्टिष्णं सराक्टद्रसम् ॥? २॥

नेक्षिप्पेत्। एवं सप्तवारं गोमयके = गोमयजलेऽपि तथा। पुन: खार्यां तथा। स्रीस्तन्ये ऊथा। आज्ये तथा। जले तथा । माक्षिके च तथा। एवंभूतमेततुत्यं नय्नामृतं





$$
1 \text { असकृतूल } 2 \text { सरकृद्रसम्। }
$$

> 12
> करणपीडां च सक्षौद्रमझ्जनात् क्षणदान्ध्यनुत् ।
> स्तन्यं शीताम्बुना नस्यात् नासिकास्ट्क्स्त्वं हरेत् ॥१३॥
> नासाम्बुस्रावह्दाजिघ्रेद्वस्त्रस्थ कारवीरजः।
> रस: ससैन्घव: कोष्णो रम्भागृध्ननमूलज: ॥१४॥
> पृथगार्द्रकजो वापि पूरणात् कर्णाइूल्ला ।
> महिषीनवनीतेक्षुपन्रभस्मानुलेपनम् ॥१ Ч॥
> जातीपत्रोषणनिशाकघलु फल्म
> नाइयेदोष्ठंज रोगं योगद्वयमिदं पृथक् ॥१ ६॥
> पुङ्वकाथेजमयाकल्कसिद्धं तैंल द्विजार्तिह्त् ।
> धान्याम्कनालिकेराम्भोमूत्र कमुकविभ्वयुक्त् \|१ ७\|
> कथित कवरं कार्यमधिजिह्डादिशान्तये।
> साधित ल्गक्नलीकल्के तैंतु निर्गुण्डिकारसे ॥१८॥

स्तन्यमिति । कारवी = कृष्णजीरकम् । कौरवीरज इति केचित् पठन्ति ।



 विरोष: ॥
1 कर्णविड्बाथ
2 क्षणमान्त्यद्वत्।
3 वाथ


गण्डमालगगर्गण्डौ नास्सेन्नसकर्मणा।
पल्धैर्रक्कूूतीकस्तुहीव्याघातजातिजै: ॥९९॥
उद्दूतनं सगोमूनैः सर्वर्वम्दोषनाशनम्।
बाकुची सतिला भुक्ता बस्सरात्, कुष्हाशिनी ॥२॰॥
पथ्यामल्ध्रतकतिल्गुडपिण्डी च कुष्षजित्।
1
व्यद्वलिश्कूणतालोग्रो कुष्षपीतवटच्छदम् ॥२ ॥
तुण्डीरसं सपुष्पाज्य होददर्शः कपारुजन्।

तकं गुदाबहुरे पें मक्ष्या वा सगुडामया।
फलद्दार्वी विशाताग्रकाथो धान्रीरसोऽथवा ॥२ ३॥
पातठ्गो रजनीकल्कक्षौद्रमिश्र: प्रमेहिना।
वासागुडूनीव्याघातकाथ एटण्डैतैस्युक्क ॥२8॥

पल्लवैरिति। सगोमून्रै: =अर्कादिपल्लवै: उद्दरतनं, सर्वत्व्वदोषनारानम् | व्याघातं=



 रोष: ।।
(?९-२२)



वातरोणितह्हत् पीतः पिप्पली स्याप् झ्टिहाप्दा।
सेव्या जठरिणा कृष्णा स्तुक्क्षीखब्रुभाविता ॥२ ५॥
पयो वा चन्वदून्यम्यिविङक्ञव्योषकट्कयुक्।

मासं तक्क घहण्यर्शोगुल्मपाप्डुकिमीन् हरेत्।
फल्ल्बयामृता वासा तिक्का भूनिम्बनिम्बज：॥२ ७॥
काय：क्षैद्रयुतो हन्यात् पाण्डुरोगं सकामिलम्।
रक्तपिती पिवेद्वासास्वरंस ससितामधु ॥२く॥
वरीद्राक्षावन्चागुण्ठीसाधित वा पयः पृथ्य्।
वरीविदारीपथ्याध्ववरात्ययनवायुताः ॥२ ९॥
ध्वदंश्रां मधुसर्पिर्म्यामालिहेत् क्ष्यरोगवान् ।
पध्याशिश्रिकरक्जार्कल्वड्नवाविध्वसिन्धुयुक्त्य३ ०\｜
 कीहा＝कीहोदरं 11 （ママ－२४） सेव्येति $\mid$ जठरी $=$ महोदरी । कृष्णा $=$ पिप्पकी । स्नुकृक्षीरं $=$


 （२७－२く）




1 पासाखरस

1
समूत्रविद्धििग्रन्धिविड्य्यहापचिकादिहत्त् ।
लिवृत्वेजोदीदृन्ती मबिष्धारजनीद्वयम् ॥३ ?॥
तार्ष्ष्यंज निम्वपंन च विष्बा हिम्पेद्गगन्दरे।
व्याघातरजनीलगक्षा चूर्णाज्चक्षक्षैद्यंयुता ॥३ २॥
वासोवर्तिर्विणे योज्या शोधनी गतिनाशिनी।

सशारिवै: श्रृंत तैंक क्षीरे स्याद्रणरोपणम्।
श्रीकार्पसददलैमैमस्मफलोषणणबलानिशाः ॥३\&
तन्पिणीच्वेदनं तम्र्र सैतैं ंस्सात् क्षौतौषयम्।
कुम्मीसारे पयोयुक्त वद्विभग्वणे लिंप् (?) ॥३५॥





श्रीति। श्री: $=$ श्रीताली। कार्पासदलं $=$-mmon) 1 तै: श्रीकार्पास-




1 पुरुकावचिकादि
2 द्ले
3 वह्विगन्थनणे
तद्वेव नाइायेत् सेकान्नालिकेररजोघृतम्।दूर्वैलकाजापामार्गपर्ण स्यद्स्रवन्धनम् ॥३ ६॥
तप्डुलाद्धिर्लिपेनाभौ तालीमूल्ड विषूचिह्त्।
नस्ये भृজ্গम्बुकोष्णाद्दि: कृष्णाविइवे पिबेदुपि ॥३७॥
विश्वाजमोदुसिन्घूत्थचिश्चात्वग्मि: समाभया
तकोणोष्णाम्बुना वापि पित्तातीसारनाशिनी ॥३く॥
वंत्सकातिविषोदीच्यविल्वमुस्ताशृतं जलम्।
सामे पुराणेऽतीसारे सास्कृछूले च पाययेत् ॥३९॥
अञ्ञारदगंध स्नुगतं सिन्धुमुष्णाम्बुना पिबेत् ।
शूस्यवानथवा तद्वत् सिन्धुहिब्नुकणाभयाः ॥८ ०॥
वटरोहोत्पलातष्कराजचूर्ण मधुप्रुतम्।2वस्रख़ण्डगतं वक्ने न्यस्तं तृष्णां विनाइायेत् ॥८ १॥

दैवैलैलेति। दूर्वैङ्काजापामार्गपर्णमससन्धनं स्यात्। दूर्वा = هßめ। एलकं =



 आमसहिते पुराणे च ॥
 पिबेत् 1 वटरोह: = \&๐ه๐๐รी

[^25]1
याषदार्वीज्वातिद्स्त्राक्षामृतफलत्रयै:
साधितं समधुकाथकघलं मुखपाकह्टत् ॥४ २॥
कृष्णातिविषतिक्तेन्द्रदारपपाठापयोमुचाम् !
काथो मूत्रे श्रृतः क्षौड़ी सर्वक्णग्ठादापहः ॥४ ३॥
पथ्यागोक्षुरदु:सर्पर्शराजवृक्षरिल़ाभिदा़् ।
कषाय: समधु: पीतो मूत्रकृच्छुमपोहति ॥८ ४॥ 3
वत्सत्वम्वरणकाथ: शर्कराइमरिवातनुत् ।
ऐनद्द्रीमूलं कुवेराक्षीश्टंक्र वा वृद्धिमान् पिवेत् 118 ५॥
शाकोटकाथमुक्षौंद्र क्षीराइी स्रीपदी़ पिवेत्।
नवनीतं निशापूर्ण पिष्ट्वा लिम्पेच रीकीपदे ॥8६॥



 (8 ३-88)





| 1 द्राक्षामल |  |
| :--- | :--- |
| 3 पातनः | 2 शिल़ादिमिः। |
| 4 ऐन्द्रीमूले |  |

## तन्त्रसांरस सन्रूं

1
नवनीतनिशाक्तां वा कृष्णाक्काथरसकियाम् ।
नवनीततिलोन्मततिलुचूर्ण संसैन्धवम् ॥8 ७॥
श्रृते मूत्रे क्षिपेल्कवात् (ल्वेपात्) पादक्ट्रतिकं हरेत्।
मेषार्कस्तुक्पयस्तैलं समधूच्छिष्टसैन्धवम् 118 く॥
पादरोंग हरेत् सर्पिंजक्रुक्नुटजं तथा।
पृंथगक्षा: फला यष्टचा: पलांर्ष क्रिमिह्हत् पय: ॥८९, ॥
प्रस्थं तदड्प्रिक्षौद्दाज्यं खलतेः स्याद्रसक्रिया।
शुण्ठी सौवर्चलं हिब्नुचूंर्ण शुण्ठीरसेऽर्पितम् ॥५०॥
रुजां हरेद्यवकाथे सविड्नन्धामिमां च तत्।
2
सौवर्चलाम्मिहिब्नूनां सदीप्यानां रजोयुतम् ॥५ ?॥

मेषेति। मेषार्कस्नुक् पय इति। मेषपय:, अर्कपय:, स्नुक्रपयश्ष। मधूच्छिष्टं=


पृथगिति। फला = त्रिफला । त्रिफलायष्टय: पृथगक्षप्रमाणा: । परार्ध किमिह्त् । पस्थ्थ पयः । तदड्र्रिपादाः = प्रस्थपादाः। सह क्षौद्रमाज्यम् । किमिह्त्त् =


शुण्ठीति। गुणुण्ठी= थ्య $0^{\circ}$ । सौवर्चलं = सुवर्चर्चक्रव्वण्य । सविड्बन्धामिमां च; तदित्यनेन एतदुक्तम्। तच्छुण्य्यादिच्रूर्ग यवकाथे क्षिस्ता पीत चेत् विड्बन्घसहितामिमां रुंज च हन्तीति। विढ्नवन्ध: = मल़्नन्ध: ॥



[^26]विउंद्ध दीवप्ययुक्त वा तंक गुल्मातुरः पिबेत्।
धातीपयोल्मुद्रानां काथः साज्यो बिसर्षह्हव ॥५र॥
त्रायन्तीनिम्बदार्वीत्वक्क्तिक्रामधुकुकूलजः ।
काथो निम्बपटोल;भ्रकषायो वा विसर्पजित् ॥५३॥
भुप्ठीदार्नवाक्षीरकाथो मूलान्वित: पुरम्।
सन्योषायोरज:क्षारः फलकाशधध्व झोफह्व्व ॥५४॥
2
गुड्युक्तह्विवृद्विस्वसैन्चवाभ्ररजोयुतः।
3
सत्रिद्धद्वा फरकाथः सगुडः स्याद्विरेचक: ॥५५॥




 गुग्गुलः। फलका|थक्ष शोफनुत्त तृतीयः। फलक्काथः = त्रिफलाक्नाथ; कीद्वििशिष्ट: =
 पवक्षारः ॥

गुड्युक्त इत्यादि । फलकाथो विरेचकः। कीदृतिशिष्ट: = त्रिवृद्विभ्धसैन्धवांशानां जजसा युतो गुडयुक्तक्ध $=$ Q2ه2_О भैन्धवमू, सत्रिद्विद्धा फलकाशः = त्रिश्नता सह फलक्काथो वा विरेचक:। फलकाथ: = त्रेफलाक|थ: II
1 पुन: 1
2 गुरूसिक्त
3 धात्रीवृद्धा फल्ब्वथ:

तन्त्रसारसमम्यहे

द्वाक्षाकाथस्तिवृत्वण्डगुडयुक्तश्ष रेचक：।
धात्रीव्योषविडभैलापत्रमुस्तात्वच：समाः ॥५६॥
अष्टभागं त्रिवृत्वण्डं बडूभागं च द्विसेन्धवम्।
तच्चूर्ण मधुना लीढ्वा शीताश्धानुलिपेदप：\｜५७\｜
1
खण्डतुल्या त्रिवृत्कषष्णा त्रिवृत्पादं च तद्रजः ।
मधुना पЕ्किंत लेह्यमेतौ योगौ विरेचकौ ॥५८॥
फल्राउकषायोल्थ पयो चमनकृद्धवेत् ।
शास्तौ कोशातकीक्ष्चाकू वमने राठबीजवत् ॥५९॥
चपला शिरिरे स्थाप्या राठमध्ये सुचूर्णिता। 2
उद्दृता मधुमासे सा वामयेद्ध्रणयोजिता ॥६०॥


 तयो：त्रिवृत्कृष्णयो रज：॥
 प्रयोज्यौ।।

चपलेति $\mid$ चपला $=$ पिप्पली । चपर्ताबीजानि राठफल्स्स्नान्तर्वीजं त्यक्क्ता शिशिरकाले राठफलुमध्ये संस्थाप्य मधुमासे तन्युद्यूलय चूंगिित्वा घाणयोजनात् वमनं स्यात् ॥

1 बन्धनुप्र त्विप्टत् क्ठषणा（त्रिदिवा） 2 मनुना सेव्या

सिन्धुद्विजीरकव्योषदीप्यहिक्नुरजोयुतम् ।
1
आज्याक्तं प्रथमग्रासे वह्बिक्दुद्धातनाशि च ॥६१॥
पथ्या शुण्ठी सैन्घवांशस्य कर्ंक
पेंय निंत्य सर्वरोगक्षयाय।
पथ्या कृष्णा दीप्पसिन्घूद्भवानां
कल्कं तद्वत् षट्चतुर्द्येकभागम् ॥६२॥
कृष्णा सैन्धवमातुराज्यमधुमिल्कींनं त्रिदोषं हरे-
द्रल्खास्थ्यम्मितिले गुडेन सकलून्याघिक्षयायाइयेत्।
छिन्नागोक्षुरयोर्वरीमुनिरिरोमूताएसंयुक्तयो-
रैह्ह: साज्यमधुर्जरापक्तिजिद्रोगापमृत्यून् हरेत् ॥६३॥ 2
वासावरीयष्टिसिताश्वदंष्ट्रासिन्घूत्थकृष्णात्रिफलामृतानाम्।
चूर्ण निषिक्त घृतमक्षिकाम्यां नित्योपयोगेने रसायनं स्यात् ॥६४॥

सिन्च्विति। द्विजीरक = ஜீரகடும் கருஞ்ஜிரகமும் ॥
पथ्येति। पथ्यागुणुण्ठीत्यादिना रसायनान्याह। रसायन्ं नाम जरापल्तिरोगापयुजिदौषधम् । कल्कं = बిळఱsी ॥



7 आज्यान्ते
2 पांशीवरीयष्टिसिता|भ

1
वाराहीरजसा पिबेत् सह पय: संवत्सरं तद्ऱजो
लेंड्य वा मधुसर्पिषा समधुपान् प्रातस्तितान् वा भुजेत् (?)।
न्रीण्येतानि रसायनं सितकणाविश्वायसां चूर्णावान्
सर्पिस्तैक्युतः फलत्र्यर्रसो दार्वीमलेपी तथा ॥६५॥
रजोऽक्षमान्र मधुपस्य तावत्
खण्ड तिलं चामरुक तदर्धम्।
तत् पक्कितं सर्पिषि मक्षयेघ्यो
5
न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु: $\left\|६ \xi_{6}\right\|$
धात्रीपथ्याक्षचूर्ण पृथगरिकरसे भाविंत बिंरांदरो
कीटघं लोहचूर्ण द्रगुणितद्शांशं च ताभ्यां युतं यत्।
 सितान् मधुपान् रसे क्षित्वा पुनरातपे झोषयित्वा प्रातर्मक्षयेत् रसायनम्। फलत्र्र्ररसध तथा रसायनमित्यर्थ: । कीदृग्विंशेष्ट: $=$ सितकणाविश्वायसां चूर्णवान् सपिस्सैस्य्युतो दार्वीप्रेेपी च ॥

रज इति। मधुप: = கஆणूฒ़ी । मधुपस्स रजोऽक्षमात्र खण्डशर्करा च ताव्मानेन तिलामलकचूर्ण तदर्धम् ॥

धात्रीति। धात्रीपथ्याक्षचूर्ण पृथक्, त्रिंरादुराम् । पृथक् भृज्ञीरसे भावितंत। कीटं त्रिंशादंश दरागुणितद्रांश = त्रिंशद्धामित्यय: 1 तद्वत् लोहचूर्ण त्रिंशदंदामिस्यर्थ:। ताभ्यां = कीटघलोहचूर्णाभ्याम् । युत घात्रीपथ्याक्षचूर्णं यत् तद्वर्यमृत-

| 1 वाराहीसहिता | 2 समधु वा | 3 चूर्णयन् |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 फल्त्र्ययुतो | 5 नरस्य रोगा: | 6 त्रिशादंदां |

संयुक्तं तत्कमाद्वर्यमृतहुतभुजां पश्चभागेन नित्य
लेह्यं सिक्षं त्रिकालं मधुघृततिलजैं: पूर्वृत्तर्फलं स्यात् ॥६७॥
1 त्रिफलायुता मधुपरार्करया

## सकणासिता घृतमधुद्रविता।

2
अशितापमृत्युगदह्ट्स्मरदा
3
बर्मुप्ट्टिकृजितजरापल्तिता ॥६く॥
 तरफलल = तेषां फल्मपि । पूर्ववत् स्यात् ; जरापलितिजित् स्यादिल्यर्यः । एवं घान्रील्यादिना रसायनन्त्यमुक्तम्। यथा दरगुणितदशांशकीटमलोहचूर्णाभ्यां युतम् अलिकससे भावित त्रिंदंदरं धान्रीचूर्ण शतावर्या प प्च्मागेन युक्तं मधुना सिक्तमेंक रसायनम्।
 उड्वच्याः पश्चभागेन युक्तं घृतेन सिक्तमपरं रसायनम्। दरगुणितदरांशकीटम्लोहदूर्णाभ्यां युतम् अहिकरसे. भाविंत त्रिरदंदरमक्षन्वूर्ण हुतभुक्पश्च्चागेन युक्तं तैकेन

 ात:, घृतुक्तं मघ्याहे , तैल्युक्तु सायाइ इति ॥

त्रिफलेति। मधुपरार्करया युता त्रिफल एकं रसायनम्। सकणासिता घृतमधु;विता त्रिफला अपरे रसायनम् । शक्रकरा = खप्डरार्करा। कणा = पिप्पही। सिता =

1 युताथ मधुशार्करया
2 सरदा
3 जितब्वरा

4 तत्रलमित्यारम्य इत्यर्य इतिपर्यन्तं वाक्यं $B$ कोशे ऩासित।

पथ्याचित्नकश्टब्नवेरमुसलीछिन्नोदवानां रज-
स्तुल्थांश गुडपक्किंत दिनमुखे लेंह्ं जनैर्निय्यशः।
वृष्यं पुष्टिकरं जरापलितजिन्तेजोबरोद्वर्धनं
सर्वव्याघिहरं रसायनमिदं वर्षोपयोगाद्भवेत् ॥६९॥
॥ इति नारायणीये तन्न्रसारसक्ञूह बोडरा: पटलः ॥

 पादिकमिंद रसायनं वृष्पादिगुणविशिष्टं भवति। वृष्यं = रेतोवधकम् ।।

॥ इति नारायणीयमन्त्रसारसझ्ञूरहव्यारख्याने बोडशः पटलः ॥

## ॥ अं क्षुद्रपटलो नाम सपदराः ॥

सत्मो विद्देषणोचाटानुस्सादो भ्रममारणे।

$$
2
$$

व्याविध्धेत स्टृंत क्षुद तन्मोक्षध्वात्र कथ्यते ॥?॥ 3
मांसाष्टकावृतार्णान्ये नाममांसविद्मिर्तिम्।
साप्टारा वज्भैन्द्र च पार्थिचाहितृंत ल्रिखेत् ॥२॥
आस्ये च फणिनेरास्यां विभीतफलक्केऽर्थित्म ।
गैरिकेण ड़िल्राकान्त निमील्य स्तम्मनं खनेत्व ॥३ः

सत्म इत्यादि । सतम्म: = पृृत्तिविनाशः । विद्वेष: = स्रिभ्वानां पस्स्परकल्हः । उच्चाट: = देश्सात् देशान्तरप्रेणम् । पुनराहृतिवर्जितो विनाश उस्साद: । अ्रम: = उन्माद: | मारणंण = मरणकारि यत् कर्म तत्। व्याधिः=ज्वरादि: । तन्मोक्षः=उपरितनपटले वस्ष्यमाण: ध्रुदपरिहार: ॥

मांसाए्तकवृत इत्यादि । क्षकारं लिखित्वा तन्मध्ये जीवं, जीक्य परितोऽ-

 वालेन संयोज्य, आस्यमास्येन च संयोज्य वेष्टनम। फणिनोरास्ये फणिनोरास्यां च; मस्तक इत्यर्ध:। वारुकि-रूख्बपाल इति। पुनः फणिनोरास्ये चार्वाम्, आस्ययोस्त्राल
 साघितमेतबन्ं श्रिल्यकान्त शिवनिर्माल्ये खनेत्।

[^27]साख्यं वस्राब्जमष्यस्थं क्तितेद्वेर्म च दिग्दले।
$3 \quad 4$
ग्ल कोणे भूगृहाष्टांशा वज्रान्त:सूचिते च हुम् ॥४॥
वारुण मण्डलं बाह्ये लिगेदेद्वसे निशारसै:।
विभस्य कुक्षौ विन्यस्य निशापिष्मययस्स तम् ॥५॥
शरावंसपुटे स्शाष्यं पीतपुप्यैध्व पूजयेत्।
स्तम्भ: स्याद्धृष्टिसेनावाग्विवादगमनादिष्ड ॥६्६॥
वसहेति पद् वायुदीधर्घान्य्यमनिरः शिरः।
एंत सत्भनकृन्मन्त्रमैन्द्रस्याब्जदलुर्पितम् ॥७॥

साख्यमित्यादि। वस्त्र = प्रेतवस्ते। निशारसै• अष्षदूं पद्मं लिखित्वा कर्णिकायाम् आख्यायुक्तं वर्वम जीक्स परित:। दिग्दलेषु हुकारं, कोणदले नंक्रारं, पद्मस्य बहि: चतुरश्रयुगं साष्टारावज्ं च कृत्वा, तत्सूचिके = अष्टाशावव्भ्रसूचिके । हुंकारं, तद्बहि: अष्टार्षचन्द्रेण वेष्टयेत् । पुनर्निशापिप्टमयं हतविभं विनायकं कृत्वा, तस्य विझस्योदरे एतद्यन्त्र विन्यस्य, तं विंन्न शरावंपपुटे ${ }^{\text {a }}$ संस्थाप्य, कुक्षिगणपतिमन्त्रेण संत्रीतपुप्पै: पूजयेत्। ओं हुं ग्लं कुक्षिगणपतये नमः। ${ }^{5}$ (कुक्षिगणपतिमन्त्रः। एतघन्त्र सेनाभागे न्यसेत् । सेनायाः स्तम्भो भवति।)

वसहेत्यादि । अष्टद्र पं्म लिखित्वा, तस्य कर्णिकायां ल लंकारं क्रिवेत्। जीवाख्यादि पूर्ववत्। "वस ह यक्षाय खाहा"। अस्चैकैकमक्षरं दलेषु लिखितेत्। तद्बहिः अष्टाशावज्ञयुंक्तं चतुरश्रयुगम् । ${ }^{6}$ सत्भ्भम् ॥
1 वर्माब्ज ; वर्णाब्ज 2 लिगेद्वर्द 3 ग्लों 4 बत्र तस्सूपिके
a. संपुटेस्थाप्य
5 कुक्षिगणपतिमन्त्र इति वाक्यं B पुस्तके नास्ति। 6 "स्तम्भनम् " इंद पदं B पुस्तके नास्ति।

1 तालेनेन्दुं किखेद्वस्ते वैरिनामेन्दुदर्भितम्।

सेनामार्गे खनेदेतत् सैन्यस्तम्भनमुत्तमम् ॥८॥ 2
भूससम्भान्त्यगेन्द्रस्थं मांसस्थ नाम पूर्ववत्।
शामषागलसोमेशायमेदोरुणयोदय ॥९॥
34
यद्योनिरयक्षेययक्षे पश्च निरामय।
चिताइ्नराक्षक्टख्नाभ्यां महिषाश्वशिरोडन्तरा ॥१ ०॥

तालेनेति। तालेन $={ }^{6}$ हरितालेन । ठकारं लिखित्वा, मध्ये जीवं, जीवस्य परितो ठकारविद्रिंतं वैरिनाम क्रिखेत् ${ }^{7}$ साधितमेतत् सेनामार्गे खनेत् । सैन्यस्तम्भनम् ॥
( $<$ )
भूसद्मेत्यादि । लंकारं लिखित्वा, तन्मध्ये जीव, जीवस्य परित आख्यां, रकासस्य बहि: ठकारं, ${ }^{8}$ (तद्बहि: क्षकारे), तद्बहिध्रतुश्रयुगं साष्टारावज्नम्। ${ }^{9}$ (सैन्यस्तम्भनम्)। " यमराजसदोमेययमेदोरुणयोदय। यदगोनिरयक्षेय यक्षेयक्ष निरामय।।" दक्षिणोत्तरायतं रेखाद्वयं चिताङ्ञाराक्षक्रथ्नाम्यां लिखित्वा, पूर्वपश्विमोतरायतं रेखाद्वयं च, तथा पूर्वपश्चिमोत्तरायतरेखाद्वयाभ्यां ${ }^{10}$ (दक्षिणोतरायताभ्यां रेखाभ्याम्) चाकानंतं वृत्तितयं कृत्वा, मध्यखण्डे यकारं ल्रितेत्। तत्र कोणेषु अन्तर्मुखानि ( ${ }^{11}$ चत्वारि) शूलानि कुर्यात् । मध्यखण्डस्य पूवूपद़त्रितये अन्तरारम्य यमराज इति, अमिकोणपद़त्रितये बाह्यादारम्य सदोमेय इति, मष्यखण्डस्य दक्षिणपद्रितये बाह्यादारम्य णयोदय इति, मष्यखण्डस्य पथिममदत्रितये अन्तरारभ्य यद्योनिरिति, वायुकोणपद़त्रितये बाह्यादारभ्य रयक्षेय इति, मध्यखण्डस्य उत्तरपद्रितये अन्तरारम्य यक्षेयक्ष इति, ईईाकोणपद्तितिये बाह्यादारम्य निराम इति, मष्यस्थयकारे जीवादिपूर्ववत् राववत्ने महिषममश्वं च परस्पराभि-

| 1 कोलेनेन्दौ | 2 अन्यगेन्दुस्थ | 3 यभ | यक्च |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 अक्षनिम्बाद्भि: | 6 अरितालेन | 7 साधितमिति वा |  |
| 8 तद्वहिः इति | कोशो नास्ति | 9 सैन्यस्तम्भनम् | सि। |
| 0 | $B$ कोडो न हखये | 11 |  |

## अन्द्रोारस

1<br><br>बहिस्ष्युणे चछे विधिना तं मनुं लिख्वेत् ॥? १॥<br>शरावसंपुस्थं तत् स्तिजययोर्नीतमन्तरा।<br>2<br>यमराजनकनाम इमशाने द्वेषक्षव् खनेव ॥? २॥<br>मेरस्स्य सत्तम्मकृदन्त्र ततु पेषिण्यध: क्ष्षेप्।<br>हुखा देवी वियस्साप्लिदप्डः सर्गी भ्गुर्नुः ॥१ ३॥<br>लिखिवेच्छरावयोरेत्साप्ययोर्नामदूर्मितम्।<br>तयोरेक लिखिबेद्बेमलेखिन्या रोचनाक्तया ॥? ४॥

मुखं लिखिल्या, तयोर्नरा एतबन्न ${ }^{5}$ (लिखिख्वा, शरााबसंपुटे संस्थाप्य, पूजाजपादिना

 ननाय स्वाहा $\mid$ अंग यममन्बः। ओं हीं कृष्णनवण्णय हृदयाय नमः। ओं विक्कृतान-
 सहघादिलत्येजसे कवचाय हु। ओं हीं त्रिनेताश़ वौषट्। ओं हं विक्कृताननाय हुं अस्राय फट्ड ${ }^{6}$ (एव मन्त्रो जपादिना विद्देषादीन् कुर्गात्।) ओं धूमन्चकाराय स्वाहा। ओं धू हृद्ययाय नमः। ओं मां शिरसे स्वाहा। ओं धा शिरायै बौठ्। ओं काकवघाय हुं। ओं रे नेत्रत्रयाय वौष्ट। ओं य अस्राय फट्। अयमपि यममन्तः। हख्वा देवीति । शरावद्वं गृहीत्वा एकसिन्त् रोचनात्तया हेमलेखिन्ना यज़दत्तशब्देन विद्दिर्मिंत हीं हुं सं स: इति लिखेते। अन्यस्मिन् शरावे इमझानमषीयुक्तेन
 6 एव मन्त्च इति $B$ कोगो नास्ति।

अपरं काकपक्षेण मषीयुक्तेन तद्वायम्।
निखनेतीरयोन्द्या विद्वेष: स्निगधयोर्मवेत् ॥१५॥
1
(म) संमती चेतू मर्कती चेत् सोषेय विद्वेषिणि
विद्वेषकारिणि घोरघोरयोरमुकामुक्यो: परस्परं
विद्वेष चुषु चुष्ठ काकोल्रकादिकृत फ़ुः।
स काकोल्ककपक्षाम्यां पाणिम्यां तर्पणात्तथ।
अलकक्तक भावयित्वा मूत्राभ्यां महिषाभ्वयो: ॥१ ६॥
2
माहिष्या वसया क्टृता दृस्मषी द्वेषकारिणी।
राजिकानिम्बपत्रोष्ट्रद्तचूर्ण शिरोऽर्षितम् ॥? ७॥

काकपक्षेण देवदत्तराब्देन विद्भर्मितं हीं हुं सं स: इति लिखेत्। परस्परं विद्देष कुरु कुरु इति शरावद्वयेऽपि ${ }^{3}$ (संपुटीकृत्य जपादिना साधितं तच्छरावद्वंयं नद्या उभयतीरयो:


संमतीति। ओं घर्मटिके मर्कटिके घोरविद्धेषिणि विद्देषकारिणि घोरघोरयोरमुकामुकयो: परस्परं विद्वेषं कुरु कुरु ${ }^{4}$ (स्वाहा)। काकोर्कादिकृत: फु: । अमुकामुकयोरित्यत्न साध्ययोर्नम । दक्षिणपाणौ काकपक्षं गृहीत्वा वामपाणावुल्रकपक्ष च गृहित्वा (पाणिम्यां ) व्यत्यासेन ${ }^{5}$ ( तर्पणांत् स्निग्ययो: परस्परविद्देषः स्यात् ।) महिषाश्धयो: मूत्राभ्याम् अलकक्तक भावयित्वा तर्पणात् तथा भवेत् । स्निजधयो: परस्परं विद्वेष: स्यादित्यर्थः । वायुगेहे त्विति 1 षड्बन्दुवृतंत लिखित्वा, तन्मध्ये जीवं, जीवस्य परित: ${ }^{6}$ रकारेण विदर्भितं नामकर्म केवरं वायुगेहस्स बहिएप्रास्ड


वायुगोंहे ल्वम्सिदर्भा लेल्याख्या कर्म केवलम् ॥१ ट॥
लिखेद्दिसर्गिणं बयुं बहिएषासु दिध्धु च।
अक्षे चेटिकया यन्त्रमाल्रिन्यालिख्य माजयेत् ॥९९॥
तर्शूर्ण मार्जित मूर्मि क्षिपेदुच्चाटनं रिपो:।
सघतुराम्मसा वह्बिविष्टा ध्वजवाससी ॥२ ०॥
तदेव यन्न्रमाहिस्य कृष्णस्त्रेण वेष्येत्।
एतन्निक्षिम्य काकास्ये प्रच्छंन्न तद्विसर्जेयेत् ॥२ ?॥
रिबिरे वैरिण: सेना सा भीता प्रतिगच्छति।
सेन्द्रबिन्दु: शशी श्रीमान् हेख्यस्तालेन वाससि ॥२२॥
स एंव भगवानन्तस्ताम्यां नामविदर्मितम् ।
लिखेतेत्रदन्तस्त् ख्यात् सेना नायाति तत्पथा॥२३॥
चितांगुकस्थं तदइस सर्प्व्वकाकपक्ष्युक्।
रक्तसूत्वृतं गेहे न्यस्तमुच्चाटयेद्रिपुम् ॥२४॥
दिक्षु यं इति लिखिेत्। ${ }^{3}$ (अक्षफलके घटिकया [चेटिकया] यन्न्रमाल्खिज्यालिख्य भार्जयेत् ; मार्जितंतच्चूर्ण मूर्ध्नि निक्षिपेत् । उच्चाटनं वर्वाकम्।) चेटिका =

 सेन्द्रबिन्दुरिति। तालेन $=$ हरितालेन । बाससि = रावपे । श्रीमान् सेन्द्धबिन्दुः।

| 1 र्घटकया | 2 तद्द्रा। |
| :---: | :---: |
| 8 अक्षफलक | $B$ कोशो नास्ति। |

मानुषास्थि चिताभस दण्डी रिपुग्टे खनेत् ।
नरास्थिराजिकाकाकपक्षांध्रोच्चाटनद्द्यग् ॥२ ५॥
मूख्ममधितरोद्रुर्गाीजजयुक्त त्रिगश्रकम्।


शशी हीं इति ल्खियेत्। अन्तः हों इति, बन्मध्ये जीवस्य पर्रितः हीं हों इति, विदर्मिंत नाम ल्खिखेव्। ${ }^{3}$ तत् सेनामार्गे खनेव्। तन्मर्गिण सेनां नारायति स एव भगवानू ठकारः । तद्भस = चिताभस । दण्डी = घहादण्डी ॥ (? (१-२५)
 त्रिकोण चतुरुनुलं कृत्वा, तस्य कोणन्चित्ये दुः इति ल्खिखेत्। अन्तरालद्दूये ‘दुर्गाणिविशानावेव सिन्धु दु:' इति ल्खिखेत् । ‘दुर्गोंणि विक्षानावेव सिन्धु दु:' इल्येततमन्त्र पुनर-
 प्रयोग्रान्तरमाह। ल्ववोदक कृत्म एकसिन् पात्रे निक्षिप्य, तत्पांन्त विषतरोः इंबहुत्रितयेन धृवमग्नौ विन्यस्य, सहम्ं मरिचवीजानि विषतरुणा कृतों दव्वांच सीक्कलय, अंय मन्त्र-

 त्रिषतरुद्वर्या चालोब्य, मरिचसहसमपि तसिन् वारिण प्रक्षिपेत्। अन्तरान्तरा एकैकवारं

 तन्र ${ }^{6}$ उस्साद: स्याप्। (एष पयोगः) ॥

1 कील्मभि 2 गुणाश्रकम् । 3 तत् इत्यारम्य वाक्यद्यद्य $B$ कोशे नास्ति।
a तदेव विषवृक्ष:
4 उन्माद:

- शब्ढुत्रितियै:
6 उन्माद:
निम्बकीलं विंशाखर्क्ष गुणांश्र निखनेद्धहहे। 3
उस्स|दकृत् परिद्नन्द्ध वर्मास्ताहिन्दुविध्या ॥२ ज॥
चिताम्मिदग्घनिम्बस्थबायसागारसाधितम् ।
भसित द्वारि विन्यसंत ग्रहोत्सादनमावहेत् ॥२く॥
निक्षिष्त मूर्जि तत् कुर्याद्विद्देषोधाटने रिपो:।
4
आघ्य साहिद्वंय यन्त्र इमशाने मस्मकृत् खनेत् ॥२९॥
(म) नमो भगवते उन्मत्र क्षुद्र ${ }_{6}$ भद्राशा
अ्रमम भ्रामशा अमुके वित्रासय उद्भामक
अ्रम रुद्र रौद्ररुपेण हुं फट् ठठ॥
श्मझाने निशि जप्षेन त्रिलक्षं मनुनामुना ।
हुनेच्चितमौ धतूरसमिद्विर्भाम्यते रिपु: ॥३०॥

निम्बकीलुमिति । विशाखानक्षत्रे गुणां्र्र त्यश्रं निम्बकीलमादाय परि परि हुं फट् खाहा। एतन्मन्त्र कोणत्रितये लिखित्वा जपादिना साघितं (कीलं) यन्र खनेव् तत्र ${ }^{7}$ उस्साद: स्याप् ।।

आघं साहिद्वययिति। ओं नमो भगवते उन्मत्तरुद्राय अ्रम भ्रम, भामय भ्रामय, अमुकं वित्रासय वित्रासय, उद्दामय उद्भ्रामय, रुद्ध रौद्ररुपेण हुं फट् ख्वाहा। ओं नमो भगवते ${ }^{\text {² }}$ द्दयाय नमः। उन्मत्तरुद्राय शिर: । अ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय शिखा । अमुकं वित्रासय कवचम्। उद्धभामयोद्भ्रामय नेत्रत्रयम्। रुद्ध रौद्ररुपेण हुं फट् ख्वाहा अस्रम्। कैवर्तन्ऋषि:, कक्कुत् छन्द्व। उन्मत्तरुद्रो देवता। पुरश्ररणजपस्बिल्क्षम्। हेमौगैरिकया

| 1 निम्बबीजं | 2 उयंश्र | 3 चर्मास्त | 4 अर्रमकृत् |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 5 उन्मन्त्रष्ट द्वाश--श्रम. | 6 रा उद्भ्रामय | 7 उन्माद: | 8 भगवते हृदयम् |

हेमगैरिकया क्कृषां भ्रतिमां हेमसूचिचा।
जपेन विध्येत्त्कण्ठे हृदि बा म्रियते रुपु: ॥३ १॥
3
नइयेप् स ब्याधिना तंद्रामन्य्र्न वेधतः।
(म) काल्बंश्ट्र भयंकरि दर दर मर्द मर्द
संहर संहर हुं फट् ठठ.॥
4
सात्जैंव यमविद्योक्ता साष्धं नवचिता मृदौ ॥३२॥
क्षृं पादरजस्सिंक रकचन्दनलेपितम्।
रक्तपुष्पार्चिंत मन्न्रजपाद्विघेत कप्ट्कै: ॥३ ३॥
6
नामिह्ट्त्कप्ठवेधे स्य|न्मृतिएन्यत तद्रदः ।
 ${ }^{8}$ (अन्चत्र वेषस: त्वा़ात्रं नझ्ये्। सर्वाधिभवे, लामू )।।

कालेति। ओों काल्बंट्ट्रे मयष्षर्टर दर दर मर्द मर्द संहर संहर हु फ्ट् खाहा। ओं कारंबंट्ट्र खाहा ह्दयम्। मयष्षरि खाहा शिए:। दर दर मर्द्य खाहा शिखा। संहर संहर खाहा कवचम्। हुं फट् साहा अस्रम्। रुचक ऋषि:, निचृच्छुन्द:, यमो देवता। इंय यमबिद्या ॥
(३२-३३)
1 होमैरिकया
2 कखण्डे
3 तबंदेश [तनदान]
 संवषह्डु फट् ]
4 खाँैंत यमविद्योका साधं न पचिता सेदा।
5 मन्त्ब जप्य विध्य
6 कण्वेेष्स मृति
7 अन्यन केगछः।
8 अन्वत्र इति वावंश $B$ कोरो नासित

एवोल्यितो हुल्ड हुल्ड ऊर्च्वरोमा भयन्का ३४।
तमहं शमयिष्यामि सकुनान सलिऐेब च।
1
2
यत्रोत्थितो हुब्ड हुलु तंत्रैव प्रतिगच्छताम्ः ॥₹ ५॥
(म) हुভ्ऽ हुलु ताम्रनेत्राग्र. ठठ ।
आयान्यां रिपुसेनायां तन्मुखेड्डल्नि्निमुना ।
तिर्ज्वालगाम्बु विकिरेत् साभ भीता पतितच्छती ॥३६॥
तजस्तबाणलोप्टदिवेश: सेनानिवारणः।
व्योषापामार्गचूर्णाब्यम्युष्ण विकिरेजल्रम् ॥३ जा 3
यो धते सैन्यनाशाय कर्णी दर्व्या त्रिनेत्रषा।
एकाध्धिशाखिनो गात्रच्छेदी विषमसंख्व्यया॥३<॥

एवंश्थित इति। "एषोल्थितो हुलु हुलु ऊर्ष्रोम भयक्षस। तमंहं शमयिय्यामि
 स्वाहा। "रुपुसेमालाम् आयन्त्यां सत्यां तदमिमुखो मुल्वा, अमुन्म मत्त्रेण ज्वालामयमम्बु
 युद्धु, वर्यमाने। कर्णी $=$ as ©


a. परोत्थियो बुजु बुलु ऊर्वषोमा दरं. चष । [एरो सुल ऊुुल एरात्थितो

1 हुक्क [हुछ हुल ]
2 ख्रातिगच्छति।
4 खिसेनायाम् इति वाबं
Bं कोरो नास्ति।
3 कण्ठो

छित्वा छित्त्वा स्थं साष्यनाम स्तृत्वामुना हुनेत्। भामादिदेइसुद्दिए बर्षों मा भूदिति सस्न् ॥₹९॥ अनेन मन्त्रतां रेखां कुर्याव् सा वृष्टिवारणी।
काकि काकरते काकि काकपिण्डोपहारिणि $118 \circ \|^{\circ}$
(म) किलि अमुकस्म ह्वद्यंय बन्ध ग्रस गृद्न
गच्छ ठठ।
सपादरजसानेन वामतो वामपणिना।
उच्चाटनकृदेतेन बलिं स्पदिनं हरेव्त् ॥८ १॥
यदूपं चामुक पादं यत्र मन्त्रे पछ्सयते।
साध्यान्विघानं तदूषं तन स्थने ने योजयेत् 188 २॥

एकरृद्षेण साध्यपतिक्छृत्ति कृत्वा, तत्र प्राणपतिष्टादिसकल़ं च कृत्वा, तस्या गान्राणि च्छित्वा ${ }^{3}$ छित्वा विषमसंख्यानि तच्छकलानि पश्चसतनवरूपाण्यादाय हुनेत्। अन्ग्था वा योजना। गानच्छेदी = इत्रोर्गाच्राणि च्चेकुकाम ःएकाध्विशाखिनं जुहुयात्, रोषं पूर्वब्योज्यम्। "काकिकाकरते काकि काकपिएडोपहारिणि"। किलि किलि अमुकस्स द्वपंयं कन्घ बन्ध गृढ्न गृह्न गच्छ गच्छ स्वाहा। सपादरजसानेन वामपाणिना वामत एतेन मन्तेण सत्त दिनानि भूयो बलिं होंत् ॥ उच्चाएादिक्व । यूूं यद्विभ्तथयन्तं च ॥
( $3.4-89$ )
 वृष्टिकरं: जरापख्बिहहतेतेजोबलोद्वर्धन्।

(म) आर्द्रपट अर्द्रपट महापट ओं हुं फट् छठ।
कृष्णाप्टमीचत्वर्द्योरश्बा रुंद्या पगोत्तः।
पश्चरक्ष जपेदेतततो नामिजले स्थितः ॥॥३ः
विधाय सहिरो देहें पटेनार्द्रेण तं जपेत्।
शुर्येत् नटो यादेव त्रिरांच जपतो रिशः ॥188॥
2
महाज्वरेण अस्त: स्याम्प्रिये चार्षमासतः।
गृधकर्णि विरूपाक्षि सम्बस्तनि महोदरि।

(म) हन दह पच मथ मारय शोषय उन्मादय नाइय, हु फ्ट्।
अर्द्रेपि। ओं अर्द्रेपट आर्द्रपट महापट महापट ओं हु फट् ख्खाहा। अस्य
 कुद्दूस पिव शोणितम । हन हन दह दह पच पच मय मथ मारय मारय शोषय झोषय उत्सादय उत्सादय , नाराय नाशय हुं फट् ख्याहा अघ्रम्ये। वीरमद्र ऋषि:।
 शिर:। पज्चस्तिता शिखे शिखा। मागान्जैलोग्यरूपपसहस्रपरिवर्तिंनी कवचम्। ताराक्षिनेत्त्व्यं, मारिणिण असम् । पिप्पलाद ऋषि: । निचृच्छच्दः । भद्रकाली देवता।

## a अर्द्रपत महापत ओं। [अद्वबत कम चावतं न ओं]

1 पयोयुतम ।
2 महामहेण
3 प्रियते वर्ष

4 " ओं गुध्रकर्णिन्यै स्वाहा द्द्ययम्। विरुपाक्ष्यै सवाहा रिरः। लम्बसतल्यै स्वाहा शिखा । महोर्दैय खाहा कवचम् । हन श़्तु त्रिइूलेन क्रुद्धस्य पिच शोणितम् नेत्र्न्यम्। हन हन दहें दह पच पच मथ मथ मारय मारय शोषय शोषय उत्सादयोत्सादय नाशय नाशग हुु फट् स्वाहा अब्लन्। वीरमद्ध कवि:। अल्यनुपुप् छद्द्: । गृघकरी देवता। एक: पकार:।" इलि $B$ कोशे पाइ: ।

साध्याख्यान्तरित मनंत्र कपालन्तर्विलिख्य तम् .।
जपेत् कपाल्ममासीनो दक्ष्षिणामूर्तिमाश्रितम् ${ }^{2}$
मासेनोच्चटनादीनि कर्माणि स्युस्तथा जपात्। 3
निम्बास्थिनिम्बपन्राद्भि: पिष्ट्वोद्वर्य जपन् मनुम् ॥४७॥
स्निग्योरन्तरा गच्छेद्विद्वेष: स्यात्तयोर्मिथः।
हुनेत् पिपीक्किकार्गे सकणौ: पादपांसुमि: ॥८ ८॥
उत्सादय जपेद्वा तदूर्व्वबाहुरिनोम्मुखः।
कीलंक कारस्करीयं तत्पादे खनत दक्षिणे ॥४९।
उच्चाटो वा महाव्याधिर्मरणं वा भवेदरेः।

शुष्कान्त्रमांसजठरा कृरादीधिकाया
दंष्टाकरालववदना सकपाल्शूला
वृत्तोप्रपिझनयना ज्वलितोर्व्वेकी
व्यादीर्घघोणविकटावतु ${ }^{5}$ गृध्रकर्णी।।
( 8 q-8ч)
साध्येति। प्रथममझ्ञावृतिः। महालक्ष्मीपय्यन्ता मातरः। द्वितीयावृतौ पुनरिन्द्रादयः पुन्वन्न्रादयः•। जपादिना उच्चाटनादी़ि साघयति । (मन्त्र जपेत्।) निम्बास्थि = வேப்பங்குச்ச। निम्बपत्राद्यि: = निम्बपत्र्व्वरसै: । मनुं = मन्त्रम् । जपन् स्निगध्योरन्तरा = मध्ये । गच्छेत् । तो : मिथो विद्वेष: स्यात् । पिपीटिकागर्त =

 भवेत् ॥

| 1 कापालु आसीन: | 2 आश्रित:। | 3 निम्बपत्राणि |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 स्निग्घयोए़्तरंर | 5 बत गृधकर्णी। |  |

(म) हीं ट्टीं हिच्चु विक्वतानन शतन्रुं नाइय सम्भय हुं फट् ठठ।
चातुर्थिकण्वेणारि गृद्यते मनसा स्मृतः ॥॥९०
3
अस्यां पठित मात्रायामरिः रूरुरूजाथवा।
अस्क्कस्तवायास्थिविद्धां खनैद्वैरिकपुत्तरीम् ॥५?॥
मन्त्रेण सह जप्तव्य नाम साध्यंस्य कर्म च।
4
अमुकाया भगं बधामीति रक्तेन तन्तुना ॥५२॥
चितामस प्रतिकृतेस्तद्बन्धाद्भगबन्धनम्।
कील गैरिकपुतल्या यसिन्नवयवे खनेत् ॥५३॥
मन्त्रेणानेन तदांत्र नइयेत् सव्याधि वा भवेत्।
चतुएक्कोणाझ्लुलाः कीला: सर्वे रक्तास्तु खादिराः ॥५४॥
(म) अमुष्य ${ }^{8}$ प्राणा उपपाणा अमुष्य जीव इह स्थित:। अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइ्नज: पाणा इहायान्नु ठठ।

हीमिति। ओं हीं ह्टीं विकृतानन फु:। हुं शान्तु नाइाय नाराय स्तम्भय सतम्भय हुं फ्ट् स्वाहा। अस्य जपात् शत्रोश्वातुर्थिकज्चरः स्यात्। गैरिकपुत्तीं खट्बाईमझानकाही स्थानादिषु खनेत्। तद्बन्धात् = भगस्थानस्य बन्धात्। चडुए-कोणाझ्नुछु: = चतुष्कोणा: चतुरतु़ुछाध्चेत्यर्थ:। ओं अमुष्य प्राणा उपपाणा अमुष्य जीव जीव इह स्थितः। अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइज: प्राणा इहायान्तु स्वाह्डा । अनेन सर्वपाणप्रतिष्टा। अमुष्येय्यत्र

1 हि शबनुं नाराम [हि चु भाणणहुं शत्रुं]
2 स्टृत्।
3 ह्दि रूल 4 अमुकाय 5 चित्राभस्म प्रतीकारः 6 सर्वेडनुक्तास्तु
7 खादिकाः।
8 प्राणां ह्व पाणा;
9 अमुष्य गीट इए
 धू बूर्णामावतीशिरो नाम्ना धूमावती मनुः। 3
कांक चिताग्निना दग्वा तद़्रस्मानेन मन्त्रितम् ॥५६॥
अष्टदिक्षुण क्षिपेदुहेहे रिपोरूस्सादनं भवेत्।
नफुंसकानि वर्णानि विषकोणेषु कोष्ठयो: ॥५७॥
मित्त्वाख्ये च ल्टियेद्विद्यावृत षड्बिन्दुकंक जपात्।
चंक्र ताडेतकार्पासयष्टया विद्वेषणं द्वयो: ॥५く॥ 5

- चितामष्या तले •रात्रुनामाल्रिख्यायुतंत्र जपन्।

प्रतापयेत्वदगै स म्रियते ज्वलितोऽथवा ॥५९॥

स्तम्भनयन्त्रस्य प्राणा:, विद्वेषणगयन्त्रस्य प्राणा इत्येवमादयः। यदा प्राणप्रतिष्ठा पुत्तल्यां तदा देवद्त्त्ञदत्तेत्यादयः ॥

धू घूर्णेति। ओं धू धू धूमावती खाहा। धू हृद्यम्। मा रिरः। व रिखा। ती कवचम् । स्वा नेत्रत्नयम्। हा अस्त्रम्। पिप्पल्गाद् ॠषि:। निचृच्छन्दुः। धूमावती देवता। अमुं मन्त्त जप्वा, चितागौ कांक दुस्घा, अनेन मन्त्रेण मन्त्रतं तद्भस्म अष्टदिक्षु गृहे विकरेत्। ${ }^{6}$ रिपोरुचाटनं स्यात्। नपुंसकानीति। पत्रपुटम्य्य मध्ये मकारं रिखित्वा, मध्येरेखायां यथा मकारस्य मधंय भवति तथा मकारस्य कोष्ठयो: साष्ययोर्नाम देवदृतप्जद्त्तयो: परस्परं विद्वेषं कुरु कुरु इति कोष्ठद्वितयेऽपि मकारस्य कोणेषु ङ ज ण नान्

1 सक्जीवनामहृत्साध्या [सजीवनामहृत्साध्य ]
3 श्रिताम्मिना
; जपेप्।

2 धूणेर्मा (घूमेन) मोवति
4 तासेत
6 रिपोरूत्सादनं [रिपुरून्मत्त:]

मन्बाक्षर्षद्रयानूर्व्व योजयेत् साष्यनाम च।
प्रव्वास्यास्मि चिताकाषैमैमारण भससना हुतम् ॥६०
छन्मांसैर解क्ष्षबौौ होमादस्क् स्रंवेप्।
उन्मतः स्याद्दिपवहौौ मस्मपादरजोहुताष् ॥६?॥
साष्याख्यां सर्षपाज्येन ल्लिख्य (?) निम्बदलैहुनेत्।
3
गुलिकादिषु कालेषु समाहाम्प्रियते रुः ॥६२॥
गुलिक: स्याविरो योगस्तारा वैनारिकाः कुजः।
अष्टो राशिरित्याद्याः काल़ः स्यु: क्ष्रदकर्मणि ॥६३॥

लिखेवे। मकारस बहिः अष्दलेषु धूमाक्या एकैकमक्षरं लिखेत्। एत्प्पद्मं बड्विन्दु-
 बहिंर्थिटिटिामन्त्रेण वेष्ट्येत्। एवं लिखितं तत्पल्पुटं पिष्टै: इयेनाचित्रकरोणपिप्डकन-
 मध्यसां रज्जुं सरिम्मध्ये ${ }^{5}$ निखनेव्। एवं कृते सति, स्निभयोः परसपरें बिद्देषः स्यात्।


 चितामौ। साध्यनाम चेतिं चकारात् कर्म च। मस चितमस्स।।

साष्याख्यामिति। निम्बदल्सहहमकं गृहीत्वा, एकैकसिन् दले सर्षपाज्येन
 हुनेत्। ${ }^{7}$ (समाहालान्मियते ) । कुजः = ब००o्य ।।

1 नामतः 2 अस्क्कृवैः। 3 स्प्रया 4 स्थविरः
5 निखनेव इति पदे $B$ कोशो नास्ति। 6 कार्पसेस्च्चा इति पद्ध $B$ कोझो नासि। 7 समाहाददीति बाकं $B$ कोझी भासि।

## संसंद्शः पटलं:

च्योषलित्तामपामार्गबीजयुक्तामधोमुखीम्।
साध्यद्ष्कव्दक्षप्रतिमां कथेत्तोये निवेशिताम् ॥६४॥
ॅंत जपन् भ्रामयेत् कर्ण्या ज्वरेण ग्ससते रिपु:।
प्रादेशोनैरक्विव्टक्षसमिद्धि: पत्नराखियि: ॥६५॥
असमाप्रैर्विधायैनां प्रतिमां म्रियते हुनेत् ।
तां स्थाप्य (?) कुण्डे शूलूस्थां तथा हेमसमिद्धुनेत् ॥६६॥
उड्डीय वा तां तैलाक्तां सैक्थकीं वा तथा हुनेत्।
अय:कीलैरथो विद्धां निख़नेतामधोमुखीम् ॥६्ज॥

 भूमावुत्तानां निधाय, खनित्वा (मृदा ${ }^{6}$ पिधाय) अध्विवृक्षसमिद्धिसत्रत्र हुनेत्। तां प्रुतिमां कुण्डे तौथा उत्मानां संस्थाप्य हेमसमिद्धि हुनेत्। तथा म्रियत इत्यर्थ: उ उड्डीय $=$
 प्रेत्मम् कृत्वा, तां प्रतिम/मधोमुखीं निमाल्ये निखनेत् ।।
( $\xi^{8-\varepsilon}{ }^{-}$)

1 बीजलितां (बीजकिमानयोमुखीम्)
2 काथतोये
3 उक्कानां मृतये हुनेत् ।
4 हेमसमिद्धुताम् ।

6 मृदा विधायेति B कोरो नासि ।
निर्माल्ये गात्रनाइः स्यान्मृतिर्वा वेघदेशतः।
$i$
मन्त्रूूहाङ्कषष्कोणे मध्येऽमिं नामसन्धिषु ॥६८॥
कुलारमृत्तलस्थेऽस्मिन्नीहायैरमुना हुनेत्।
महिषीनवनीतास्कै: खण्डनाड्ध्रिरजोयुतैः ॥i६्.॥ 3
शोष पिपीलिकार्गत्ते रिपोरुचाटन क्षिपेत्।
सप्तग्रामोत्थवल्मीकमृत्साविषतररुबचौ॥७०॥
4
कर्प्यम्मिमन्थवन्दा कौ पक्षौ मूकद्विकद्विषो:।
5
खरबालं चिताभसम ब्रह्मदण्डी च मर्कट्टी॥७ १॥
गृहे वा मूर्धि तच्चूर्ण क्षितमुत्सादंन रिपो: ॥७२॥

मनन्त्रेति । शूलॉक्कषट्कोणे = शूलैरैङिते षट्कोणे। मन्त्र = धूमावती स्वाहेति एकैकमक्षरं लिखे़ेत्। मध्ये जीवनागसहितं रेफं लिखितेत्। सन्धिषु नाम च । कुलालम्मृतलं तस्मिन्। अम्निं निक्षिप्य, खण्डनाङ्म्रिरजोयुतै: महिषीनवनीताक्तैरीहाभ्यैरमुना मन्त्रेण हुनेत् । पिपीलिकार्गते। रोषम् = अवशिष्टम् । क्षिपेत् । खण्डन =






| 1 मनुं शूलुएक | 2 महिषी नवनीतायै: |
| :--- | :--- |
| 4 कणीमिवनन्द्दा कौ | 5 खराटनात् क्षिपेत्। |

सैषददेशः पटह:

एकाश्विनीवृक्ष्वं त्रिकोण
सप्ताब्नुंड कील्ममधोमुखंख यत्।
आख्यामनुभ्यां लिखित विद्भा-
दुचाटनायारिपदे ख्वनेत्तत् ॥७३॥
कीलैस्रिभिर्विषतरोर्विधृते कपाले
दुणे सलोणतुषवारिणि तस्य यष्टया।
या: शर्करा मनुजपेन विभर्जितास्ता
उच्चाटयन्ति रिपुसैन्यमतो विकीर्णा: ॥७४॥
2
इयेनाचित्रकलोणपिप्डकनकाम्मोगेहधूमोषणै:
पिस्टै: पत्रपुंटं विल्रिम्य लिखितं मन्त्रामिधानान्वितम्।
संजप्यानुलिकिमिर्विभिद्य निखनेत्ते द्वे सरितीरयो:
कुर्यादेतदुमेशगयोरपि मिथो विद्देषण्ण स्निग्यों: \|७५॥

एकेति। एकाथिनीनवक्षमवं त्रिकोण सपाहुलुल्मघोमुखम् आख्यामनुम्यां विदर्भा-
 उचाटनाय।।

कीलैरिति। सलोणतुषवारिणि विषतरोझ्रिभि: कीलै: विधृते कपाले दाग्ये तस्य यष्टचा = विषतरुयह्या। मनुजपेन विभर्जिताया: शर्करास्ता विकीण्णाः। अतः=परात् ।


 2. ऊषण्ण = त्रिकटुकम् ॥
1 विद्धर्मितस्ता:
2 यन्रकस्रोण
3 विलिक्व विहिता

वंशाश्वत्यौ नागो न्यग्रोधपलाइाकौ पक्ष: ॥७६्द॥
अम्बहप्रीवृक्षावर्जुनवैकङ्तौ वकुलनिप्टी च।
सर्जो बस्जुलपनसावर्कइमीकौ कदम्बन्तूतौ च ॥ज्जी
2
ताக्मघूकावेव नाक्षन्राः शाखिनः प्रोत्काः।
आयुष्काम: स्वीयंय नक्षततरं सदा़ रक्षेत् ॥७ं॥
॥ इति नारायणीये तन्च्रसारसक्ञेहे सतदशः पटलः ॥











॥ इति नारायणीयतन्त्रसारसझ्ञूहव्यास्याने स४वझःः पदलःः ॥.

## 1 बकुलुविष्टिसर्जी।

2 विंवमझक्कोवेव

## 11 अथ क्षुद्रध्वंसपटल़ोड्थद्याः If


(म) आचकाय ठठ, विच्काय उठ, सुचकाय ठंठ,

सां्व सुदर्रनं क्षुद्रम्रहृत् सर्वसाधकम ॥?॥
मूर्धाक्षिमुखह्दुुद्यपादेप्व्साक्षरं न्यसेत्।

शाख्बचक्कगदापद्ममसरतान्दुरापाशिनम्।
3
चापिनं पिजक्केशाक्षम्नुं व्याप्तलिविश्वप्पम् ॥३॥
चनुर्भुज बा तं ध्यात्वा यो जपेत् साधितं मनुम्।
क्षुदाः सम्पविधास्तस्स ऋइश्न विपदस्तथा ॥४॥

शुक्क्काकाशाबिति। ओं सहत्न टठ हुं फट्। आचकाय स्वाहा। ह्व्वयाय नम: । विचकाय स्खाहा। शिरसे स्वाहा। सुचकाय स्वाहा। शिखाँँ वैषट्ट। घीचक्काय खाहा।

 देप्वस्याक्षरं न्यंसेत् ' पाण्याः (वाण्योरझ़ुष्ठादितलन्न्त), मूर्धादिपांदतलान्तम् अक्षर्न्यास:।

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { धर्म फट्ट् } 2 \text { विचकायेत्यारम्य धीचकाय ठठ पर्यन्तं } \mathrm{A} \text { कोरो नास्ति } \\
& 3 \text { पार्षिन : } 3 \text { पालिं मंकुम । }
\end{aligned}
$$

गब्योक्षितैरपामार्गैहुत क्षुर्गग्रहापहम्।
गव्येन क्षीरवृक्षत्वक्काथेनाद्भिश्व सेचनम् $\|५\|$ चकस्य नामिरन्ध्रस्यमात्मानं वा परं स्मरन्। रक्षार्थ तं जपेदृग्मस्तं चक्रस्थं आमयेद्धिया ॥६॥ नाभिस्थेनाम्निना विद्धो मइयेदाविइ्य स मह:।

पीतं चक्र घटं रक्तमरं इयाममशन्तरम् ॥७॥
नेमि: इवेता बहि: कृष्णवर्णा रेखा च पार्थिवी।
मष्ये तारमरेष्वर्णान् एवं चक्नद्वयं लिखेत् ॥८॥
" 5 कण्ड्वभ्वनारदव्रक्सकौरिकव्यासगौतमाः।
प्रत्यण्णमृषयो ज्ञेया इन्द्रामी देवते कमाप् ॥
अनुष्टुप् च विराडार्या गायन्युष्णिगनुुष्टुमः।
छन्दांसि चाथ तत्त्वानि ${ }^{6}$ भूरादीनीध्वरश्व षट्य" "
ऐन्द्रीं दिर्रा चक्रेण बध्नामि नमश्वक्राय खाहा इत्यारम्य, अध्त्ताद्दिशामित्यनत्तैर्मन्त्रै र्दिख्वन्ध: । त्रैलोक्यं रक्ष रक्ष हुं फ़्ट स्वाहा इत्यमिप्राकारमन्त्र:। द्विभुजो देवश्थतुभुज़ो वाष्ट्रुजो वा (दंध्टी), राब्बचकगदापद्ममुसराङ्झुरापाशचापा अष्टनाहो:, शाइ्यत्रक्रगदाधममनि चतुर्बाहो:, राब्बचके द्विब:हो: । नामि: = मध्यमदेशः। यस्तं चक्रस्थमित्यादिना परः प्रयोगः ॥

पीतमित्यादि । घटं = कर्णिका। बहि: पार्थिवी रेखा च। कीदृग्विशिष्टा= कुष्णववर्ण। मध्ये तारम्। अरेषु अर्णान्=अक्षराणि। ल्खि⿱ेित्। तारस्य मध्ये अमिनीजम्।


| 1 सवग्रह | 2 स्मरेत् परम्। | 3 रक्षार्थ तु |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 नाभिस्थाना\|मिना | 5 कप्वश्ष | 6 भूतादीन्त |

आदावानीय कुम्भोदं सौम्ये चके निधाय तत् ।
इष्ट्व सुद्रईंन तस्मिन् याम्ये चक्रे हुनित् ऋमात् ॥९॥
आज्यापामार्गसमिधौ अक्षतास्तिएसष्षपौ।
पायंस गव्यमाज्यं च सहस्राष्टकसझ्ब़⿹यया ॥? ॰॥
$3 \quad 4$
हुतरोषं क्षिपेत् कुग्मे प्रतिद्रव्यं विधानवित्।
5
प्रस्थार्धान्नकृतं पिण्ड कुम्मे तस्मिन्निवेइायेत् ॥१ १॥
य्रस्तं नीराज्य कुम्भेन न्यस्येदष्ट्मरारिके ।
6
वद्नयादि सर्व तंत्रैव न्यस्येत् कुम्मस्स दक्षिणे ॥१२॥
(म) नमो विष्णुगणेम्य: सर्वशान्तिकरेम्यो
बलिं गृहन्तु शान्तये नम:॥

साध्य नीराज्य, कुम्भसमीपं नीत्वा, तस्मिन् कुम्भे त्रयोद्राहुतीर्जुहुयात् । देवद्तत्वम्दोषस्य जीव इह स्थित:। त्वद्दोषस्य सर्वेन्द्रियाणि वाध्भन:पाणा इहागान्तु स्वाहा।" आज्ये हुत ${ }^{8}: "$ इत्यनेन मन्त्रेण आज्यहुतरिष्ट्रोषनीराजनम् । अपामार्गसमिद्धोमानन्तरम्, असृंदोषस्येति अक्षतहोमानन्तरम्, मांसगतदोषस्सति तिळहोमानन्तरम्, मेदोगतस्येति सर्षपहोमानन्तरम् , अस्थिगतस्येति पायसहोमानन्तरम , मजागतस्येति गव्येहोमानन्तरम्,
1 निधाय च।
2 अक्षंत तिलसपिषैौ(बी)।
3 पिवेत्
4 विघानतः।
 भाणा बुह्पाणां ल्वदोषपमिव बहुहन्वित्र त्वनोषससेवन्द्रियाजिवार्जत स्वाहा, सबहु प्राणेडु।" 6 पार्प्यादिसर्व्[ब्वादि सर्ष]
7 नमों विष्णुज़नेम्य: खंचानितचेमे्य; प्रातग्रहन्तु 8 आज्येन हुतवेन । 33

दधादनेन मन्त्रेण हुतशोषान्धसा बहिम्।
फलकै: कल्पिते पात्रे पल्राराक्षीरराखिनाम् ॥१ ३॥
गव्यूर्णो निवे₹यैनं दिक्ष्वेवं होमयेद्द्विजै:।
सदक्षिणमिंद् होमद्वयं भूताप्रिनाशानम् ॥?8॥
इवेतर्किशुकनिर्गुण्डीहेमजज्जीसमिद्बुतम् ।
पृथगेतेन मूतानां किश्चिन्चिग्रहमोक्षणम्म ॥१५॥
निशास्ड विष्णुपश्नम्यां समिद्भिश्वतुरुकुः।
अपामार्गस्य होतव्य तेन क्षुद्रम्रापहः ॥१ ६॥

हुतै: समिद्भिर्श्रम्रीप्राप्त्यै पर्वणि तद्बुतम ॥ \} ज॥

शुक्कगतस्येति घृतहोमानन्तरम्। प्राणगतदोषस्येति प्रस्थार्धान्नकृत पिण्ड ${ }^{3}$ सपातातुगतदोषस्य प्राणा इत्यादिना नीराज्य, तस्मिन् कुम्मे क्षिपेत् ${ }^{4}$ सुदर्रानस्यैकार्णाहुतिः 1 ${ }^{5}$ द्रव्यहोमात् .पुर: करुास्गोत्ररभागे पद्मं हलखित्वा, तस्मिन् पूजां कृत्वा, प्रतिकृतिना सार्ध भूतानि यानीति प्रन्त्रेण नीराज्य, तत्र पद्मे विन्यस्येत् । अष्टदिक्षु सदीपं बलिं विम्यसेत्। नीराज्य पुनरेवाज्यादिद्वि्यहोम: । होमावसाने कुक्भेन ग्रस्तं नीराज्य, तत्र्थेनामिना नीराज्य, साध्यनामषष्टमराशौ कुक्भे न्यस्येत्। कुम्मस्य दक्षिणे वह्नयादि सर्व न्यस्येत्। "ओं नमो विष्णुगणेम्य: शान्तिकरेम्य: प्रतिगृह्ननु शान्तये नम:"। अनेन मन्त्रेण तत्वाष्पन्क्षु वन्बिं बल्कि क्षिपेत् ।फल कैरित्यादिना प्रयोगान्तरमाह। पलाइक्षीरशाखिनां फलकै: कल्पिते
1 क्षुदहृद्ध्तृम् ।
2 घ द्ससमिद्विश्रेंमश्री
3 सप्तधागेत
4 सुदर्शनेनैवाहुतिः।
5 द्रिव्यहोमानन्तरं

दूर्वाभिरायुषे पद्मै: श्रिये पुत्रार्थ्युदुम्बरैः।
गोसिद्धैचै सर्पिषा गोष्ठे मेधायै ब्रह्मराखिना ॥१८॥
यक्ष्षपाप्त्यै वहै: सर्व द्रव्यमाज्योक्षित हुनेत्।
अपामार्गसमित्सर्पिगिन्य् पं चहं घृतम् ॥१९॥
2
हुत्वा संपातितं शों तज्जतं प्राइायेचरो: ।
3
क्षुद्रग्रहामयष्वंसी तद्भूल्या चानुलेपनम् ॥२०॥
हुनेदृव्याक्तमार्गाप्यसमिदाज्यं चरूद्ध्रतम् ।
परिस्तीणसिताताम्रसूत्नसन्धिस्थित्वन् घटान् ॥२ १॥
क्षीरटक्षकाथपूर्णान् होमकालेऽमिमन्त्र्येत् ।
तत्संख्यया तै: स्नपयेद़न्यरोषपुरस्स्रम्य ॥२२॥

पात्रे पझ्चगव्ं पूरग्रित्वा, तस्मिन् गब्ये एनं निवेरय, अष्टदिक्षुप एवं.होमयेत्। जज्जी = ๑ल्री। किश्चिन्निप्रहमोक्षणम् । श्रवणयुतपश्चमी विष्णुपश्चमी। केचिद्वेवमाहु: । एकाद्री द्वाद्री पौण्णमासी पश्चमीश्रवणाँ्धेति। तेनेति मन्त्रेण । गव्याक्कैरिति। पश्चारादपामार्गार्पोषु लिग्रण्णान् क्रिखित्वा, चक्रम्डल्स्थेऽग्नौ " ओं अ सहसार हुं फट्

 गन्ये पक्ष त्वरुमेंक हुनेत् ।I

हुनेदित्यादि। चंक्र लिखित्वा, तस्याष्टदिक्षु शरान् संस्थापयेव्। त्रिगुणितेन सितसूत्नेण अम्निकोणस्थशरादारम्य एकैकस्मिन् शारे त्रिधा बद्ध्वा,परितस्तिवारं वेष्टयेत् । पुनरम्येकहस्तमानात् बहि: शाराष्टकं संस्थाप्य एवं रकसूत्रेण वेष्टयेत्। बहिस्थान्तस्थ्थ-

1 काष्टे
2 तं ज
3 अनुलेपयेत्।

1
कलययेत् साध्यहसताप्यै तत्सूंत्र ग्रथितं जपात् ।
इस्तोऽत्र दुर्गामन्त्रश्ध समिधो वटजास्तथा।२ ३॥
षडरं हेमचक्त तजस्तं रक्षेच्छिखाधृतम् ।
अन्युच्छिते भृगौ क्षिते तद्यूता मुद्रिका तथा ॥र४॥
शुक्काष्ट्यां रवै मेषसिंहचापगते खनेत् ।
क्षेत्रमघ्येऽरिजित्काले शिहां श्वेतामुदड्मुखः ॥२५॥ 5
गन्ये निक्षिप्य तज्जतां क्षत्रन्दोहे विनझ्यति।
निखनेदप्विनीवृक्षकीलं ख्वोच्वगते रवौ ॥२६॥
अर्धोदये तु दइामे तन्मुखो द्रोहरान्तये ।
पुष्याहिब्बुष्य्यमैन्राणामारांशो युग्मचापयो: ॥२ ज॥
खनेन्निर्गुण्डिकीले द्वे भाब्टे वा मृत्फले भुव:।
6
अहिब्बुघ्य्यस्य सौम्यांरो सिंहे मृत्नाक्जंन तथा ॥२く॥

शराष्टक्रसन्धौ" कोण़तुष्टये चक्रचतुष्टंत्र कृत्वा, तर्मिभ्धकचतुष्टये क्षीरवृक्षकषायेण कहुान् पूरयेत्। पुनरैकैके कहरंश सहसारमन्त्रेणामिमन्त्रयेत्। मध्यस्थे चक्क गव्याकापामार्गय्रसमिदाज्यचंह घृतं प्रत्येक सहंत्र हुनेत्। एकैकहोमावसाने गव्यरोषेणाभिषिच्य, अमिकोणस्थकरूोनामिषेचयेत्। पुनरपि गन्यरोषेणामिषिच्य निं्ञतिकोणस्थेनापि; (पुन: पुनरप्येंव वायुकोणस्थेन, पुनरप्येवम् ईशकोणस्थेन) पुनरप्येवे, सितसूत्र रक्र-


पितृविष्णुयमादित्यविशाखान्याङ्ध्रिगामिषु।
चापाष्टमकुलीरेषु गृह्लीयान्मृॅफले भुव: ॥२९॥
अधुर्याश्च तदा मन्त्री वृषादीन् धुरि योजयेत्।
रोहिण्यार्दामघाखिन्दोरद्दये स्थापयेत् कमात् ॥३ ० ॥
जम्बूकर्णी बटोद्भूता यष्टि: सीमान्तरे भुजः।
सिंहावरम्बिनो विष्टां भूसुतस्योदये खनेत् ॥३ १॥
क्षेत्रे विषतरो: कीलं द्वितालं नामकर्णयुक् ।
ज्ञेन्दावेकांशके लঞ্चा भू: कस्माचित् स्ससाद्भवेत् ॥३२॥

संत्र च जनूा, तथ हस्तादौ करमेये = वध्नीयात् । वह्यादि सर्व पूर्वव् अष्ममराशिके न्यस्येत् बलिन्ना सह । एवं कृते क्षुद्रादयः सर्वे नइयनि। तद्भूता= तन्मन्न्हुतसमप्पतसाधिता। भृगाक्युचो सति क्षित्ता मुद्दिका चतथा। मुद्दिका=

" अनृृष्वमृतान्कना कुल़ीरा झषवण्वणजौ च दिवाकरादिवक्तः ः
दइाशिखिमनुयुयक्तियीन्द्रियंशैस्रिनककविंश्रामिश्च तेड्तनीचा: ॥"


 घृषमे तृतीयदिवसे सोमस्य। मृोो (चतुर्ध)[अघ्टाविंशति]]दिकसे ज्ञारक्स । कन्यायं

## 1 "ृृक्षादीन्

2 खसा मंवेत्।

वैयाघचर्म कद़लीं सप्तकार्षापणैर्मितैंः ।
तौम्रै: प्रकल्पितं चक्क शाशरोमद्विजस्तिय: ॥३३॥
गर्भिण्या: केशामेणस्य रोमवाएस्ष नीलगो:।
खरव्य|घभ्वनागेन्द्रपोत्रीसिंहवृषान्विते ॥३४॥
सूर्यादिवारे निखनेन् स्वोदये द्रोहह्द्रभूवि।
अव्वस्थोदुम्बरक्षक्षखद्वैै: कल्पितौ: कमात् ॥३ ५॥
वृषाश्वेमोरगान् जम्बूधात्रीनिम्बकपिप्पहै:
वरसिंहौ द्विक्ष कुम्भे धात्रीं च़ंक्रं च तान् खनेत् ॥३ ६॥
6
पििै्टिर्दिशास्तु तत्काले गेहग्रामादिरक्षिता
8
मीघसे हन्ति गृर्व्रका वितिविष्टेर्दिशातिथी: ॥३ ७॥

पस्चदुरो बुध्स्य। कर्कटके पश्चमे हृहसपते:। मीने सप्तविंशो शुन्कस्स। तुलायां ज़िंशातिदिवसे ईानैधरस्य च अन्युच्चपातिः। ते यदा अस्तं यान्ति तदा नीचाः। अष्टमं मुहुर्तमभिजिद्विनाडिकामाव्तमेंक मुह्र्त खवौ स्वोच्चगत इयुक्तम्। स्वोच्चगते कद़ेत्याकाङ्क्षा-
 चैन्र $=$ आromो५०। आरांरो $=$ अझारकांशो । अष्टमं चृथिकम् । भूसुत: = ه०งOO $\mid$ कस्माचित् = कस्माच्चित् कारणात् । खसाद्धवेत् = खाधीना भवेत्।


| 1 मितम्। | 2 केशमन्नस्स |
| :---: | :---: |
| 3 बालं च | 4 कल्पयेत् |
| 5 कुम्भवरे | 6 पिष्टेद्दिशासु |
| 7 भामामिरक्षिता: 1. | 8 मिघृते भन्ति |

पानं नेयें नरो नागो नेशा नांरी नंगांत् पुनः ।
एष विष्टिषु तत्कालो विष्ट्नर्क्क दिवा कमात् ॥३ ८॥
न्यमोध: किंगुरको वेणुर्विषवृक्षविकक्षतौ।
धातकी स्नुहिकर्णी च स्थाप्या: सस्यादिके तथा ॥३९॥
गोवराहमृगादिभ्यस्तन्र द्वोहो न जायते।
टान्तानि सप्त संल्खिल्य लिखिेतेषु सुदर्रांनम् $118.0 \|$
तेनामिषिच्य बध्नीयाम्चक्र श्वासज्वरापहम् ।
3
स्वाख्यादिन्दोबहिष्कोणषट्के मन्त्राक्षरं लिखित् 118 ः॥

चकमेकं कार्षापणम् = ఉ५९س०। गर्भिण्या: द्विजस्यिय: केशाम् । खरन्याघ्राश्वनागेन्द्रपोत्रिसिंहृृषकरणान्विते सूर्यादिवारे स्वोदये बाराधिपेषु उद्यमानेषु ध्वाविष्टि:। कुम्भधरद्विकम् । -द्विक: = काक: । मीख्वसेहान्तिगृध्नुकाविनिविष्प्रिशातिथीन्यत्र हल्भमि: दिश उक्का:। अब्जिस्तिथय:। विष्टि: = नक्तं दिवा। पुन: ऋमात् पांनं नेयमित्यादिना तत्काल उक्क:। विश्पिषु तद्दिक्षु वृषादीन्चिखनेत् ।।

टान्तानीति। सुवर्णरजजतादिमि: घडरं पं्र्र (चकं) कृत्वा, मघ्ये प्रणवं लिख्तेत्। तदन्तर्जीवम् । तस्य च परित आख्यां, अरेषु सुदर्शनंन पूरम्रित्वा, एतघन्त्रं कहरो तिक्षिक्श, सहसं जप्वा, कलरोन तदभिषिच्य, चके कण्ठे बध्नीयात्। श्यासज्वरापहः ॥

स्वाख्यादिन्दोरिति। षडरं चक्त कृत्वा, मध्ये ठकारं, तद्नस्तारं. जीवाख्यादि
1 नरै नाशो खर नारीनतात् पुनः ।
2 तत्तद्द्रोहो
3 साख्यात्
a मन्त्राक्ष्रान

## २६४

तन्त्रसास्सज्ञूहे

1
संन्विष्वब्नाबहिव्वृतान्यत्न षोडरके मनुम्।
(म) ओं नमो भगवते हान्ड़ डेहा
सहुं फ्् छठ।
2 ${ }_{3}^{\text {पुन्वृतं च मूं }}$ स्वार्या|ताराद्वहिसद्वम्मन्रागौं स्वरकेसरान्। अष्टक्षरदलं बाब्बे तब्वहिर्वंकेसरम् 18 ३ः
षोडशार्णदलं नाम दर्मव्योमान्ययेप्प्तिम्।

क्षुदग्रगगदादिभ्यो ₹क्षेत्तत् सर्वसिद्धिदम्।
 नमो भगवते वास्यदेवाय हुं फट् स्वाहा। दलेष्वस्स मन्त्र्स एकैकमक्षरं लिखेत्। (तदहिर्वृतम्।) तह्बहिधतुश्र्ं जवहोमादिना साघितमेतदन्ने क्षुदादिह्त् ॥ (8१-8२)

खार्यात्तारादिति । पूर्ववृ् घडंरं चकं लिखिल्वा, उकारस्य मध्यस्थतारे

 केसरेषु कादिसान्तान् (अक्षराणि) ल्खि्येत्। के खं इत्येकसिन् अन्पेष्वपि गं कं इल्यादि। ओं ननो भगवते वायुदेवाय हुं फट् खाहा। अस्य मन्त्स्सैकैकमक्षर दलेषु तदहि: है क्ष इल्यादिम्यां• विद्रिंमिं नाम परितो स्लितेत्। तहहि: पाराक्कुराभ्यां तिर्वेष्टयेत्। साधितमेतत् क्षुद्धादिम्यो रक्षेत् ॥

| 1 वृत्ता पत्न षोडरा | 2 पूर्र्वृतं |
| :--- | :--- |
| 3 संख्यातारान् | 4 मन्नाध्नं न खरकेसरम्। |
| 5 दलं दानद्भव्योम |  |

पश्चगब्य शकृद्दोषा क्रान्यपामार्गरोचनाः ॥४५॥
क्षीरद्षक्षपलारात्वत्वित्वपद्मदल्रादिकम् ।
लक्ष्मी देवी कुरा दूर्वा सुरसा तिक्राजिका: ॥८६॥
चन्द्न कुष्कुम कुष्ठ चचर्कतुलुसी पुरा।
घटस्थैरीदृरौद्रिव्यै: साघितं भस्म मन्न्रितम् ॥४ ज॥
क्षुद्रभमश्रीपापभं रक्षायु:श्रीजयभद्यम्।
गोबालुर्भिणीग्रस्तन्याधितादिषु शास्यते ॥४८॥
(म) क्ष्रों नमो भगवते वीरनरसिंहाय ज्वालामाल्किने तीक्ष्णदंष्र्रायाम्मिनेत्राय सर्वरक्षोघाय सर्वमूतविनारानाय सर्वविषविनारानाय सर्वरोगविनाशानाग (सर्वेपद्रवविनारानाय)

हन दह पच मथ मुश्च रक्ष हुं फट् ठठ ॥

पश्चगन्यमित्यादिना भस्मोच्यते । बिल्वपद्मदलादिकमिति पश्चाश्नमित्यर्थ:। लिताग्नौ पश्चगन्येन पूर्ण घटं स्थापयेत्। शाकृदादिदव्व्य तस्मिन्निक्षिप्य सोऽमियद्या !न्तर्गच्छति, तदा सहसं वा द्वादशसहस्राज्याहुतीह्डुनेत्। पुनर्होमसंख्यया जपेत्। सं भस्म व्याधिनार्तैषु शस्यते ॥
(8५-8६)
क्ष्रौमिति। क्ष्रौं नमो भगवते वीरंररसिंहाय ज्वालामालिने तीक्ष्णद्यूष्टाय अम्मिजाय सर्वभूतपशामनाय सर्वविषविनाइाय सर्वरोगविनारानाय सर्वरक्षोषाय हन हन दह

## श्रीबस्मद्य ।

हीषणद्धलिं वाराज्वा सामासिणे तीक्ष्णदंष्ट्राय [न्नषद्विंपाशा सिंहाराय ज्वालामालिने तीक्ष्ण]
दीसद्रद्रांय 3 सर्वज्वरविनारानाय इति कचिद्धिक; पाठः।

मन्न्रोडं नारसिंहाल्य: सकलापन्निवारण:।
जपादिना हरेत् क्षुद्रग्रहमारीविषामयान् ॥\&९॥
(म) नोधाग्ने कह टच हुं फट् ठठ। अर्चिषे ठठ।
स्वार्चिषे ठठ। ज्वालाधूमाय ठठ। उतिष्ठ पुरुषाय
ठठ। घनुर्घाय ठठ। पभातनेनाय ठठ॥
कोधानिर्नाम मन्त्बोडं सानः सर्वामिचारहृ्।
कुण्डे त्रिकोणेखिवितरोः समिधा प्राज्नेण हुनेत् ॥५०॥
2
पदोोषे रुप्रप्चम्यां क्षिपेप्दहधादिचव्वरे।
बलिना सह नइयन्ति क्ष्रॉग्र्टगदादय: ॥५? ॥

दह पच पच मथ मथ मुश्च मुश्च रक्ष रक्ष हुं फट् साहा। तीक्ष्णदंष्त्राय हुं फट् ्वाहा हृद्वम्। उप्ररुपाय हुं फट् स्वाहा शिर:। दीसरुपाय हुं फट् स्वहा शिखा। ज्वालारुपाय हुं फट् स्वाहा कवचम् । ओं क्ष्रं नेत्रत्रयम् । असुरान्तक रूपाय हुं फट् स्वाहां अस्रम्। ब्रहा ॠर्षि:। अनुष्टुपू छन्दः । श्रीनरसिंहविण्णुर्देवता। अयं नीरर्नसिहमन्त्रः। सकलापन्निवारणः ॥
(8৩-8९)
कोधेति। ओं कोधामे टक हट कहां फट् ख्याहा । अर्चिषे साहा हृदयम्। सार्चिषे स्वाहा हिर:। ज्वाल्रुपुषाये स्वाहा शिखा। उतिष्ट पुरुषाय स्वाहा कवचम्। धनुर्घराय स्वाहा नेततयम् । प्रातनेताय साहा अघम्यम । पिप्पलाद ऋषि:।

1 कोडामे चव तच हुं फट् ।. [कोडाग्ने कह]
2 पण्यादिचत्वरे [वेण्यादिचत्वरे]
3 ज्वाहापुपुषाय धूम्राय

1
नीपापामार्गकुरवपलाशाक्षीरभूरूहः ।
गुग्गुल्डुस्तिरुसद्धार्थौ गब्ये च क्षीरसरिषी ॥Y२॥
एतैस्तेन हुंत संवै: व्यस्तैर्वा क्षुदभुतह्तृ ।

यथाकमंम ग्रहाणां स्यान्मोक्षनिग्रहहान्निकृत्।
हुत्वा कृष्णचतुर्दइयां पूर्वा्लें पयसामुना ॥५४॥
3
संपातयेद्दटजले ग्रस्तं तेनामिषेचयेत्।
अध्विनीभूरूह्हाँ्नारमष्या तत्फलकोपरि $\|५ \cdot ง\|$
लि्रिवेद्यमराजचकं तन्मध्ये स्थाप्य भूतिनम्।
कारक्ररस्य समिधो हुनेत्तेन ग्रहापहा ॥५६॥

अनुष्जुप् छन्द्। । कोषाम्मिर्देवता . ${ }^{6}$ ।
ध्येयो रुद्धो दराभुजो भैरवाभरणैयुत्तः ।

दधानमसिखट्वाझौ वरदं चाभयं क्रमात्।
नीलजीमूतसंकारा पिझ्रोध्वीशिरोरह्हम् ॥
न्याघचर्माम्बरं नानानागैरराभूषित स्रेेत्।
एष मन्त्र: सर्वामिचारहृत् । रुद्रपश्चमी = आर्दायुक्त्तश्चमी । तेनेति। मन्त्रेण = अमुना मन्त्रेण। फलकोपरि=अश्विनीवृक्षफलकोपर्। भूतिंन=भूताविष्टम् ॥ (५०-५६)

| 3 संयातं येट्घट [सम्पातयट्घट] |  |  | 2 शान्तिकम् |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 4 भूतिना। |
|  | हुनेत्तन्निमहात् | 6 कोघास्निरूद्रो देवता |  |

## २दंढ

## 

(म) हैं स्फुर पर्फुर घोर घोऱर तनुरुप चट
पचटट कह बम बन्ध घातय हुं फ्ट् ठठ॥
अघोराख्यमं मन्तः सर्वोपद्ववनाशनः।
जपहोमादिना हन्यादाभिचारयहामयान् |॥७||

हीमिति। ओं हैं सुर स्फुर प्रक्फुर प्रसुरुर घोर घोरतर तनुरुप तनुरुप चट चट प्रचट कह कह वम वम बन्ध बन्ध घातय घातय हुं फट् स्वाहा। ओं हीं स्फुर स्फुरके मस्फुर म मक्फुर दृरोः। घोर आस्ये। घोरतर गले । तनुरूप कण्ठे। चट चट हृदि। पचट प्रचट ${ }^{2}$ नामौ। कह कह अण्डोः। वस वम ${ }^{3}$ ऊर्वो:। घातय घातय जब्दयोः। हुं फट् पादयोः। ${ }^{4}$ स्वाहा चरणयोः। ओं हीं स्फ़र फ्फुर हिएः। घोर घोतरर तनुरुप रिाखा। चट चट पचटट पचट कवचम्। कह कह बम वम नेत्रज्यम्। बन्ध बन्व घातय घतय हुं फट् अस्रम् । गाख्व ऋषि:। बिष्हुप् छन्दः। अघोरसद्दो देवता।


अथ मन्ती शुच्चिम्मूत्वा मिन्नाब्जनलिरिद्युतिम्।
स्पष्पष्राघोंष्ठंतं लसद्दंश्रेत्कटाननम् ॥
7 संरत्तगन्धवसनमाल्लमूषणभूषितम्ं।
दराबाहुं धृतोदग्पपिद्नोर्च्वशिरोरह्मम्॥
a. सफुरं पस्कुर घोरं टष टणु दू बच टन्न चट कहन्न वमन्न बन्धन धातयेण हुं फ्ट्। [दीं स्फुर प्स्फ्रुर झोष्तर-तुु-ुूप....]
1 गले तनुरुप इति $B$ कोरो नात्ति।
2 पचचट उदरे।
3 वम वम गुद्ये। 4 खाहा चरणयोरिति $B$ कोशे नाति।
5 अन्यथा वेति बाबंयं $B$ कोशे नास्ति। 6 हर्युप्रुतिम्।
7 गप्डससन

पृथङ्मण्डल्संजसैः करुरौर्दशाभि: कमात्।
गन्धाम्बुपूरितौः स्नायात् क्षुद्रभूतादिशान्तये ॥५८॥
यां कल्पयन्यपामर्गैमून्राँ्तैर्जुंहुयाहचा।
अपांमार्गसमित्सर्पिध्धरूस्सर्पिस्तया हुनेत् ॥५९॥

शूरं ${ }^{2}$ मृंग च वेतालं खंज डमरुक कमाप्।
दक्षिणैरितरैद्दोर्मि: कपांक चाप्यधस्तनात् ॥
घण्टाखेटकरूलाहीन् बिभ्राणं चोतरोत्तैरः।
${ }^{3}$ वृत्तपिझ्निण्रणनं भुक्रकटीकुटिर्रोक्कटम् ॥
ज्वलद्दम्निशिखाकारं घोरेमैनैँ: समावृतम्।
नूपुरे कटिसूत्ने च तथैवोद्रबन्धने॥
कटकाझ्नदयो: कण्ठे कर्णुकुण्डरगोरपि ।
द्वौ द्वावहीन्द्रौ दधंत युद्धसन्नद्धविम्हम् ॥
लूतावृश्चिकसंसक्त, ${ }^{4}$ कर्णारम्बितमाल्निम्।
वामपांद पुरस्कृत्य रक्काब्जेषु च्छदे स्थितम् ॥
ग्रहोरगभयक्षुदनिरिख्लुरिनिशहणम्।
कल्पानल्सहस्रार्कमासुरं मक्तवस्सल्य्।
ध्यायेदेवम घोरां्र्र पू जाहोमजपादिष्ड ।।
पृथगिति। प्रथमावृतिरहैः, दशायुधै: द्वितीयावृति:, पुनर्मातृमि: पुनरिन्द्राधै:


यामिति। "यां कल्पयन्ति नोऽरयः क्रूरां कृत्यां वघूमिव। तां 习ह््मणावनिर्नदः पत्यक्र्तारमृच्छतु "। खड़ेष्टितयोरिति । वह्बिकुम्मयो:-खझवेष्टितयो: सतो: कपालबहौ तज्जले सिद्धार्थचरराजी नवाहुतीः क्षिपेत् । तथा यां कल्पयन्त्यादिकया ऋचा कृष्णाष्टमीचतुर्दईइयने दिनसपके सन्ध्यायामेव ${ }^{5}$ हुत्वा, कपाएं पृष्ठतः क्षिपेत् ।
1 कल्पयन्न्यावामार्गे:
2 मुदूं च
8 घूतरित्म
4 कम्ठारम्बि
5 एवं क्रत्वा

खज्ञवेप्टियोर्वह्कुक्मययोस्तजले क्षिप्त्।
कपाहवबौ सिद्दार्भीक्वरुाजी नवाहुती: ॥६॰॥
तया निर्झ्ञलादीशान्तं सन्ध्यायां दिनसतके।
कृष्णाप्टम्याद्दिके हुत्वा कपालंड पृषत: क्षिपेत् ॥६?॥
समिध: कुरोद्भ्भुता गथा विद्युहचा हुनेत्।
मन्नेण पन्चगव्यादि हुनेत् प्रतिसरादिना ॥द२॥
होमे सपातयेतेन न्रैलोकीं करमुद्विकाम्।

कपाले वह्हिमाधाय चतुरश्रमण्डले स्सापयित्वा, खंत्वैप्ययित्वा, तस्य दद्षिणभागस्थे

 ${ }^{2}$ गैससर्षपवीजानि संस्थाप्य, तिधावृत्त्या (?) निर्द्रूल्या दिशान्तमेन संस्साप्य, स्थापनकमात् सहतिंशत्याहुतीहुंनेत्। कुम्मस्य पधिमभागेऽप्येतान्यें संस्भाष्य, सपविंशत्याहुती-

 "सश्रा विद्युद्धतो चक्ष्ष अमूलाव प्रतिशुप्यति। एवं स पतिश्रुष्यत्य यो मे पापं चिकीर्षत" ${ }^{\mathrm{b}}$ अनला ऋचा ${ }^{4}$ कुखोदोलताः समिधो हुनेन् क्षुदरान्तये ।।

मन्त्वेगि। प्रतिसरशतिधावल्कुमार इव प्रतिमहात् मूर्षानमेषां स्फोटय, वषमेषां कुले जहि । प्रतिसरादिनानेन मन्न्रेण पश्चगव्यादीत्यादिना क्षुदक्मर्माण पूर्वोक्तानि द्रव्वाजि हुनेस क्षुद्रशान्तये ॥
1 तज्जकै:
2 चैलोहीं

3 त्रिधा इत्यारभ्य स्थापनकमात् इंति यावत् $B$ कोशो नास्ति।
a- सर्षपबीजान्
b अनेन ॠचा
4 ॠचा हुखो

1
अपामार्गैनैनहांत मूत्राक्तै: क्षिप्रया हुनेत् ॥६३॥
जुहुयाद्जुगुलुं पश्चगव्याक्तमसपत्वया।
कर्मभि: सतथा क्षुद्रं विनइयेदेवमादिमि: ॥६४॥
गन्येक्षुशालीयवमुद्नमाषगोधूमबिस्वास्थितिलाब्नबीजम्।

पम्मच्छदस्थं विनिधाय ताम्रे
क्षुदारि खन्याद्धुवि नागगोगे $\|६ ५\|$
पृथक्छिए:पश्चकमब्जपत्र
निरिछद्रमेकीकृतबन्धनान्तम्।
गवगपपूर्ण निखनेद्नन्त-
स्मृत्या तदा क्षुद़विनारि गेहम् ॥६६॥

अपामर्गैरिति।" क्षिम्ं कृत्ये निवर्त干्व कर्तुरेव गृहान् प्रति । पज्ञूंध्यैवास्य नाशाय वीरांधास्य निबहंग ॥" अनेन क्षिपाखग्गमन्त्रेण (गोमूत्रास्तै:) अपमार्गय: नवांत हुनेत् । क्षुद्रशान्ति: ॥" असपंत्न पुरस्तान्नः रिवं दश्क्षिणतस्कृधि। अमघ संतं पश्चाद्रद्रमुतरतो गृहे ॥" अनेन गुग्गुणुणुल्किकां जुहुयात्। क्षुद्रशान्ति: ॥(६३-६४)

गन्येक्विति। गव्यादिस्सापनमन्त्रोक्षै: सरैवैमन्⿹्रै: नागयोग इति अमावास्यन्यद्य यामस्स प्रथमा घटिका। सा हि बाहस्पत्ये। तद्यथा-
"अमावास्यापरे भागे सर्प: काहो भवेद्यदि ।
नक्षत्रमपि सार्प स्यान्नागयोग: स उच्यते ॥" इति।
तदा = नागयोगे ॥

1 नवातैः 2 क्षुद्राद्विव स्याप्

पूषापुष्युप्न्वस्वूक्डहरी चिता शरी रोहिणी
तारास्तस्तियोोंड्रुमर्फणियमा दिक्प्पस्चद्र्यो हरिः । वाराणीन्दुसेत्दुयुक्रगुरवो युम्म कुलीरं धनुः

क्षीरीं पस्थांध्ध दधि क्षीरतोडर्घम्।
आण्ं दध्रोऽप्यर्घंमेंव प्रमाणं
खीयैमैन्नैर्योजयेत् पश्चग्यम् ॥६८॥

 फणी = पध्धमी । यम:=त्वयोद़ी। (कকुप्प=दश्रमी।) हरि:=द्वादरी । इन्दुखुत:=

 उत्रमकाल:। एतेषां पान्तुर्य मघ्यमकाल:। एकैकमघम: काऊ: ॥ (६७)

मून्रमिति। मूंत्र = गोमूत्रम्। खीयैमैन्नैरैति =सावि्य्याधै।। "साविय्या चैव गोमूंक्र गन्वद्वोरेति गोमयम्। आप्यायक्वेति च क्षीरं दधिकावृणेति वै दघि। शुकमसि ज्योतिरसीत्याज्ं स्यात् सवंकर्मझु "। सावित्री = गायत्री।।
1 मिक् पस्ददस्य:
4 गन्बा प्रयोगाय
2 कुलीरो धराः।
3 कुम्भान्त्याविति
5 स्यात् परार्ध

गोमूंन्न निजवान्छ्या परिमितंत्स्सार्धक गोमयं
मूत्रात् सतगुणुण पयह्विगुणित द दध्घान्युल्यं घृतम्।
1
बिल्वाक्षत्रिचतुप्पर्कफपरिकैर्गेंब्भ कमाद्वान्वितं
गाव: स्यु: कपिल्गसिताहिमनिभा धूम्रारगाश्ध कमात् ॥६९॥
मून्रं द्विभागं शाक्वदेकमागं पयोऽष्ट्मांग दधि तस्समानम्।
क्षीरार्धक वा चठुरंशमाज्यं गव्यानि सर्वाणि समानि वा स्युः ॥७०॥
॥ इति नारायणीतन्बसारसक्न्रेडण्टादशः पटरः ॥
गोमूतमिति । अन्यनुल्यमिति = गोमून्रनुल्यमिन्यर्थः। आधतुल्य घृतमिति च पाठ: । बिल्ये=पलम्। कर्ष: = परहचतुर्थाशः ॥ . (६९-७०)
॥ इति नारायणीयतन्बसारसक्षूहव्याख्यानेष्टादशः पटलः ॥

## 1 बिल्वार्कन्रिचतुष्पहै:

## ॥ अथ विनोदपटल एकोनर्विशः ॥

## 

शुर्दस्यापि तुलास्थस्य गुरुव्व जनयेन्शूवंव् ॥१॥
घायुवेक्मनि वायुस्थं बहिश्रानिएाबृतम्।
नाम कुर्यातुतास्सस्य अव्हहन्तुक्ध ल्रघवम् ॥२॥
4
ब्नहात्मा बद़ने न्यस्तो त्रांकारो रसनां दहन्।
मन्बसिद्दिं हरेत् पुंसो वादे च प्रतिभां तथा॥३॥

कुलिश इति। वंज्र कृत्वा, तस्य मध्ये र्रकारं लिखित्वा, तदन्तीं|कम्, जीवस्स परित आख्वाम्, वज्ञस्य बहिरपदिक्षु ऊकारम्। एतदन्न्र शुद्धस = विरिक्स्यापि तुरास्स्य गुरूल्व जनयेत् ॥

वायुवेक्मनीनि। वायुमण्डल लिखित्वा, तदन्त्र्यकारम्, तन्मध्ये जीवम्, जीकस
 वुरास्सस्य ल्वावं जनयेत् )॥

घहात्मेति। बदने न्यस्तो त्रांकारो मन्नसिद्दि वादे प्रतिभां च पुंसो हरेत्। कीद्वििशिष्टो घह्ात्मा; रसनां दहन् । "प्ज़ा नवनबोद्धेखरालिनी प्रतिभा मता "॥
1 कुलिरोद्द्रगतं
2 मासाष्टकावृतम्।
3 अष्टनरावृतम्।
4 घहाभा बदने

## 5 द्वांकार:

कुर्याइहिंशिखासास्यस्या प्रतिवादिनि मूकताम्।
लाइ्झहीं निखनेन्मूत्रस्यने निष्पण्डां शजेत् ॥४॥
(म) सतमातृगहे द्वारें स्रम्भयति ख्वाहा।
मूत्सस्तम कपेरस्थि खनेम्नन्देण तदुधि।
शिरीषसाल्मलीवृक्षन्निर्योसो बधिरान्धक्बत् ॥५॥
कनकद्ववसंयोगादन्नपानादियोजितः।.
शर्करामहिषीक्षीपानान्मोक्षमत्तो भवेत् ॥६॥
पश्चान्नुल सर्जकील कुलाल्स्य गृहे खनेप्।
मन्न्रेण हत्तनक्ष्वे भाण्डा नइयन्ति तत्रजाः ॥७
सरशब्दो दरवदध्धावृत्तः सरिरो मनुः।
अष्टान्कुल वेतसस्स कीलं भगदिने खनेव ॥८॥

कुर्यादिति। खास्यस्या मयूरशिखापि तथा प्रतिवादिनो मूकतां कुर्यात्। ओं सतमातृगृहे द्वारं स्रम्भयति खाहा । अनेन ${ }^{2}$ अरे: मूल्रमूमौ कपेरस्थ खनेत्। मूंत्र स्तब्ध भवति। मूत्थाने राइसहीं निखनेत्। षण्डतां उजेत् ॥

मूत्वस्तम्भीति। कनकद्वृः = उन्मतरससः ॥
पश्चाहुलुमिति। ओं सर सर दर दर ₹वाहा। अनेन हस्तनक्षन्ते पश्चालुखु मब्जकीलं कुलालस्स गृहे निखनेत्। तुस्था भाण्डा नश्यन्ति। सज़: = वृ000100।
a बस्समाहवेद्गाषं स्तम्भ शाठी ठठ।
1 बधिरास्यक्टत्। 2 अनेनेत्यारम्य घजेत् इ्रि पर्यन्तं $B$ कोझे नास्ति।

## रे तंन्त्रसारसे्ड्र्हैं

कैवर्तमवने तैन लम्यक्ते मस्सजातय:।
बलिनिष्परिराब्दान्ते शिरोमन्त्रोडयमत्र हि ॥९॥
मघ्यालयोचितं कील भरण्यां मनुना खनेत्।
मद्यनाशाय मन्त्रोऽत्न रिङ़ युम्मं शिरोऽन्वितम् ॥? ${ }^{\circ} \|$
4
गवास्थि निखनेदोोष्ठे रोहिण्यां स्यात् पय:क्षयः।
रिवो दण्डी द्विरम्यस्तशिरोऽन्तो मनुरन्न हि ॥१ १॥
एकाद़ुरुमहेरस्थि सर्पक्ष निखनेद्ग्रहे।
सर्पालय: साद्वर्मास्ति द्विरुक्तष्ट्वयंय (?) मनु: ॥१२॥
तैम्ट्हद्बदरीकील खातौ चकीगृहे खनेत्।
6
पादकूममुटः पादो दीर्घश्र स्वक्छिरो मनुः ॥१३॥
 कैवर्त: = मत्सोपजीवी। ओं रिदे रिछे स्वाहा ॥

गवेति। 'अमुकाया भगं बभामि विक्फुरदहुरोणितम्। मया ते भगकन्ध्य नास्ति लोके चिकिस्सकः ॥ पतिर्वा पतिमात्रो वा ये चान्ये भगमर्दकाः।' अनेन यस्या बमपपादरजांसि चितावस्ले केशरज्जुना बध्ञाति, आमरणात् तस्या भगवन्ध: कृतो भवेदिति। रि़े रिज़ स्वाहा। अनेन चिताकीलं भर्ण्यां मघालये खनेत्। मद्यनाश: स्यात्। इति विरोषपाठो व्यास्यातुः । गवास्थीत्यादि । ओ हुह हु हैं स्वाहा। अऩेन
1 बलिं निष्पहि 2 शिरोड्त्तो मनुस्र
3 रिन्रि युक्ष
4 गवाक्षि
5 सर्भाल्यं स्याद्वर्माबौ द्दिरुकेरद्धंयं मनुः।

निखनेदुतराषाढे हस्तिदन्तं गजालये।
स मत्त: स्यान्मदद्वन्दं विवर्मास्तशिरो मनुः ॥१४॥
गोदन्त निखनेदैन्द्रे गृहं तहहुमूषिकम्।
मुरुद्धन्द्ं चुर्द्वन्द्यं शिरोमन्त्रोऽयमत्र हि ॥१५॥
यन्नामालिख्य चूतस्य पर्णे कृष्णद्विकास्टजा।
क्षिपेत् पुरीषमध्ये तत्तरादन्ति मुहुर्द्धिकाः ॥? ६॥
मांसस्थमन्यंय झण्डीशबिन्दुममद्वामहस्तके।
ऊर्ष्वप्रोतानजम्भारि चापाभे न्यस्य दईईयेत् ॥? ज॥

रोहिण्यां गोष्ठे गवामस्थि खनेत्। पशुक्ष्य: । ओं हुं फट् स्वाहा। अनेन एकाहुुए महेरस्थि सर्पर्ष्षे गृहे निखनेत्। गृहं सर्पाउग: स्यात् । एकाद्नुलमित्यादि। सर्पक्ष्क= (10) की) चटाय ₹वाहा। अनेन ख्वातौ चकीगृहे बदरीकीलं खनेत्। तैंलं नइ्यति 1 चकी $=$


 ${ }^{5}$ अनेन उत्राषाढे गजालये हस्तिदुन्त निखनेत् । स गजो मतः स्यात्।
 ओं मुरु मुरु चुरु चुरु स्वाहा । ${ }^{6}$ अनेन गृहे इन्दुनक्ष्षत्रे गोदन्तं निखनेत्। गृंह बहुमूषिक स्सात्। यन्नामेति। यस्य कस्सापि नामेत्यर्ध:। कृष्णद्विकासृजा=चूंतर्य पैण

1 तुरुद्बन्द्रं सरिरो मनुरतन हि। 2 मबा रं णीरां बिन्दु 3 चापाहे
4 कूर्मपुट इत्यारम्य هvตीळल यावत् $B$ कोरो नास्ति ।
5 अनेनेल्यारम्य मत्तः स्यादिति यावत् $B$ कोरो नास्ति।
6 अनेन ग्ट इत्यारम्य बहुमूषिक स्साद्धिति याबत $B$ कोझो नास्ति।

1
अरान्युपल्ग्टष्टचादि वारयेत् साधकोतम: ।
अधोमुखीकृतं हस्तं तद़काले च पातयेत् $119 ८ \|$
वाताहतं वह्निद्धंध कृत्वा साक्ष्यकरे स्थितम् ।
पुरारांरिव भुलीजयादिन्दुसपुटितं विषम् ॥३९॥
(म) नमो भगवते वायके मर्दय प्रमर्दय स्तामय हिलि
संहर ठठ। नमो भगवते वरुणाय फुस्त संग्मय ठठ॥
जलामिस्तम्मकौ मन्न्रौ द्वावेतौ साधुसाघितौ।
चूर्ग मप्डूकสसया जलानिन्त्तम्मकृद्धवेत् ॥२०।
यन्नामालिलिखं पुरीष्मध्ये खनेत् । द्विकान्तन्मुहुर्मुहुः खादन्ति। द्विका: = काकाः। मांसस्थम न्न्यमिति। ${ }^{4}$ क्लों, एतदूर्ध्वपोतानेन्द्रायुधसहदो बाहमस्तके न्गस्साम्बरे दरईयेत्।
 तद्धस्तमकालेऽपि. अश़न्युपख़्पष्टचादि पातयेत्। वातहर्तमिति। तार्ष्यह्ततमध्ये इन्दु स्टल्वा, इंन्दौ विष्ये स्यापल्विव्वा यमिति वायुद्वीजेन शोषयित्वा, रमित अमिबीजेन दग्वा, इन्दुंना सुपीटीकृय, (पुरारिरिव) नीएकण्ठवद्विंष भुझ्जीत। नीलकण्ठमन्तसिद्ध एव एतत् कम्म कुर्याव् । इन्दुना = उबीजेन॥
( $१ \uparrow-१ ९)$
नमो भगवत इति। ओं नमो भगवते बायवे मर्दय मर्दय पमर्दय प्रम्द्दय सम्भ्य संम्भय हिलि हिलि संहर संहर खाहा। ओं नमो भगवते वरुणाय फु. फु सर्गम्य स्व स्मय स्वाहा। एतौ ह्वौ मन्त्रौ जलाप्सित्तम कौ।।
fif:- स साधयेत्
2 सन्विदंग्ध
3 ताश्ध्धकरें
a ओं नमो. भ्गवतेते हाराहे मर्दश प्रमद्रय [हरा नमो, भगबते हर दाइशहे मर्देश प्रमर्दय]

(म) इमशानवासिनि प्रेतमालिनि मां मा पइयन्तु
मनुष्या: ठठ।
एतज्जपचिताभस्मत्रिपुण्ड़ी नैव हइयते ।
मार्जररुघिरे पन्मसूत्रवर्तिं पदीपयेत् ॥२ १॥
कटुतैलाइ्धंन ग्रां्य तेनाक्काक्षो न ह्इयते।
मधुंक समधूच्छिष्टं मातुलुङ़फलन्वितम् ॥२ २॥
गुझ्जाफल्रसे सपदिवसं साधु भावयेत्।
तद्भर्भवर्तिकादीपो जनयेदन्घतां नृणाम् ॥२ ३॥
काणतां जनयेद्दीपो निम्बकन्दाकरेणुमान्।
सपाहोर्घ्च स्थापयित्वा शिलां कोशातकीरसे ॥२३॥
तत्क्लसपुण्ड्रो यत् पइयेत्तद्धोज्यं तिक्कतां वजेत्।
कृष्णा मेषी पयइड़ुकगोपलाइ्ञरिकाइु़ुलिम् ॥२ ५॥
स्प्वष्वाङुुलिक्यां तत्स्पृष्टे घंटे दध्यादि शोणितम्।

इमशानेति । ओं इमशानवासिनि प्रेतमालिनि मां सा पइ्यन्तु मनुष्या:


 लांबली $=808.0000 \mathrm{~m} /$ तत्पृष्टे घटे दध्यादि शोणित स्यात् 11 (२१-₹५)
a इमसाणहालिणिण प्रेटमासिणि मां 1 प्रभावयेत्
2 भावितम्।
3 कोरातकीन्धुतान्। [कोराबक्रीयुत्मन्]
4 एतजेप्तमिति वाक्यं $B$ कोशो नास्ति।
(म) बलि महाबलि ठठ।
1
द्वारेऽर्कर्क्सिसंवेशातांल विव्रियते मनु: ॥२ ६॥
रौष्य स्यात्पारदस्पष्ट्ट हेमदाहेन पूर्ववत् ।
ताम्र स्यादायसस्पृष्टं तिन्त्रिणा ताम्रघृष्टया ॥२७॥
शितिकाकुसुम धूमसंपर्कादरुणंण भवेत् ।
किश्चिच्चूर्ण जपापुष्पं पीडितं विसृजेज्जंरम् ॥२ ८॥
तैलं भवेद्धृत्रकारं किश्चिच्चूर्णजल्रन्वितम ।
क्षुदर्कौशिकतैराक्रपाणिस्थ ल्वणोदकम् ॥२९॥
विस्सुजेदुपलादौौ तज्ज्वालारूपेण हृइये।
यन्त्रपंत्न तन्तुवृं जम्बीरकरसोषितम् ॥३०॥
नवनीतेन संख्रिप्य न्यसेद्वहौौ न दद्यते।
साज्याक्तरूत्रे कांस्ये ऽंन्न पचेत् सूत्र न द्यदेते ॥३ १॥

बलीति। ओं बलि बलि महाबलि स्वाह! । अर्क्क: = هikog



a बसि मवा बसि ठठ।
1 द्वारेऽएक्कास्थि संयोगा तालं पिपियते मनो:।
b पारत
2 हेमदानेन
3 रीतिका
4 धूम्ससट्टकात्
5 जराकारं
6 सूके

उपरिस्थरसा वर्ति: साधोज्चाए समुवपतेत् ।
गन्धाइमरजसा स्पृष्टे नंट्टीपं समुज्ज्वर्ब् ॥३२॥ 1
गन्धाइममिश्र संपिएं नबनीं न तु दवेव्।
मस्स्यपितं शिला तालं तरुणस्य घृते मदम् ॥३ ३॥
तदुग्गुरी वस्लगा पूर्णल्खान्मुत्तोपम हजेत्।
नरास्युषितां बतीं तैतैले दीपपेप्ग्गृहे ॥३३॥
पात्राणि ताम्रकादीनि घटयन्ति परप्परम् ।
धूपान्व हइयते चिन्र पृषदंशीजरायुणा ॥३५॥
पुनर्माक्षिकयूपेन छ्ययते तद्यापुरम्।
आकम्य पर्येटेतोये सइयोनाकास्सिपादुकम् ॥३६॥
न दहेद्रसनां वह्रिमयामक्षणे कृते।

## 3

जरायुमुद्दया शुन्या धारयेत् पद्ममम्बरे ॥३७ ज
उपरीति। समुन्पतेत्=्वयमेव । गन्घासमा = गन्बकः । दीव: समुज्ज्रेत् ।

 वrom II
(32-7nd
आकम्येति । सइयोनाकास्थिपादुक = शयोनाकास्थि पादुकान्तन्निक्षिपिदिस्यःः।



1) गन्ध्योंस्मरजसा पिष्टे 2 पादुके।
8 शून्य ; शून्या
36

# 1 <br> अस्यस्थ डौण्डुभं दन्तं सल्लिखन्तनिवासयेत्। <br> गन्धाइमाझ्कोतैंबाक्ते निस्सारे शुण्ककाष्टके ॥३ ८\| <br> अतितपाज्यहोमेन ज्वरुत्यह्याय पावक:। <br> कपूरूर जड్ुका मेकतैंल पाटर्मिमूल्युक् ॥३९॥ <br> पिष्ट्वारिप्य पदद्वन्द्रे चरेदझ्ञारके नरः । <br> 3 <br> सदाभद्रामूल्युता चर्व्यते धवला शिल्रा ॥४०॥ <br> 4 <br> शक्कवह्ञघा बर्राया वा कृत्वा वख्लं रसोषितम् । <br> चरेद़पकइयेनादिकप्टूर्निंन विद्यते ॥४ ?॥ <br> पुनन्नवामूलूल्त्तापत्रपिस्पन्वितां पचेत् । <br> 7 <br> आल्दादे: शिफाशाखापत्र तकोत्थवद्द्रवेत् ॥४ २॥ 

मुद्रा=800ली700। डौड्डुभं दन्तम्=8.010.





पुननैवेति। पुनर्नवामूलपिष्ट्युक्तम् आर्दपादे: शिफामूलं पचेत्। पुनर्नवाल्तापिष्टिय्ताम्म आल्रपादे: शाखां पचेत् । पुनर्नवापत्रपिष्युक्तम्त् आर्दपादे: पंत्र पचेत्।


1 आत्मस्यस्थ धौ इस तथा 2 अझारग: 3 मूलुयुताधर्थन्ते धवला: शिला: । 4 राक्रपल्या 5 मूल्युता 6 पिवेत्। 7 आखुवादे

Чाणिस्थं ृृषवन्द्वांक घूते वितनुते जयम्।
1
गच्छेत् स कपिनिर्यासे आकम्माच्छत्रपादुके ॥८ ३॥ 2
छखयेडमझ्मिंन्निशि घ्वान्ते ख्वेताइमद्वयणर्षणात् ।
सफणित्वम्वत्तिंदीप：कुर्यात् सर्वकुलं गृहम् $1188 ॥$
पेषिणीजुुद्ष्किपद्रोविट्र्स्सनन्धावरम्ननात्।
तिष्ठिच्चिं नालिक्केरशाखापांडुष्प पावकः ॥८५॥
4
पस्चास्थित्व्यजोमिश्रं नाल्खिकेरृत्त नयेत्।
उक्ष्भीक्किष्टरसाम्यक्तरिरसाहिं प्रधारयेत् ॥8६॥
पाशारासंजंज्ंज्ञानच्छुद्धतोयं घनीमवेत् ।
जलमिश्र निशापिंट्ट संयहेत् कोक्किल्यास्थिभि：॥४ ज॥
कुरण्टवीजपूल्या वा रक्ता दोषा निशायुता।
इरिंग वा सचिश्चाया पूर्वां रात्रिर्भिव्प्यति॥४८॥
 निर्यास：＝ロी
 फणित्वक् $=$－ 10 m ）

## 1 कविनितासे 2 छघयते निर्निशि 3 विड्बद्धपप्थावंखंनाव्।

4 पश्चार्थीत्यारम्य रात्रिर्भंविष्यतीत्यम्तं श्लोकलयमपि $B$ कोरो नास्ति।
5．पूर्वांत्रि भविष्यति।

छन्न: सूक्ष्मकप्तिवचाथ पटहो गर्भस्थदीपप: कचि-
न्निक्षितो भवनान्तरे वितनुते ज्योस्स्बाप्रकारां निशि।
मितिस्थं प्रमदाजरायुविहितो धूप: परं रोदये-
चित्रं गुग्गुख्डुपनेन सहसा तद्रोदनं मुस्चति $118 ९ \|$
उदरयन्त्तिववह्बिशिखोज्ज्वल: पिबति तोयमथोवदनो घट: ।
मुसल्योद्वियमृच्छति सद्धनं शिरसि शिल्पिदल्राप्पणतो मिथः $\|५ ०\|$
पुंसि भेकवसयाक्तलोचने भाति वेणुरनिलाग़नोपमः।
3
य: शिलार्जकविलिसिविम्हः प्रांशुतां स तु परेषु गच्छति ॥५ ?॥
मायूरपित्तक्टकलासपदेन्द्रगोप-
कारझ्जवीजतुषतोयर्गुलिं कटिस्थाम्य ।
हेमवृतां वहति य: स तु योजनानां
सद्य: शातं चजाति पक्षिपतिर्दिवीव ॥५२॥

पेषणी $=$ (धर०ळ) 1 प्रमदाजरायुविहितो धूपो मितिस्थं चितं परम् अत्यर्थ रोद्दयेत्र $\mathrm{H}^{\prime}$
(88-8९)

 दीर्घंता।।

मायूरोति । मांयूरपितं $=\varnothing \infty$ 禺


| 1 भवनान्तोरेडपि तनुते | 2 द्वयमिच्छति | 8 शिलाजतु |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 कृकलासवसा | 5 तसस्थाम्। |  |

1
त्रियूष्युक्तं सरमाजरायुलेपं नर：पाणितले निधाय।
महीरहंहं य：स्ट्राति प्रकांम फल्पप्रसूनानि पतन्ति तस्मात् ॥५३॥
प्रत्यग्रकुम्भजठरे बहुभावितेऽर्क－
क्षीरेण बारि निहिंत मथितोपम स्यात्।
क्षीराक्तञुष्ककपिबीजरजोविकीर्णे
पात्रे प्रयाति निहित मथिंत दधित्वम् ॥५४॥
2
कूमपादशिरसी सहस्तपा－
न्मातृवाहकशिर：क्टताइअ्जलि：।
तद्धजछछुरितहस्तमर्द्ना－
दढ़नास्तनतटं तिरोभवेत् $11 ५ ५ 1$
॥ इति नारायणीये तन्न्रसारसझ्डूं एकोनविंशः पटरः ॥

 （43－48）



 （䋹明）

॥ इति नारायणीयतन्त्रसारझ़्रहव्याख्यान एकोंनविंश：षटलः：॥

1 प्रश्यूपयुत्तसमराजा रायुल़
2 सहस्तकाक्त

## ॥ अभ विष्णुपटलो विंशः ॥

बक्ष्ये मन्र्र चतुर्वर्वसिद्धधै ैै्रैलोक्यमोहनम्।
(म) ओं नमः पुरुषोत्तम अपतरिुप लक्ष्ष्मीनिवास सकलजगक्ष्षोमण सकल्तीहृद्दयविद्वारण त्रिभुवनमन उन्मादकर सुरासुरमनुजसुन्दीजजनमनांसि तापय दीपय शोषय मारय स्ताम्मय त्रासय आमय द्रावय आकर्षय परमयुभग सर्वसौमाग्यकर सर्वकामपद् अमुकं हन चकेण गद्या खलेन सर्वावणैर्मिन्द्द पारोन कटु झूलेन ताडय किं तिष्टसि तावद्याकस्समीहिंत मे सिद्ध भवतु हुं फट् नम:। नमसैलैलोक्योहलन हृषीकेका अप्रतिरूप मन्मथ सवरह्दीहद्वया|कर्षण आगच्छ नम:।

1
साब्नाक्षिव्यापकन्यासमूलम्न्त्रमितीरितम् ॥१॥
वक्ष्य दति। ओं नम: पुरुषोत्तम अपतिरुप एक्ष्मीनिवास सकरजगत्क्षोमण सकलम्बीहृद्वयविद्दारण त्रिभुननमन उन्मदक्रर सकल्डुरासुरमनुजसुन्द्रीजनमनांसि तापय तापय दीपय दीपय शोषय झोषय मारय मारय स्तम्मय स्तम्भय ज्रासय त्वासय भ्रामय भ्रामय द्रावय द्रावय आकर्षयाकर्षय पसमसुभग सर्वंसौमाग्यकर सर्वकामपद अभुक्र हन हन चकेण गदया खड्जेन सर्वाणाण: मिन्द मिन्द् पारोन कटु कटु शूलेन ताडय ताडय कुरु कुऊ कि तिष्ठसि तावघ्यावत् समीहिंत मे सिद्ध भवतु हुं फट् नमः।
 दारण रिः:। विभुवनोन्मादकर शिखा। सुरायुरमनुजमुन्दूरीजनभ्ननांसि तापय तापय दीपय दीपय शोषय झोषय मारय मारय सतभंय संभ्भय भामय भामय द्रावय द्रावय आार्कघयाकर्षयू कवचम्। परमसुभग सौभाग्यकर सर्वकाममद असुके हृन हन चकेण
 1 न्यास मम मूलमितीरितम्।

何: पर

इष्जा यवयवाग्वाशी विष्णु तन्मन्दिरे स्मरन्।
मन्त्र संजप्य पश्चाशत्सहस्तमरिषिच्य च, ॥२॥
कुण्डेऽमौ दैविकेके वह्हेंमुखं कृत्वा शांतु हुनेत्।
पृथणद्धि घृतं क्षीरं चरु साज्य पय: श्रृतम् ॥३॥
द्धादशाहुतिमूलेन सहर्स चाक्षतांस्तिरान्।
तावन्मधुत्रंय पुष्पं फंल दधि समिच्छतम् ॥४॥
कृत्वा पूर्णाहुत्तिं रिष्टं प्राइायेत् सघृतं चरुम्।
संभोज्य विप्रानाच्चार्य तोषयेत् सिध्यते मनुः ॥५॥

गदया खंबेन सर्वाणैर्मिन्द्द मिन्द पाइोन कटु कहु अस्रम्। कुरु कुरु लि तिष्ठसि। तावद्यावत् समीहितं मे सिद्ध भवतु हुु फ्ट् नम: नेब्रम् । ओं नमस्रैलैल्यमोहन हृषीकेश अपतिरूप मन्मथ संव्द्न्तीद्ध्याकर्षण आगच्छागच्छ नम इति न्यापकमन्त्र:। अन्यथा चाइन्यास:। ओं नम: पुरुषोतम त्रिभुवनोम्मादकरं हुं फट् ह्द्ययम । सकल-
 जनसनांसि तापय तापय दीपय दीपय शोषय शोषय मारय मारय स्तम्मय स्तम्भय भामय भामय द्रावय द्रावय आकर्षयाकर्षय कनचम्। परमयुभग सौभाग्यक़र अनुकें इन हन चकेण गदया सजे़न सर्वचाणैर्मिन्द मिन्द पाशोन कटु कटु अस्रम्। कुक कु कि तिष्षसि तावद्यावत् समीहतंते मे सिद्ध भवतु हुं फट् नेत्रम्। ओं नमसैैख्येक्ष ोोहन हृी़ीकेश अपतिरुप मन्मथ सर्वर्न्रीहद्वयाकर्कण आगच्छागच्छ नम:। वस्स ॠषि:

习ेत्यर्ध: । दषि घृतं क्षीरों पृथक् शांत हुनेत् । पय: श्रृंत (साज्य)चंक्रे मूलेन



स्रात्वा यथावदाचम्य वाग्यो यागमन्दिरम्। 1
गत्वा पद्मासने बद्ष्वा शोधयेद्धिघिना वपु: ॥६॥
रक्षोविश्नादिहृद्दिक्षु न्यसेदादौौ सुदर्शननम्।
रसं सदण्डं नामिस्थं धूं्र चँ्डानिलात्मकम् ॥७॥
अरोषं कल्मषं देहाद्विश्रेषयदनुस्मरेत्।
सास्रानुग्रहिन्द्वून्यं रकंत्रं हृत्पक्कजे स्मरेत् ॥८॥
ऊर्व्वाधस्तियगुत्थाभिज्वालामि: कल्मषं दहेत् । 5
दण्डी कुम्म: सितो मूर्धिन घ्यातव्य: प्रावयन् वपु: ॥९॥
अमृतैबहिर्तनक्ध सुषुद्नामार्गगामिमि:।
एवं झुद्धतनु: प्राणानायमेन्मनुना तिधा ॥१०॥
6
(विन्यस्येन्य्यस्तहस्ताअराक्तिमस्तकवक्त्रयोः 1)
गुङ्डे गले दिक्ष्欠 हृदि कुक्षौ देहे च सर्वतः ॥१ १॥
:. स्ताख्वा यथावदित्यादि । सदे्ड रसं यं सास्रानुग्रहबिन्द्वन्त्यं क्षूं दण्डी कुम्म:
 च कृलाई, " त्रैछोक्यमोहनाय विद्महे स्रराय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्"। परिच्छाद= उपकरणम्। दें द्विभुज चतुभुजजम् अष्टभुजं वा ध्यायेत्। वामहस्ते धनु: दक्षिणहस्ते पम्च. बाणान् द्विबाहो: ; राब्बचक्रगदापद्मानि चतुर्बाहो: ; शाख्बचक्रयनु:खक्नगदामुसुखहुकामाशत्र : जम्टनाह्टो: । परिच्छद्धा: = चक्राद्युपकरणानि । बन्धुरां = सुन्द्राम्।


[^28]
तोरेणेष्वा घियात्माने स्मरेतें सर्वरक्षणम् ॥१२॥•
(म) चैलैोक्यमोहनाय विद्महे सराय धीमहि
तन्नो विष्णु: पचोदयात्।
आत्मार्चनामिर्द्रव्याणि प्रोक्षयेन्छुद्धयेज्नुना।
तया हुतं चं तर्ब्बानंनापह्हतजपोडर्शदः ॥? ३॥
कृत्वाममूूां विधिना स्थण्डिले तं समचर्मेत्।
धर्मादिकल्पिते पीढे पस्मस्थ गरुडोपरि ॥१९॥
सर्वाझ्ल़ुन्दरं रक्त प्राप्तलावण्ययौननम् ।
मदावूर्णितताम्राक्षमदारं सरवब्हिक् ॥? ५॥
दिव्यमाल्याम्बरालेपभूषणं सस्सिताननम्।
विंण्णु नानाविधानेकपरिवारपरिच्छद्धम् ॥§६॥
लोकानुगाहिण सौम्म्य सहमादिलत्यतेजसम्।
पस्चवाणधरं प्रातकामैंकं द्विचतुर्भुजम् ॥? ॥

बिन्दुयुक्तेन श्रीं ब्रिं नम इति। चवराब्देन दण्डिनेति। केचिदाहुः स्वं श्रियै नम इति। ओं महासुद्रर्शन महाचकराज घग धग सर्वुष्पमयछ्रर छिन्द छिन्द मिन्द मिन्द विद्दारय विदाारय पसमन्तान् ्रस ग्रस मक्षय मक्षय भूतानि त्रासय त्रासय हुं फट् स्वाहा। ओं नमो भगवते पाश्चुन्याय महाराझ्बाय क्षुमितसमद्राम्मोदुदुनुमिमिर्घोषाय नमः। ओं

1 विष्वब्ड्नाना

देवदानवगन्च्वयक्षनागादियोषिताम्।
सहतैर्मदक्रामर्तैमूपिबतःःः परिवेष्टितम् ॥९ ड॥
चक्क शंब्ब̉ घनु: खंब गदां मुसलम क्रुराम्।
पारं च बिभ्रं (?) देवीमुखासक्रेक्षण यजेत् ॥९ ९॥
आवाहादिविसर्गान्तं व्यापकन्यासविघया।

ईषव्मन्दा ल्सां ताम्रह्हर्ट्टि पीनोंन्नतस्तनीम्।
2
तदारात्पपर्शंसंजातस्वेद्रोमास्थनन्धुराम् ॥२ ?॥
आश्किष्यमाणां कामार्द्रगुह्यामिन्दुनिभाननाम्।
3
काश्चीक्ुण्डल्हाराचैर्दिय्याकलैपैरलकृताम् ॥२ ॥॥
साब्बवामकरां पीतां स्रिष्यन्नी पाणिना पतिम् ।
पझखन्तीं तमपाझ्नेन पूजयेत् स्वेन दण्डिना ॥२ ₹॥

खड ख़ तीक्ष्ण छिन्दु छिन्द्द खज़ाय नमः। ओं शार्झाय स़राराय स्वाहा ; " ओं भुत्रामाय विद्महे चतुर्विधाय धीमहि तनो घह्मा भचोदेयात्"। ओं संवर्तकमुसल पोधय पोथय हुं फ्ट् स्वाहा। ओं पाराबन्धन कटु कटु। तर्जय तर्जय (नम:)।
 नम:। वैराग्याय नम: । ऐश्वर्याय नमः। अधर्माय नम:। अज्ञानाय नम:।

2 गोत्रस्पर्रनसंजात
3 कुन्चीक्जुप्डल
4 वामकरां भीतां

तां वैष्णर्वीं महामायां विभूत्तिं विक्टरिं बिद्ुु: ।
श्रीवत्सकौस्तुभाविष्टां स्तनस्योपरि वक्षसि ॥२४॥
वनमालां गले चान्य्यपीतवस्तादि चर्चियेत्।
(म) महासुदुरान महाचकराज धग सर्वदुष्प्रयद्रर छिन्द्ध विद्रय परमन्त्रान् ग्रस भक्षय भूतानि त्रासय हुं फट् ठठ। ख़ज़ाय नम:। शार्श्नय सशाराय ठठ। भूतग्रामाय विद्महे चतुर्बिधाय धीमहे तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ठठ। संवर्तकमुसल पोथय हुं. फट् ठठ। पाशा बन्धन अर्कर्मय हुं फट् ठठ। अन्हुरोन कट्रु तर्जय ।

कमाद्भुजेषु मन्चै; स्वैरफिरस्राणि पूजयेत् ॥२५॥
5
(म) पक्षिराजाय ठठ।

अवैराग्याय नम: । अं सूब्बूमण्डक्राय नम: 1 उं सोममण्डलाय नम; 1 मं बहिमण्डल्यय नम:। अ, आत्मने, अं अन्तरात्मने, प्रमात्मने, विमरायै, उत्कर्षिज्चै, ज्ञानायै, कियायै, योगायै, पढ्वैयै, सत्यायै, ईशानायै, अनुग्रहायै, पक्षिराज्ञाय नम । नम इति सर्वत्र योज्यम् । एवं पीठूूजां कृत्वा, तस्मिन् आवाइ्या, अर्घ्यदि सर्वमुपचारमन्त्रेण प्रद्याप् । ओं श्रीं श्रियै नम:। वममोरूकि?

1 विभ्रर्तीं प्रकृतिं 2 कौस्तुभाविष्टि

3 महायुद्रईान चनकराजग सर्वदुष्ट्रमयक्र विन्द्धविदाएय
4 जरच्चराय ख़्र छिन्द् ख़्जाय नमः। 5 पक्षिराजाय स्वाहा।

अनेन मनुना तार्ष्थ पीठकृषृौ यजेत् पुरः।
पूजयेत् कर्णिकान्त:समझब्न्क्क यथाविधि ॥र द॥
शस्तीख्यादिपेत्षु क्र्भ्यमाया धृत्वामराः।
मदा|ाूर्णितताम्राक्षीर्दिन्यरूपाः सरार्दितःः ॥२ ज॥
अतीवारक्टृताः सौम्याः स्पेखक्ताः कमाघजेत्।
सान्तसश्रयर्थिंोडन्यादिस्वरेण स्वेन दाए्डिना ॥२८॥

- पीते उर्ष्मीसरस्बलौौौ रतिपीती जाारुणे।

कीर्तिरान्ती सिते ₹्यामे तुप्प्पुषी स्मरेदेति ॥२९॥
लोके शान्त यजेदेंव विष्णुमिष्पर्यसिद्धये।
घ्घायम्ननुं जपेतेन जुहुयाच्चामिषेचयेत् ॥३ ०॥

संपूज्य, किरीटाय-नम:, वनमालयै नम:, ततर्साने कर्णिकायां घउज्ञानि पूजयेत्। 4निन्दुयुक्तेन स्वेन स्वनामाघक्षरेण, बिन्दुयुक्तेन स्वाबद्देन वपाशत्तीः पूजयेत् । दलगयेष्जु (कमाप्) लां रह्ट्यै नम:, सिं सरस्बत्यै नम:, पें पीत्यै नम:, कें कीर्ल्यै नम:, शों शान्लै नम:, तों तुष्चै नम:, पु पुस्थै नम:। अन्यथा केषांचित् पाठ:। लां र्श्रै्यै नस:, स्वीं सरत्वस्यै नम:, (सूं रलै नम:), सें पील्यै नम:, स्थै ( (नैं) कीर्श़ नम:, स्थों (लों) शान्यै नम:, सँँ वुष्यै नम:, सं पुष्यै नम:, पुनश्चकाद्यहाणि अष्दिक्षु पूजयेत् । पुनर्द्रिद्यः:, पुर्वर्व्रादयःः (६-३०)
1 पुा।
2 कीरितिकान्यौ .
3 कुस्प्पुष्यौ
4 बिन्दुयुक्केनेति बाकं $B$ कोशे नार्ति।

1
काम स्वनासा वामाक्षी हृषीकेशो नमं (?) हि तत् ।
एतज्जपादिना सर्वान् कामान् पूर्ववदावहेव् ॥३१॥
तोयै: समोहिनीपुप्पै: निल्य तेन च तर्पयेत्।
घ्रहा सराक्र: श्रीदण्डी बीज न्रैलोग्ममोहनम् ॥३२॥
मन्मथस्य च कामांस्ताजपपूज्जादिना ददेत्त् (?)।
3
हाख्वाय भाल्धननजपीगो मन्त्र: श्रियावहः ॥३३॥

काम सनासेति। ओं की़ीं हृीीकेशाय नमः। क्कां हृदयम्। क्कीं शिरः। क्षू
 हृीकेकेशो देवता । एतपूपादादिना सर्वान् कामानावाहयेत् । मोहिनी =


तोयैरिति। बह्ला सराक्र इति। क्रीं=ैैलोक्यमोहनबीजमेतब् ; कामवीज च।। मन्मथस्सेति। हास्वायेत्यनेन मतिलोमाद् गोपीजनवल्भाय स्वाहा इति गोपाएकमन्त्र उक्तः। आचकाय स्वाहा द्दयम्। विचकाय स्बहा शिरः। सुचकाय स्वाहा शिरा। त्रैलोक्यरक्षणचकाय स्वाहा कवचम्। अपुरान्तकचकाय स्वाहा अस्रम्। नारद ॠषि:। पङ्न्तिकछन्दः। श्रीक्ठुष्णो देवता। "गवां संदोहनकृते बस्संसदोहमघ्यगम्। वेणुगानविनोदेन रममाण विलासिनम् ॥ लेल्द्हिमांन गोक्सैग्गैपकन्यामिरावृतम् । सयुरासुरगन्बर्वमुनिविद्याधरादिमि: II. बृद्दरो देवदेवेशें कन्दमांन स्सर्् यजेत् ॥" अजै: प्रथमावृतिः। रुक्मिणीसत्यमामानस्रजितीयुन्द्दामित्रविन्दासुक्ष्क्षणाजाम्बतीतुरीलीला इल्येता
 तृतीयावृतौ। अषदिक्षुप पुनर्न्द्राद्ययः। पुप्नर्वज्ञादय:। विष्वक्सेनाय नम:। सर्वकामदाय नमः। ${ }^{9} ए ष ~ म न ् न: ~ स र ् व क ा म प द ः ~ स ् य ा त ् ~ ॥ ~$

1 सनाल्या वामाक्षो हैँ के केशा रसो नम:। 2 तबत्यूजांदिना


1
तं जप्यात् पूर्थते पात्रं मिक्षोरन्नं च सिघ्यति ।
2
उतिष्ठादिरमाहस्तपर्याय: सरिरो मनु: ॥३४॥
(म) भीषय हुं त्रासय हुं प्रमर्दय हुं रक्ष प्रध्वंसय हुम्।
प्रोक्त साङमिदं विष्णुह्दद्यं सर्वसाधकम्।
3
नाभिमात्रोदके नद्यां स्थित्वा सूर्योन्मुखो जपेत् \|३५॥
ऊर्व्वजाहुरिंदु नितंय सान्नाघं तद्धृं सदा।
त्रिलंक्ष यो हुनेतेतेन पद्मैराज्याभिघारिकै: ॥३ ६॥
तक्कुले न दुरिद्र: स्याहिए्वरक्ष्षहुतातथा।
तण्डुलै: पूगपुष्पाढचैर्मधुराक्तै: श्रिये हुनेत् ॥३७॥
5
पद्मसूंत्र भुजे बद्धं तज्जतं सर्वतोऽवति ।
6
दूर्वायुतहुतात् साज्याद्पमृत्युर्विनइयति ॥३く\|
युधि אक्ष्षाज्यहोमेन जयेद्रोगैष्व मुच्यते।
जपाभिषेकपूजादि क्रियास्तस्येप्सतम्रदा: ॥३९\|
उत्तिष्ठेति। उतिष्ठ श्रीकर खाहा। भीषय भीषय हुं ह्वदयम्। त्रासय च्रासय हु रिए: । पमर्द्य प्रमर्द्य हुं रिखा। रक्ष रक्ष प्रध्वंसय प्रघ्वंसय कवचम्। हुु फट् अस्यम्र । वामदेव ऋषि:। श्रीकरविप्णुर्देवता। मूले कल्पतरोरित्यादिना ध्यानम् । अथवा"क्षीराब्चौ हेमपुलिने दिन्योधाने मनोरमे। अधस्तात् कल्पकतरोहेंमसिंहासनाम्बुजे ॥ ध्यायेत् तार्ष्ध्यसमारूंढ तपहाटकसन्निभम् । शाड्बचक्कगदाब्जानि घारयन्तं चतुर्भुजम् ॥। दिव्यपीताम्बरघरं विचित्रमकुटोज्ज्वलम् । विचित्रहारकेयूरमत्सक्षुप्डल्रमण्डितम् ॥

| 1 तज्जप्यात् पूर्यंते | 2 पर्यायं च शिरोयुतः। | 3 स्र्र्योन्मुख: |
| :---: | :---: | :---: |
| तेन आज्याधैरामिघारिकै। | 5 संबेतः पति:। | 6 पूर्वायुतहत |

विंश: पटल:

मूले कलपपतरो: पयोजलनिनौधौ वार्ष्य्यासनस्थ हरिं

पाइंक्थ्थौ च निधी श्रियं रतिधृती कार्नि च दिक्ष्च्च्युतंत्तं
लोके शान्तमिति प्रपूज्य विधिन्मतं तदग्रे जपेत् 118 ०॥
रौप्ये शान्तिहिरण्मयेन सकलान् कामान् प्रालैधनं
2
पद्माक्षैरहहितक्षंयं कुरमयै: पापच्च्युतिं ग्रन्थिमि:।

सौभाग्य स्पटिकैभ्ध मुक्तिमखिंल: सर्व जपात् प्रामुयात् ॥८ १॥
(म) नमो भगवते वराहरुपाय भूर्भुव: पतये
भूपतित्व मे देहि ददापय ठ।

नानारत्रममोझ्भासिकटकाइुलिलिवेष्टम् । श्रीवस्सकौस्तुमोरकं वनमालाविराजितम् ॥
 धृतिकान्तय: । कोणदलेष्ड वायुदेवसईई्षणणप्युम्नानिस्द्धा: । पुनरिन्द्रादय: ।
 पापन्युति: ॥

नम इति। ओं नमो भगवते चराहरुपाय भूर्भुवःख:पतये भूपतित्व मे देहि ददापय साह्वा। ओं ह्द्यम्। भू: शिरः। भुव: शिखा ।. खः कवचम्। सुवः अस्रम्। भर्गाव ॠवि:। अनुष्टूप् छन्द:। श्रीवराहमहाविक्णुर्देवता।

1 रौप्येशाक्षहिर
2 पस्चाक्षैरहहत
 भूत्पतित्ध मेदे हि द दापय]

वाराहोडंय मनुर्भिहितो व्याहृतिस्तारपूर्व-
सततप््चाझो नियुत्जपतो भूमिलामं स कुर्यात्।
एतं निल्यं जपति विधिवद्यो बराहीकृतात्मा
सत्सिद्धीनां स भवति निधिर्नि尹्नानामिवाब्वि: ॥४ २॥
वर्णाताष्ष्य्यिमोड्यवा घननिमो विष्णुर्वराहाननो
गानै: पोत्रुखाखादिभि: पुथुतरण्याप्य त्रिल्रोकीं स्थितः।
दंस्र्रासीनवंधुषघोो धृतगदाराङ्धाज्जचकायुधो .
ध्यायेत् स्वैक्यमुपागतो वितनुते कामानिहामुन्र च॥४ ३॥
2
या भूर्विपतिपघते त्रिमघुरैस्तस्या मृदा सिक्तया (?) 4
निल्य भौमदिने जुछोतु मनुना स्वैरेण सा भुज्यते। ${ }^{5}$ भुल्धीताथ परियहेंमननुजपादुक्तेषु योगेषु त-

6
नुम्तां तरफलमेव वोक्षति गतो द्रोहसतो नख्यति ॥८४॥
जान्वोरापादमुद्यद्दिकरहिमगुपर्वमाजानुनाभे: कण्ठादानामिवह्दिभममथ शिरसश्धागलं नीख्वर्णम्।

क्याख्येष्टाभीतियुक्तं ${ }^{8}$ प्रणमत व्ुुधोल्छासिदेंट्र्ं वराहम् ॥
घनः = सजलोग्मुदूः। ${ }^{9 / \text { "सजल्रम्बुवाहनिभमुद्यदो:परिं धराघरसमानतनुम्। }}$

 स्रेरण = सुखेनैव। उत्केषु योगेषु क्षेत्र्रोहशान्तिकरेखु तन्मृत्नां भुल्झीयात्। परिम्येद्वा, तरूलं परिम्देद्धा ॥ .(8२-88)
1 कामानरोषानिए। 2 या भूतिः प्रतिप्यते स्त्रि 3 तस्या मुदा 4 सैरैरण वा 5 भुलीताप्यथवा हरेग्मनु 6 मृत्सां 7 एव बाक्षितिगतो 8 भीतिमांच 9 सजאाम्बु इति पंघ $B$ कोशोनास्ति। 10 अस्येति वाकं $B$ कोशो नासि।

विंशः पटल:

## (म.) नमो भगकास्यै धरण्धै धरणिघरे ठठ।

मन्च्रो भूहृद्यगाल्य एप निखिलों बाराहव् सिद्धिदो
भृृद्धि कुरुते हुतेन चरुणा साज्येन पुुपै: श्रियम्।
पुष्टि: स्यान्मधुर्त्यस्स हवनातेनाज्योमाद्धनं
तल्कामानखिएग् करोति च जपध्यानामिषिकार्चनै: ॥ै८५॥
वारे भृगोरुषसि तेन च साध्यमूमेम्मॄल्छोलितेन पयसा जुहुयात् सहसम्।
जप्व्वा हुतं च समृदा चरुणा विघाय क्षेप्यो बहि: स्वपरतीडक्षरसंख्ययया स्यात् $118 ६ \|$
॥ इति नारायणीये तन्न्सारसझझ्हें विंश: पटर: ॥

नम इति। ओं नमो भगवलै धरण्यै धरणिघरे स्वाहा । औं नमो ह्दृयम्। भगवल्यै शिरः। धरणै शिखा । घरणि: कवचम् । धरे नेत्राभ्यां बौष्ट् । स्वाहा अब्लम् । घह्ना ऋवि: (वराहो वा) । निचृच्छान्द । धरणिर्देवता || घ्यानम्-
" इयामलवर्णां कोमल्मूत्तां कुवल्ययदल्ट्हाममिनववयषम्।
हेमकिरीटां स्वाभरणाब्यां करत्वृक्तमलां कुवस्यययुगराम् ॥
कौस्चिपदालीचिच्रपटान्तस्तरल्तिस्डरसखिदुपमितवसनाम्।
पिद्जरगन्ध्रक्र्परिब्हं प्रणमत. भुवमिह मुररुपुद्यिताम् ॥"
 वर्णान् जरास्यिवाख्वाकाइात्मकान् पुनरिन्द्रादयः पुनर्वज्जादयः । अस्स जपात् भूलाभ: । भृगोर्वारे = शुक्रवासरे । उषसि साष्यमुनौ मृल्डोल्लितेन पयसा सहस्तं


## ॥ इति नारावणीयतन्न्रारसक्ञूहव्याख्याने विंशः पटर: ॥

 1 मधुरत भवनो 2 बल स्वपुर 3 संख्वयया च! 4 करस्त्वकल्मां 38

# ॥ अथ श्रीदेवीपटल एकविंशः ॥ 

बक: सरह्ब्वामाक्षो दण्डी स्यात् सर्वसिद्धिदः।
(म.) महाश्रिये महाविद्युत्मभे ठठ। श्रिये देवि विजये छठ। गौरि महाबले बन्ध ठठ। धृतिः स्वाहा हु। महामाये पद्महस्ते हुं ${ }^{\text {Fुट्। }}$ | श्रियै ठठ। श्रीं फट्।
असाब्नानि द्विधोक्तानि तयोरेंक समाश्रयेत् ॥१॥
त्रिस्क्षमेततोयस्यो जस्षा पम्माक्षममाल्या।
उद््न्मुखोडमिष्क्त्तमेल्क्षक्जापेन सिष्यति ॥२॥
त्विएक्षमक्षसत्त्रेण योजयेच्छ्ञ्यममर्चयेत्।
श्रीवक्षे विण्णुगेहे वा ससहमं कमेद्दूस (?) ॥३॥
5
स तप्डुधः पद्वन्धे चितामौ नियुतं हुनेत्।
राजसामन्तनगय्यामादिवरकाम्यया ॥४॥
हुनेल़क्ष्मशोकामौौ तष्डुऊैम्मुरोक्षितः ।
आज्यातैस्तप्डुर्लेक्ष्भ जुहुयात् खदिरानले \|'था

बक इति । श्रीं महाश्रिये महाविद्युत्मभे खाहा ह्दयम् । श्रिौै देवि विजये खाहा शिरः। गौरि महावले बन्ध बन्ध स्वाहा शिखा। धृति: स्वाहा हुं कवचम्।


राजवइयो भवेद्टद्धि: श्रीक्ष स्सादुतरोसरम् ।
सर्षपाम्भोऽमिषेकेण नइयन्ति सकला ग्रहाः ॥६॥
बिल्वस्क्षहुतात्रक्ष्मीर्वित्तवृद्धिश्व जायते।
बिल्वमिश्रहविष्यारी बिल्वन्छायोषितश्र य: ॥७॥
1
मासद्वयं हुनेन्नित्यं तर्फलैरथवाम्बुजैः।
प्रत्यक्षा तस्य राजश्रीः घण्मासादपि राज्यमाक् ॥く॥
नन्घार्तस्य कुखुमै: हुत्वार्थ याचिंत लभेत् (?)।
कार्योद्देोो न तैहुत्वा गमनं सार्थक भवेत् ॥९॥
पूजयेन्छुकवारादिदिनिषे विघिवच्छियम्य ।
3
राकवेइम चतुद्दारंरं हृद्यये चिन्तयेदथ ॥१ ०॥
वलाकीं वामनां इयामां इवेतपक्कजधारिणीम्।
ऊर्ध्वबाहुद्वयां ध्यायेच्छी़दूतीं द्वारि पूर्वतः ॥१ १॥
ऊर्च्वीक्टतेन हस्तेन रक्षपन्क्जधारिणीम् ।
इवेताजीं दक्षिणद्वारि चिन्तयेद्वनमारिकाम् ॥१ २॥

महामाये पम्महस्ते द्ठु फट् अस्रम् । अथापरं पश्चार्भम् । श्रिये स्वाहा ह्दृधप् । श्री फट् रिरः । श्रीं नमः शिखा 1 श्रिये प्रसीद नमः ख्वाहा कवचम् ।
1 सामॉययंय हुनेत्
2 अतिराजमाक्क
8 चकवेखम
4 द्वारपूर्ष्तः।

हरितां दोर्द्येयेनोर्वस्दृहननीं सिताम्बुजम्।
1
ध्यायेद्विभीषिकां नाम श्रीदूतीं द्वारि पशिमे (?) ॥ध ₹॥
2

3
यभोक्तरूपां लोकेशां मण्डलोपरि चिन्तयेत् ॥१९॥
तन्मध्येप्ट्वंलं पं्घं स्मरेन्निरपमं महत्।

घ्येयास्ते पद्मपतेतुपु रहब्न्नक्रगदाष्राः।
अब्ननक्षीरकाइमीरहेमाभा: पीतवासस: ॥१ ६॥
आमेयादिधु पन्चेषु गुगुतुक्रश्व कुरण्टकः।
दमक: राइलिभ्थेति हस्तिनो रजत्रमाः ॥१ज
हेमक्रम्भष्रा घ्येया: कर्णिकायां श्रिय ससेख्।

दक्षिणामयहत्तां तां वामहत्तम्ुुपदाम् ।
श्वेतन्वांत्युकां हेमुर्यम्मालंसषारिणीम् ॥? ९॥



1 भीसी


2 अथाब्जमाइस्द्धक्येया।
4 पत्रिकायां श्रियं

पझ्झमालाधरां देवीं सुगुरीं मकुटोज्चखल्।

1
इल्यें ध्यानमतन्रेण श्रीः प्साद़ करोति हि।
वियंय सपरिवारां यो निल्य विचिदर्द्येत् ॥२ ?॥
तस हस्तगतं मन्ये हृृदृृफल्द्यद्यम्।
श्रीकामो न जले नस्यः भ्रविरोन्नाझ्युचि: सपेत्त्त२२॥
प्लयक्षक्तैं नाम्य्य्यत्वैलाक्तो न च मक्ष्येत्।
द्रोणाब्जपुप्पश्रीवृध्वप्णानि च न घारयेव्•॥२ ३॥
न जिघ्रेन्नाफमेचानंज तद्बीज न च मक्षयेव।
नास्यन्मलिख्यो न च्छिन्घाद्विल्व भूमौ इयीत न॥२8॥

खवणामएके वर्जे नागादिल्यतिथौ कमाब् ॥२५॥
पश्चन्यामुतर्तरे च स्रीवर्ज प्रत्य्ड्मुलो भुजेत् (?)।
23
बिल्वेन भार्जेद्देन्तांघिसन्च्यं पणगेच तम् ॥र६॥



1 ध्यानमन्द्रेण
a पर्णान् मूर्ब्नि न घारयेव्।
2 बिख्बैने माज्जये्
8 ताम्।

पातर्भिक्ष्याखिलास्ते च धार्या उर्ष्भीं च भक्ष्येत्।
धारयेन्मूर्द्रि ततुप्पमुत्तरे मधुरं भुजेत्? ॥२ ज॥
पायंस बिल्वीीज च मक्ष्षयेच्छुक्कुपर्वणि।
श्रीसूक्तं च जपेन्निल्यं शक्तया तेनाभिषेचयेत् ॥२८॥
आवाहादिविस्सान्तमृक्मिस्तर्यान्चियेच्छियम्।
सर्पिषान्नेन साज्येन पायसेनाथवाम्मुजै: ॥२९॥

(म) शुद्दवाससे हा श्रियै नमः। फ्तौ मोत ठठ।।
कण्ठमात्रोदके स्थित्वा जप्वैतन्वियुत्तयम्प् ॥३ ॥
पाद्यादि दच्वा तरपर्णैर्यो उद्ष्मीं नित्यमचयेत्।
स प्रत्यक्षयनेशः स्याजपहोमादित्परः ॥३ १॥

 पूर्वदलक्जानि ऋष्यादयध्व। (अस्य जपात् घनेशससा श्री: स्यात।)।। (१-३१)

## 1 छद्मर्वणि।

2 अय पष्कजै:
a युद्दाखरेमें श्रिये ल्मम:। [अर्ध हा लेल नमो महाश्रिये नम:।]
3 द解:
(म) पतौ मोत भवे श्रिये श्री नमः।
पतौ मोत छठ। पतौ मोत भवे ठठ ।
पतौ मोतमवे श्रिये श्री नमः ॥
श्रीरेखा नाम विद्येयममोघा स्वाझ्नसंयुता।
यो वस्सरं जपेदेनां प्रात: संपूज्य पद्मिनीम् ॥३२॥
निल्य द्वादरासाहंस श्रीमतां सोड्रणीीमेवेत्।
1
मासत्वंयं तथा जप्याद्यूामो विप्स्स सिष्यति॥३३॥
पश्चसंवत्सरजपात् पराज्य ब लमेन्वृप: (?)।
यावद्जेदेदमां विद्यां फंल तावद्दाति सा ॥३४॥
(म) पदम्मभे पम्मसुन्दरि धर्मज़े ठठ॥
2
विद्यां जपेजाप्यहुतादिसिद्धां
3
कुद्धस्य पन्युर्यननाग्रवर्ती।
पसीदतींट्ट च करोति सास्यै
दघाच सा कल्पलतेव कामान् ॥३५॥
पताविति। पतौ मोत भवे श्रियै तमः। पतौ मोत स्वाहा शिरः। पतौ मोत भवे श्री शिरा। पतौ मोतमवे श्रिये श्रीकवचम्। पतौ मोतमवे श्रियै श्रीनमः अस्लम्। (श्रीरेखा नाम विध्रैषा।) द्वादशसहह्रजपातु धनेशसमश्री:॥ (३२-३४)

पद्मेति। पद्मपभे पद्मयुन्दरि (पम्म) धर्मे़े (जे) स्वाहा। जपादिना सिद्दामिमां विद्यां (कुद्धस) पलुः पुरतः स्थित्वा जपेत् । स (पति:) पसीदीति (इट्ट करोति च) ॥
a पौौ मोट भहे श्रिये[पतौ मोतभवेच्छिये श्रीं नभ:।] 1 मासद्वयं

2 विद्यां सरेत्
4 नयनाबवर्वी ।
4 मोडsस्सै

मेषौ विंष दुन्ति सवह्दिपृष्ठ वियस्सकालं तनये च मन्त्र:।

नित्यं जपादिक्कियया समसंतं
करोत्यसौ काङ्क्षितमर्धजातम् ॥३ ६॥
हृद्यहा विषमांसौ वासिन्यै द्वूयं च द्शावर्णा। 3
विद्येयमिन्दिराया: स्खस्या एतानि चाङानि ॥३ ७॥
(म) दे०्यै नमः। पद्मिन्यै नमः 1 विष्णुपत्यै
नम:। वऱदायै नम: ॥
सिद्द्ध मन्त्रमिमं त्रिलक्ष्षजपत: सन्ध्यात्रये यो जपे-
द्दार्यिात् स विमुच्यते यदि च तां ध्यायैतदा कि पुनः ।
5
यो नघां निजकम्ठमात्र उदके स्थित्वा त्रिउक्ष्ष जपे-
दाढच: स्य।द्धनधान्यराशिमिरसौ ब्रह्सश्रियं च द्विज: ॥३८॥

मेषाक्तियदिं। नमो ब्हहतनये। जपात् समस्तान् कामान् करोति॥ (३६)
हृद्वद्येति। नम: कमलवासिन्यै खाह्दा। देण्चै नम: द्वदयम्। पद्यिन्यै नम: शिरः । विष्णुपल्यैय नम: शिखा। वरदायै नम: कवचम्। कमलायै नम: नेत्राभ्यां
1 मैषाद्विंष
2 पश्चदरावर्णा
3 तस्यां एतानि
4 यदि सदा
5 कर्णमान्र
6 नझ्षश्रियौ

नन्घाबर्तपसूनैर्यजति भगदिने पाकके तां सहस्तै:
पश्चम्यां चा सरोजै: श्रियमतुलुफलै: पौण्गमास्यां च बैल्वै:।
2
एवं संवत्सरं यभ्धरति करगता तस्य देवी भवेत् सा
पूर्वार्ले चत्नरं यो जपति द्राइातं सोऽपि ज्ञायेत घन्य: ॥३९॥
मन्ज्रैरैतैर्विंधिनदनिशं पूलिता श्रीविंदध्यात्
सार्ध द्रन्यैद्रेविणतनयैविंशरोगोपशान्तिम्।
श्रीमन्न्राणां वरायति भृंरां य: पुमानेकमेषां
कश्चिद्विक्तो न भवति कुले तत्य सत्य बचो मे $118 \circ \|$
श्रीकामवतचरणं मुकुन्दर्भक्ति:
श्रीसेवा सितकुसुमादिधारणं च।
कर्माणि प्रतिदिनमीद्हशानि यस्य
सम्पद्व: स सकललोकमूर्दि तिष्ठेत् 118 १॥
॥ इति नारायणीये तन्त्रसारसझ्रूहे एकविंश: पटरः ॥

॥ैषट्। कमररूपायै नम: अस्रम्। सन्ध्यात्यये त्रिलक्षजपात् दारिद्यनाश़:। भगदिंन= 20. 1. वृद्धैर्धर्धितैर्द्रव्युप्रै: साध्धम् । रिक्त:=दरिद्र:।।

॥ इति नारायणीयतन्न्बसारसझ़इत्याख्याने एकविंरा: पटल़: ॥

1. अतनुफलै: [ अथ च फलै: ]

2 वरदा तस्य
3 श्रीमन्त्राणां पाति च
4 कश्चिद्रूम

## ॥ अथ दुर्गापटलो द्वार्विशः ॥

$\stackrel{1}{\text { विषाहिमजाकालोऽमिरन्रिनिष्ठोऽनिए्द्वयम्। }}$
(म) महिषमर्दिनि स्वाहा। महिषहिंसके नम:। महिषशालो शर्वरि हुं फट् । महिषं हेषय हुम् । महिंष हन

देवि हुं। महिषनिषूदिनिन हुं फट् ॥
दुर्गाहद्वयमियुयुक्तं सांन्नं सर्वाधिसाधकम् ॥?॥
यजेद्ययोक्रां तां देवीं पीठे श्वेताब्जमध्यगाम् ।
(म) दुर्गायै नम: । वरवर्णिन्यै नम: । आर्यायै नमः ।
कनकपभायै नम:। कृत्तिकायै नमः। अभयमदायै नम:।
5
कन्यायै नम: । सुरुपायै नम:।
पत्साः पूजयेदेता मूर्तीराद्चै: स्वै: ऋमात् ॥र॥

विषाहीति। महिषमर्द्दिनि स्वाहा । महिषहिंसके नम: हृद्यम्। महिषइत्रो रर्वरि हुं फट् शिरः। महिषं हेषय हेषय हुं फट् शिखा। महिषं हन हन देवि हुं फट् कवचम्। महिषनिषूदिनि हुं फट् अस्त्रम्। अच्छावाक ऋषि:। पकृतिशछन्दः। श्रीदुर्गा देवता।

[^29]（म）चक्काय नम：। राड्बाय नम：। गदायै नम：।
खज्ञाय नमः। शाराय नमः। घनुषे नमः ।
अङ्जुराय नमः। खेटाय नम：॥
पूज्यायाहैरैमी दुर्गा लोके शान्त यजेद्दिति।
दुर्गायागोऽयमायु：श्रीस्वात्मरक्षाजयादिकृत् ॥३॥
ससाष्यनाम्ना मन्त्रेण तिल्होमो वशीकरः।
गौरराजीहुताद्रोगनारा：पद्महुताज्जय：॥४॥
दूर्वाभि：शान्तिकृत् साज्यै：पालाझौ：पुष्ट्टिद्दुतुत् ।
1
काकपक्षहुतात् द्वेषो मृतिरूषणहोमत：॥५॥

जल्रमवगदे खेटंटं धनुद्दधतीं भुजै

मरकतरुचिरां त्रिणेत्रां मकुटभूषितां
महिषशिरोगतां संरेदखितार्थसिद्विदाम् ॥

प्रथममज़ञ：，अ आ दुर्गायै नम：। इ ई वरवर्णिन्यै नम：। उ ऊ आर्यायै नम：। ॠ ॠ कनकपभायै नम：। ल ल कृतिकायै नमः। ए ऐ अभयमदायै नमः। ओ औ ओं कन्यायै नमः। अं अ：सुरूपायै नमः । द्वितीयातृतौ ये चकाय ऩम：। रं शाख्बाय नमः । लं गदायै नमः । वे खड्ञाय नमः । ई़ शराय नमः। षं धनुषे नम：। सं अङ्कुराय नम：। हुं खेटाय नमः। तृतीया वृतौ पुनरिन्द्रादय：। पुर्क्स्ज्रादयः ॥।

## 1 का₹द्बक्ष［ काकपद्म•］

ग्रह⿳्ञुद्रभयातक्कान् सर्वानेष मनुहरंरेत्।
（म．）ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्टनिग्रहे हुं फट् ठठ। शूलिनि दुर्गे हु फट् शूलिनि वरदे हुं फट्। शूर्रिनि विन्य्यवासिनि हुं फट्। शूल्रिनि असुरमर्दिनि युद्धपिये त्रासय हुं फट् । शूलिनि देवसिद्धसुपूजिते नन्द्विनि रक्ष महायोगेइवरि हुं．फट्।
अमोघा कथिता दुर्गाविद्यैषा खाइंस्युता ॥६॥
सन्ध्यहोमेन दूर्वाभि：सर्वकार्याणि साधयेत्।
सषषपै：सतिंहै：साध्या नामक्म्मारणं हुतम् ॥७॥
तिलै：समधुरैरक्कसमिद्विर्वा हुतं चरोत्।
तज्नम्बास्त्रघो गच्छेद्युद्धे जयति पार्थिव：\｜く\｜

ज्वलेति। ओं ज्वल ज्क्र शूलिनि दुष्टनिम्महे हुं फट्र स्वाहा। शूलिनि दुर्गे हुं फट् हृदयम् । शुलिनि वरदे हुं फट्र शिरः। शूलिनि विन्घ्यवासिनि हुं फट् शिखा। शूलिनि दुर्गे असुरमर्दिनि युद्धपिये त्रासय त्रासय हुं फट् कवचम्। शूलिनि देवंसिद्धपूजिंते नन्दिनि रक्ष रक्ष महांधोगेश्वरि हुं फट् अं्रं फट्। दीधीतमा ॠषि：। कन्ऊुप् छन्द्धः। रूलिनी दुर्गा देवता। प्रशममजैञ：। ओं दुर्गायै नंमः। वरदायै नम：। विन्य्यवासिन्यै नम：। असुरमर्दिन्यै नम：। युद्धप्रियायै नम：। देवसिद्धसुरूूजितायै
 शूलुपाइंभ् । तृतीयावृतौ पुनरिन्द्राद्यः। पुनर्वन्न्रादयः ।（एतं मन्त्र जमूा उपलुनिक्षेपात्

[^30]
## द्वाविंशः पटए:

तजप्रसायको विद्ध: सेनामुन्चाटयेद्रिपो:
धनघान्यसमृद्धि: स्यादुचैन्निंग्याज्यहोमत: ॥९॥
गच्छन्ति कपिकाकाद्यास्तज्तोपपस्ताडिता:
घहा वातादिरोगाश्ष नइयन्येतत्प्रयोगतः ॥१ ०॥
शूलिनी नाम विंैैपा सोोोदद्ववनाशिनी।
तारं दुर्गे दूयंय वहिनस्यं ढान्तं सहद्वक्छः: ॥? ?॥
(म) दुर्गे रक्षिणि फ््ड
रक्षाकरीयमुदिता जय दुंग्गाझसंयुता।
इयामां न्रिलोचनां दुर्गां ध्यात्वात्मानं चत्रुभुजाम् ॥१२॥

युद्धे च व्यवहारादौ जयेम्मन्न्र जपन्नरः ॥१३॥
 रुचिरां मकुटादिविभूपणौः समतक्कृताम् । अयुमदहरीं सुगुर्खीं मृगराजांस्थां लसतकनकाम्बां सरु जपादिष्ठ तामथवा सचतुर्भुजाम् ॥" (६-१०)

तारमिति। ओं दुर्ग दुर्गे रक्षिणि स्वाहा। ओं द्वयम्। दुर्गे शिरः। दुर्गे शिखा। रक्षिणि कवचम्। स्वाहा नेत्रत्वयम्। ओं दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा अस्रम्। (रक्षिणि स्वाहा अस्लामिति च पाठ:।) नारद ₹चि:। गायन्ती छम्द:। जय दुर्गा देवता। अवुु शा्ब्वनकमासीना त्रिशूड्मपपि या दधती श्रुतिभुजैनैवचननीएकान्ति: अरुणत्रिणयना। निशुग्भमाथिनी कनकविमूषणा भगवती पिराज्नरमाएग्यन्थवसना ( अस्स जवद्युद्दादिष्ड जय: स्याव् )।।

जयार्थी पूजयेन्नित्य खं च च्छुरिकां तथा।
(म) नमो भगवति ज्वालामालिनि
गृधगणपरिवृते ठठ॥
युद्धाय तं जपन्मन्त्र गच्छन् जयति योधक: $\|१ 8\|$
शाक्तिं ज्वाल्रामुखीं द्वीन्दुं दीपतैलाक्तवान्निशि।
जपेद्रुरुदिंन देवी प्रत्यहं षट्पणान् ददेत् 11 १ ५॥
श्रीकामशाक्तिबीजात्मा श्रीकरो वइ्यक्टन्मनुः।
यजेतेतेन चतुष्पत्ने मण्डलक्सोडम्वुजे स्थिताम् ॥々६६॥
पीतां पम्मघरां देवीं तदूतीक्व कृतान्जली:।
3
सौम्यां च चृणिनीं सूर्यामादित्यां च प्रभावतीम् ॥? ज॥
नम शति। ओं नमो भगवति, ज्वालामारिनि, गृधगणपरिवृते खाहा। ओं नम: ह्द्दयम्। मगवति शिर:। ज्वालामाल्रिनि शिखा। गृध्रगणपरिवेते कवचम् । खाहा अस्त्रम्। (अस्य जपाद्युद्धादिषु जयः स्यात्।) शक्तिमिति। हीं ज्वालामुखि स्वाहा। गुरुदिने त्योविंशतिद्विवसं निशि नारिकेलैतैलाक्तवान् सहंस्र रात्रौ जपेत्। देवी प्रत्यंहं षट्पंण दघ्यात् ॥

श्रीकामरक्कीति। ओं श्रीं क्रीं द्वीं'उतिष्ठ श्रीकर खवाहा। हीं श्रीं क्कीं ओं । अन्यथा वा योजना । श्रीकामशक्तिबीजात्मा, श्रीकरो मनु:, श्रीकरः वइ्यछच्च। श्रीं हीं कीं । पीता पद्मबरा-चाहुद्र्रेन पम्मयुगुद्द्रहन्ती देवी चतुप्पत्रमण्डलेस्या।
 पुनरिन्द्रादय: पुनर्वज््रादयः ॥
a नमो भगवति ज्वासामालिनि
1 गच्छेत्
3 सौम्यादिघृणिनीं

2 यंजेदेनां
4 आदिल्य च .

बिल्वास्थिमज्जमिश्राज्यसिक्कैर्बिल्वदलैहैहुनेत्।
सापामार्गास्थिचूर्णेन जुहुयान्मधुरेण च ॥? ८॥
ताराद्विवह्निजायान्ता वरे मध्यस्श्रिता सुधा।
[म) वसुधारे श्रिये धनकरि धान्यकरि ठठ।।
द्वावेतौ बसुधाराया मूळसाध्यामिधौ मनू।
त्रिकक्ष्जतं सन्ध्यासु नित्यं साष्यमनु जपेत् ॥१९॥
यजेच मध्यरात्रे तां मण्डले गन्धलेपिते।
प्रणम्य बुद्धान् पश्चाष्टौ बोधिसत्त्वांश्च सौगतान् ॥२०॥
$8 \quad 9 \quad 10$
न्रांकारोत्थे हिरण्यादौौ वैकारोत्थाम्बुजासने।
(म) ओं स्वभावहुद्धाः सर्वधर्माः स्वभावहुद्धोडहं
मूर्थादिव्यापिहस्ताम्यामनेन त्रि: स्पृरोद्वपु: ।
मैत्रीकरुणा मुदितोपेक्षा मनसि भावयेत्।
ओं हुं त्रां अं ख: हुम् ॥

तारादीति। ओं वसुधारे स्वाहा । मूलमन्त्र:। श्रियै श्रीकरि धनधान्यकरि स्वाहा। साध्यमन्त्र: । वसुधारे स्वाहा हृदयाय नमः। \#ों श्रीं वस्डु स्वाहा भुवः। ओं वसुश्रिये स्वाहा। उपह्द्ययस्चापह्हद्याय नम:। ओं वसु स्वाहा भुवः। हृद्याय नम:। ओं वसु स्वाहा वसुश्रिये स्वाहा। शिरसे स्वाहा वषट् । शिखायै वषट् । ओं वसु स्वाहा हुं फट् । अस्राय फट् । बुद्धमुनि ऋषि: । उष्णिक् छन्द: । वसुधारा


## 1


(म) ओं सर्वतथागताः शासिताः सर्वतथा-
गतानां सर्वसिद्धय: संपद्यन्ताम् ।
सर्वतथागताश्वातिष्ठन्ताम् ।। नामिह्न्मस्तकेष्वेंतै: कुर्यात्तस्यास्रिरजलिम् ।
(म) ओं वसुधारेऽधितिष्ठस्व माम् ॥
अनेन प्रणमेन्मूर्धिन न्यस्तेन|झ्नल्निना च ताम् ॥२२॥
(म) ओं समये सौम्ये समयष्करि महास़मये ठठ।।
ऊनेन समयीमुद्रामूध्व्वुमुन्क्षिप्य दर्रोयेत्।
56
तयैव चज्रमुद्रां च कल्तितां साव्यमुद्रया ॥२३॥
(म) ओं श्रिये धनकरि धान्यकरि पह्येहि अंगच्छ च्युधारे ठठ॥

श्रीर्देवता। तिलक्षजपात् सिद्धि:। साध्यमन्न्त्य जपो विहित: । साध्ये विनियोग: मध्यरात्रे गन्धरेपिते मण्डले देवीं जपेत् पूर्वम्। पश्चबुद्धेम्यो नमः। अष्टबोधिसत्त्वेभ्यो नम:। इति पणाम्य स्वं सौगतो भूत्वा, च्रांकारोचारणेन च हिरण्यादि मनसा सक्कल्व्य, तत्र वेकारेणाम्बुंज बुद्वयोत्पाद्य, तत्रासीन पूजयेत्। सौगतान्=युगतरिष्यान्। पश्च भूताः प्रधानमूता: बोधिसत्त्वाः ₹च्छिष्या इत्यर्थः। ओं स्वभावशुद्धाः सर्वधर्ण:। स्वभावशुद्धोऽहम्। अनेन मूर्धाद्धिन्यापि वुु: त्रि: स्पृरोत्। मैत्यादिक मनसा भावयेत्। सुखितेषु, मैन्री दु:खितेषु करुणा, आर्तेषु मुदिता, पापेषूपेक्षा। ओं हुं त्रां अं खं हु एतानि षड्वीजानि। उमयोस्तलगो: (करयो:) अझ्ञुष्ठादितलान्त न्यस्य।" ओं सर्वतथा-
1 तलान्त नु 2 सर्व तथा हताः संश्रिता: $\quad 3$ अतितिष्टस्व
4 समयमुद्रां
5 कर्मिकां

7 ओं श्रीरो श्री चषि ढण ढाण्य चषि ए, एद्धिए,

आवाहयेदाकनिष्ठ भवनान्तुद्रयामुना।
सिंहासने कह्पतरोगधस्त्ये कमलोपरि ॥२४॥
भास्ब्कम्न्चुलिकां चित्वससनां मकुटोज्ज्जलाम्।
सौम्यामुदारां हेमाभां सकलाकल्पभूषिताम् ॥२५॥
3
वगुवर्षिंटटस्याङ्भ्र्भि वामजान्वातपाणिना।
वहन्ती दाडडिमं बामपाणिना चारुणोतपरम् ॥२६॥
रलवर्विघटीगर्मनालुनिग्नतवल्ल्रीम्।
घ्यात्वा भगवतीमर्र्यपाह्ध दत्व्वादिविव्यया ॥२७॥
अमितामं यजेन्बुद्ध कल्पवृक्षेग्वुजस्थितम्।
यभावद्वसनं पींतं ध्यानिंन सरिररिराखम ॥२ ८॥
5
यगेधरं च त्पपर्श्व साभंयं साम्बुज सितम्।
सरिरोडजिनोत्ररींये पम्भासींनं कपर्दिनम् ॥२९॥

गलाः रूसिना" इति नाभौ। बन्थेनाब्जलिना देवीं प्रणम्य, "सर्वरतथागतानां सर्वसिद्धय: संपघंत्ताम् " इति हृदि। श्रिरसि बद्द्धेनाज्ञरिना प्रणम्य, " ओं वुुधारे अधितिहस्व मार्मित " मूर्धिनि बद्देनाइ्ञल्निना देवां प्रणमेत्। ओं समये सौम्ये समयक्षरि महासमये स्वाहा। अनेन समयीमुद्रामूर्व्व्मुस्द्धिप्य दर्रायित्वा साष्यमन्त्रेण बज्रमुद्रां च दर्शियेत्वा कल्पतरोरघम्स्ये शान्ते पीठे कमलोपरि "ओं श्रिये श्रीकरि घनधान्यकरि ए्देहि आगच्छा-

| 1 अकनिष्ठाद्भुवनात् | 2 अधस्स्थे |
| :--- | :--- |
| 3 वसुवर्षी [वसुवर्प] | 4 वहन्ति वा हिमं |
| 5 लोकेख्वरं | 6 स्थितम्। |
| 40 |  |

वज्रिणां बामपार्थ्वे च वं्रहस्तं किरीटिनम्।
नाभिस्थवामपाणिं च इयामं साकल्यमब्जगम् ॥३ ०॥
(म) ओं वं ठठ । ओं सुं ठठ । ओं धां ठठ।
ओं रें ठठ। ओं वसुघारे ठठ। ओं वसुन्धरि ठठ। ओं
वसुमति श्रिये ठठ। ओं वसुधारिणि ठठ।।
दिग्विदिक्षु यजेदेतैमैलेलेनाभ्यर्च्य मष्यतः।
तिष्वन्यो: पार्व्वयो: पम्म श्रीरूपे श्रीमहाश्रियौ ॥३ १॥
वसुवर्षिघटीहस्तयुग्मे संपूजयेत् पुरः।
(म) ओं धरणि वारिणि ठठ।
नैवेद्यममुना देन्यै मोदकादियुतंत ददेत् (?)।
सुमनोधूपगन्धादि घूपनैवैद्ययोरपि ॥३२॥

गच्छ भगवति वसुधारे स्वाहा " इल्यनेन मन्त्बेण देवीमावाहयेत्। भास्वदिल्यादिना
 पादां वामजानु संकुच्च स्थितां दक्षिणे दाडिमं वामे रक्षोत्परम्य। (रलवर्वघटीगर्भनाल निर्गतवल्री।।) अय्तः मूलमन्त्रोण उपचारान् दद्यात् । देन्याः पुस्तात् कल्पकवृष्ष्स्याघस्तात् अम्बुजे देव्यमिमुखमासीनममितम्रमं सरिरशिश्रिंब ध्यानिन यथावद्दूसन बुंद्ध


1 ओं पा ओं वसु....ओं घंन्चै....ओं रेचे ओं वसुखे वसुधामि चसुमति श्रिये ओं वसुधारिणि
2 संपूज्जयेततः। 3 ओं वारिणि धारिणि ठठ।

## द्यांिंशः परह:

सदां भदर्रोमेनम्नैध्रवर्मिंक्युाद्धि:।
12
नैवेद्यममुंना चापि सामान्यं चादिविद्यया ॥३ ३॥
चकं मणि: खझ्ञमश्यो गज: स्रीपुरुषाविति ।
ध्यायेतद्रे सपैतान् रतार्यानम्बुजासनान् \|३8\|
तंपार्भ्वयोर्यक्षराजान्न|गराजांध्व मावयेत्।
ऊर्वतो देवपुत्रांश्व तत्सेवार्थमुपागतान् $\| ३$ ५\| 3
संपूज्यैं साध्यमनुं राक्त्या जप्त्वा विसर्जयेत्।
दारिद्यन्याधिदु:खध्नी सा देवी सर्वकामद्व \|३ \&\|.
5
अञ्ज尺ि: सान्तराङुषुष्ठा मुद्धा समयंसज्ञिता ।
तिस: पुष्पाद्कि मुद्रास्तस्यास्तर्जादिसर्जनात् \|३ ज\|
कनिहानबरे ज्येषा लिहते नद्रुख्भणा।

सामंय साम्बुज सित। झिरोऽजिनोत्रीयं पद्मासीन कपर्दिंन योगेधरं पूजयेत्। सशिरोड
 वामपार्ब्व नज्रहसंत किरीटिंन नाभिस्ववापपार्णि इयांम साकल्पमब्जगं (अश्चितं) वज्ञिंण पूजयेत्। नामिस्थवामपाणिं= ${ }^{8}$ घ्यानमुद्रयेत्यर्थः। । साकर्पं=आमरणयुक्तम्। ओं वं स्वाहा। ओं वे सुपारे खाहा। ओं बुुन्धरि स्वाह।। ओं वसुमति स्रिये स्वाहा। ओं वसुधारारिण स्वाहा। देव्याः परितो दिखिदिद्धु यजेदेताः। देव्याः पार्वर्योः वयुर्वर्षिटीहस्तयुग्मे श्री-महाश्रियौ पूर्वेमे पूजयेत्। गक्षराजेग्यो नमः। तेषां दक्षिणपार्श्व नागराजेग्यो नमः। तेषां



पत्नार्जलिस्तु पार्ब्बस्सज्येष्ठा मुद्रा निवेघके।
सामान्या चाब्जलि⿹\zh26灬्रेया निर्गताग्राब्नुलीमुखम् ॥३९॥
मघ्या तृतीयपव्वस्सा कुब्तरर्जा्यकाल्जलि:।

जपेव् साघ्यं जलम्थोऽर्घरान्ने मासं ऊभैद्दू (?)। 2
जम्वा दिवा तिरैर्र्र्रान्ने होमान्नृपोर्यद्य: 118 ?॥
घृतांत्गैरैरसिद्धार्यिद्धुताद्धाजा वरी भवेत्।
(म) औं श्रिये श्रीकरि धनकरि धान्यकरि पुष्टिकरि ऋद्धिकरि अविन्नकरि सर्वकामदे ठठ॥

एष जाप्यामिषेकाघै: साध्यवत् सिद्धिदो मनुः ॥८२॥
अझोकाषो वटाधो वा तिम्न्तीमरुणांश्रुकाम्।
भूषितां उुद्दरीं यक्षीं स्यामां मुक्तरिरोर्हाम् 118 ३॥
वस्थां पूजयित्वा तां पुरो उक्ष्ष जपेन्मनुम्।
धरणी धारिणिस्वाहा इति नैवैव्यमन्त्र: । एवं यजनात् सा देवी सर्वकामदा स्यात्।
 वित्यर्थः। सा वन्हहस्ता मुद्रा। कनिष्ठनखर इल्येतत्पद्यं सपम्यन्तम्। पार्ध्धस्पन्येप्ठापत्राझ्जलिनिविद्यके सुदा ! !

ओमिति। ओं श्रिये श्रीकरि धनकरि घन्यकरि पुष्Qिकरि कद्धिकरि अविभकरि (सर्वकरि) स्वाहा। अज्ञादिक प्रावत्। सर्वकामपदम् ॥
(82-8३)
1 अझुलीर्मिथः 2 जत्रा दिवा
$a$ ओं श्रीरो श्रीघषि ढण चषि ढण्य चषि पुष्चिचि ऋद्धि चषि अविम चषि सर्षचषि ठठ। [श्रीरोस्बि चषि , फणभूषिता करि पुष्पिकरि ऋद्धिकरि अविभकरि सर्वकरि। 1

कामलाभाय मन्त्रोडंय स्वाहायेजपिनन्दिन (?) ॥88॥
(म) नन्दिनि विजये स्वाहा।
भुवनेडो भूतदुणी कखान्तान्तं सयोनिकम्। 2
ततपप्वमं तदन्तं सराद्रं सामन्तमालयम् ॥४५॥
रामाख्वा दीर्घमाबं च कोपतत्वं हरान्त्युक्।
$3 \quad 4$
एतरफफलन्तं तारादिमन्न्रं विद्याद्राक्ष्षम् ॥८६॥

5
त्रोतलां त्वरिता तुर्णोंय्यें विद्येयमीरिता ॥8 ज॥
नवमान्तं तृतीयादि यदस्या चर्णससकम् ।
तेनाध्नानि द्विवर्णानि कर्तव्यानि विजानता ॥८८॥
शिरोड्त्त् मसके कण्ठे हृदि नाभौ च गुदके।
ऊर्वोश्च जानुनोंब्ध्धाद्वये चरणयोः कमात्व ॥8९॥

कामलाभायेति । नन्दिनविजये स्वाहा। कामलाभाय । भुवनेशे इल्यादिना त्वरितममन्नमाह। ओं हीं हुं खे च छे क्ष ही हुं क्षे फट्। देव्या युक्तम्। " शिरोडन्ते मस्तके कण्ठे हृदि नाभौ च गुद्के । ऊर्वोंध जानुनोज़द्धाद्वये चरणयो: कमावे।" अक्ष्राणि न्यस्येत्। च छे हृद्वम्। छे क्ष: शिरः। क्ष त्रि शिबाब। ति हुं कवचम्।

1 भास्वायै जपि निन्द(दिनः)।
2 तदन्तं च सरंद्ध सातमाएवम्।
3 एतलवठन्तारामि [एतपपडन्तं]
4 विद्यादशाक्षरम्।
5 त्रोतला त्वरितौतरें
6 कर्त्यान्युप्देशत: i
1
न्यस्ताझ्जोडन्यस्य मन्त्रार्णान् समस्तन्यापकं न्यसेत्।
पार्वती शाबरीवेषा वरदाभयदायिका ॥५०॥
मायूरवल्यया पिन्छमौलि: किसल्रयांडुका।
सिंहासनस्था मायूरच्छत्ना बर्हिध्वजान्विता ॥५?॥
त्रिनेता इयामला रम्या चनमालाविभूषिता।
बिम्बोष्ठी बर्वराकेरी रकान्तायतलोचना ॥५२॥
पीनोत्तुज्ञrतनी चारुवक्त्रा सर्वाझ्नरोमिता।
विपाहिकुण्डला राजनागकेयूरसंयुता ॥५३॥
वैस्यनागकटीबन्धा वृषलोरगनुपुरा।
एवं रुपाम्बिका भूत्वा तं मन्त्र नियुतंत्रुप् ॥५४॥
ईश: किरातरुपोऽभूत् पुरा गौरी च तादृरी।
तामेनां त्वरितां ज्ञात्वा जपेद्ध习ययेद्यजेक्रि \|'s५॥

हुठ क्षे नेलत्रयम्। क्षे फट्। अस्लाय फट्। किरातसरद्द ॠवि. 1 अतिच्छन्दः । त्वरिता देवता। पर्वतीत्यादिना ध्यानमहा । उग्ष्जपात् सिद्धि:। अर्षसंदिहधृतासनमध्यस्सपद्मकर्णिकायां देवीम् आवहयेत्। दलेष्व्न्नानि गायन्रों प्रणीतां च पूर्वादिकमादर्चयेत्। प्रथमावृतौ श्रीं हुं राबायै नम:। श्रीं खेर्चै नम:। शीं चण्डायै नम:। शीं छेदिन्यै

1 न्यत्ताब़ो न्यत्तमन्त्वार्णाव्

जपेतां यद्यदुद्दिइय तत्तदा़ाय सिष्येति।
विशोषतोऽप्यंय मन्त्रो ग्रहक्ष्वेलामयान् हरेत् ॥५६्द॥
यजेत्तां पद्ममध्यस्थामष्टर्सिंहधृतासने ।
2
दलेष्बझानि गायत्रीं प्रणीतां चार्चयेत् कमात् \|५७\|
हुंरावां खेचरीं चप्डां छेदिनीं यक्षिणीं श्रियम्।
हुंकारीं क्षेमकारीं च दलगग्रेष्वमिपूजयेत् ॥५く॥
फट्कारीं चाम्रतो देव्या: श्रीबीजेनार्चयेदिमाम्।
लोकेशायुुघवर्णास्ता: फट्कारी तु धनुध्धरा ॥५९॥
जया चृ विजया द्वार्स्थे पूज्ये सौवर्णयष्टिके।
किङ्को बर्बरो मुण्डो ल्कुटी च तयोर्बहिः $\|६ \circ\|^{\circ}$
इष्ष्वैवं सिद्धये द्रव्यै: कुण्डे योन्याकृतौ हुनेत्।
हेमलाभो हुताद्धान्यैर्गोयूमै: पुष्टिसंपद: ॥६१॥

नम:। श्रीं क्षपणऔ नम:। श्रीं श्रियाख्यायै नमः। श्रीं हुंकाँ्यै नम:। श्रीं क्षेमकाै्यै नम:। लोकेग़ागुधवกगयुक्ता दरतग्रेषु। द्वितीयावृतौ (पूजयेत् )। देत्या अग्रत: फट्कारी धनुध्धरा पूज्या। पुन: जया विजया च द्वार्स्थे (सौवर्गयष्टिके) पूज्ये । जयायै नमः। विजयायै नमः। ओं किळ्कर रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञायां स्थितो मव फ्् । अनेन तगोर्जया-

| 1 गरक्ष्वेला | 2 गलेष्वळानि | 3 क्षपणीं |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 इमाः | 5 धमुधरःः | 6 सिद्धयो; |

यवैर्धान्यं तिलैः सर्व सिद्धार्धैरीतिनाशनम्।

अक्षैस्म्मत्तता शत्रो: झाल्मललीमिश्र मारणम् ।
जन्बूरिभ्वनचधन्यासिरिक्षुमिर्वान्छितागम: ॥६३॥

कुमुदैजैनवात्सल्यं बकुजैखुलं यशः ॥६४॥
मलिकाभि: पुर्षोम: कुन्द्युप्पैमेहोदययः।
अरोकौ: पुन्रलमम: स्यात् पाटलीभि: ग्रुभाइता ॥६५॥

इंट्ट मघूकणुप्पैघ्व चूतैं: सक्वे हुताल्लभेत् (?) ॥६३॥

 न शाक्यते । सरणादेव सर्वरोगापमृत्युजित् । पश्चरमाह । " हुंरावा मस्तके चास्तु खेचरी गल्मण्डले। चण्डास्या हृदि जीवा तु चछ्छेदनी नाभिमण्डके । क्षपणी कटिसंस्थाने कियास्या ${ }^{3}$ चोरु युम्मके। हुंकारी जानुदेरो बु ${ }^{4}$ क्षेमा जह्बगता तथा। फट्कारी पादघो: ${ }^{5}$ स्यातु सवीझेमु जया पुनः। विजया सर्वतत्वेषु महारक्षाविंधापिनी $\|$ घाह्नी ममाय्यत: स्यातु पृषतः स्यातु शाह्करी। कैमारी पार्धयोस्तिछेदेधोर्बे विण्णुरूपिणी।। जले रक्षत वाराही स्यले रक्षु वासवी। अटव्यां पर्वते दुर्गे सवंक्ष्षां करोतु मे॥ वल्ज्रिणी पूर्वतस्तित्टेदाग्नेय्यां स्याच्च पद्भिनी। दण्डिनी याम्यदिग्भागे

| 1 अनुलै: | 2 बिल्वै: सर्व |
| :--- | :--- |
| 3 स्त्वियाइ्या | 4 क्षेमे |
|  | 5 स्सानु |

यावच्छक्ति हुताज्जपादपि तथा ससाधिता विद्यया 2
ब्नैलोहीकरमुद्रिका विधिक्कृता मूतादिपीडाहरी।
साख्या शत्तिवह्हिद्दशारहिखिता सा वहिगेद्द्वये
नेन्द्रेणापि वृतेष्टदा भुजगता रक्षाकरी स्यादपि ॥६७॥
भूर्जे सकारकपुटे जपरूल्दीपे
कोणेषु तारमुदरे विहितस्य नाम्ना।
फट् स्याद्धिरासु लिखिता च गथा तैथैा नामार्णयुक् प्रतिपुटं हरति घहार्तिम् ॥६८॥

खब्बिनी राक्षसाएल्ये। पाशिनी वारुण चास्तु वायक्ये ध्वजिनी तथा। सौम्ये कौमोदकी
 चरितापज्जरस्योऽं विद्या परिरक्षितः || न मे भीयुद्धवे किश्चित् कारण्ण परिविघते। पक्जरं
 साख्या शक्तीति। शर्तिं लिखित्वा, तन्मध्ये जीवम्, जीवस्य परित आर्याम्, शेक्ते: हीं

 इस्टदा ${ }^{6}$ रक्षाकरी स्थात् ॥
(88-६७)
भूर्जे सकारकपुट इति। पूर्वपश्थिमायता दक्षिणोत्ररायताश्झ द्वादश रेखाः कृत्वा, नघ्यखण्डे हींकारं, तदन्त: जीवादि च, बाह्यस्थेरकोणे पदादारम्य बाह्यस्थनिर्भ्रतिकोण-' अंथन्तमधिकाराद्शकमेव लिख्वेत्। हींकारस ${ }^{7}$ चससष्ठ दिक्षु स्थिते पदचतुष्टये फट्कारं गहिस्येशकोणलिखितित्य तारस्य दक्षिणभागस्थे पदपश्चके हुु खे च छे क्ष: इति,

1 युताव्त
4 दश दलं
7 चतुर्ष दिक्षु (?)
41

# यन्तोतरायास्तु दशाक्षर्राया <br> <br> 1 <br> <br> 1 <br> <br> बींज द्वितीयं सतृतीयषष्ठम्। <br> <br> बींज द्वितीयं सतृतीयषष्ठम्। <br> त्रिकण्टकी नाम तदाशु सिख्येत् 

 त्रिस्ष्भजाप्येन समपराक्तिः ॥६९॥लिखेत्। क्षकारस्य पश्थिमभागस्थे पद्वितये त्रि हु क्षे इति लिखेत्। आम्यन्तरद्वितीयतरादारम्य पूर्वलिखित्हुमघघैद्विंीीयाशृति: कर्प्या। आम्न्नन्रतृतीयतारस पूर्वदिक्स्थपद्वित्ये हुु खे च लिखित्वा, छेल्याहै: तृतीयवृृतिः। आम्यन्तरचनुर्यातास पूर्वद्दिक्स्सदद्वये हुं खे इति लिखित्वा च, आघैधत्भर्भि: आम्यन्तरपश्नमतारस पूर्वदिक्स्पपद्दन्तितये हुं खे च लिखिख्वा, छे आघैः पश्चमाृृतिः। एवमीशखख्डार्थे मन्नस्थफट्कारानं पप्चनावृतिः। पुनरस्तिकोणे निर्क्छतिकोणे वाव्यकोणे ईशानकोणे चैमेवे
 कुर्यात्। ( ${ }^{4}$ साषितमेतबंन्न्र गले बन्धनात् घ्रहातिं हरति।) उदरे लिखितस नाम्नो दिराास् यथा फट्र स्यात् तथा प्रतिपुटं लिखितैषा गहातीं हरति। हींकारान्तर्नाम (युत्ते)
 चतुर्पु कोणेषु तारम्, अनापि तारस दद्धिणभागस्थे पदपश्चेके हुल, खे च छे क्ष इति, क्षकारस्य पश्थिममागस्थे पदत्कितये त्रि हुुं क्ष्वे इति। ( ${ }^{6}$ द्वितीयावृतौ च छे क्ष, ही चतुर्थावतौ च छे क्ष स्री हु, पस्चमावृतौ छ क्ष स्री हें क्षे इति।) अनेन प्रकारणा|क्सिकोणे निर्क्रतिकोणे वापय्योोणे च लिखेत्। एवं चेत् मन्त्रस विंगदावृतिर्माति। एवं साधितमेतधन्त्रं यथोक्रफलसिद्विद्ध ॥।



| 1 बीजद्वितीय | 2 सकण्टकी |  |
| :---: | :---: | :---: |
| धितमेतयन | $B$ कोगे नास्ति। |  |
| 6 कुण्डलान्तर्विद्य <br> 7 युक्ततारान् | घृतौ इति पड्क्ति: |  |
|  |  |  |

## 

आनाभैरसिता गलान्तमरुणा ञुग्रानना भीषणा
दंष्ट्रादन्तुरितैभ्कतुर्भिरसितै: कुक्षौ परीता मुखैः।
बाहुभ्यां धृतदीपिका त्रिनयना राङ्बारिहस्ता स्मृता
स्वैक्येनेन्दुलस्तत्कपर्दवकल्या देवी ग्रहादीन् हरेत् ॥७०॥
त्रिक्टकीरूपधर: कराभ्यां
त्रिशूल्रुदुां कर्तितां यथावत्।
पदईईयेन्मन्न्रजपाद्रिहार्ता-
नाविइय नइयन्ति ततो ग्रहाद्याः ॥७ १॥
तत्सप्रमं नव्मसम्पुटितंत समस्त-
माकर्षयेत् त्रिनियुतेतन जपेन सिद्धम्।
पुष्पादिदानुरुमुन। वरागा भवेत् स्नी
तस्याख्यिपश्चमपुटो विषहा च षष्ठः ॥७२॥

क्षे छ क्ष: हृद्दयम । ओं हुं खे च छे क्ष शिरः। ओं हुं खे च छे क्ष स्री शिखा । ओं हुं खे च छे क्ष स्री हुं कवचम्। ओं हुं खे च छे क्ष स्री हु क्षे फट् अस्रम् । त्रिक्क्षजपात् सिद्धि: 1 तद्द्रांशः पद्मैहोमः । पूजादिक सर्व त्वरितावस् । ध्याने तु विरोषः । तदाह आनाभेरिति। अस्स मन्त्रस्य जपात् ग्रहादयः सेे नइयन्त्येव ॥
(६९-७ १)
. तत्सम्तममिति। ओं क्षे स्री क्षे। अमुना मन्त्रेण जप्त्वा पुष्पादिदातु: स्री सद्यो वरागा भवति । तस्या इति । खे क्ष छे (क्ष्वे क्ष: छे) जपादिना

## समझों खुकीता बराताता सा

## यान्पाल कि़्विन्मिशयां

सिद्दिम अवाहमनस: ||ज३||



## ॥ अथ शिवपटरुत्तुयोविंशः ॥

$$
1
$$

सद्यान्तद्वण्डीसाजेशापावकझ्चतुरानन: ।
सर्वार्यसाधकमिंद्ं बीज पिण्डाख्यमुच्यते ॥ १॥ 3
स्वयं दीर्घस्वराढं⿹्य तु बीजेष्वङानि सर्वत: ।
पिण्ड चन्द्रेन्द्रगेहस्थं कुळिशाकारमुज्ज्वर्रम् ॥२॥
पीतं चिन्तितमश्वादौ सैन्यस्तम्भकरं भवेत्।
सोमेन्द्रवस्द्युरारंग मूर्ष्ति ध्यांतं तथाकृति ॥३॥
विद्विषत्सर्वमत्तेभमहिषादिनिवारणम् ।
तदेवाम्मिसमप्रवण्यं परसैन्ये विचिन्तयेत् ॥8\|
यायात् पराङ সुखी पिण्डज्वाहादग्धारिवाहिनी ।
भेदें परकृते सत्मे करोत्येंव विचिन्तितम् ॥५॥
अनिलानलंसंयुक्तं ध्यानात् स्तोभ करोति त्व।
प्रयान्ति हित्वा तं ग्र्तमार्तनादा ग्रहादय: ॥६॥
एतद्रोचनयालिख्य पटादौौ यत्र पूज्यते।
त्यजन्नि गेहें तचोक्षुद्दभूतोगादयः ॥७॥



| 1 सघाउसन्धि | 2 हचक: | 3 दीपस्तराढंध | 4 स्तᄌ ${ }^{\text {P }}$ मरं |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 सर्प | 6 स्वम्यस्त | 7 पादादौ |  |

उद्यन्तं स्तम्मययस्यमैन्द्रसर्थ तदहीनपि । बारुणन्तर्गंत पिण्ड तेजोडनुमहृवर्जितम् ॥く॥
दप्रेतममाइविन्यसंत्तं विषनाइं करोति तत्। पद्ममध्ये लिर्टेदेन्द्दौ पिण्डान्तर्नामजीवुक् ॥९॥
विपतिस्तार्थ्ययन्त्रोक्या लेख्या यरखवास्तथा। त्रिर्महामायया पद्भ वेष्येद्विन्दुयुक्तया ॥ $१^{\circ} \|$ गोमयाम्बुयुजा यन्त्रमेतदोंचनया ल्खिवेव्। 3
भून्ने सुर्णलेखेखिन्या जातरुपेण वेष्येत् ॥? १॥
हेगा च जपपूजाम्यां हवनेन च साघयेत्।
अायुष्यं पावनं पुप्टिरक्ष्मीसौभाग्यवइश्चक् ॥? २॥ 4
चोर्य्याल्मृतारण्यसल्खिएदिमयापहम्।

5
क्षुप्रापहामिदं यन्न्र विद्याव् सर्वीधसाघकम्। 6
उत्तमाब्नस्थित त्त् स्याल्धोकवइ्यमनुत्तमम् ॥१८॥

छम्द्यः। वं्र्न देवता।
वंज्र तु देवता ध्येंग कार्रास्मसद्वरापभम् ।
षट्कोटियुक्तं तीक्ष्णां्यं रितधारामिरन्वितम् ॥

1 इत्यन्तं
2 पिप्डान्तं नाम बीज्युक्।
3 जतुरौप्येण
4 व्यात्रमहारण्य
5 इदं मन्त्न(?)
6 लोकवन्ध

शिवान्तं पारापुटितंत पिंप्डं वइयं सदा जपेत्। 2
वातानीतपततपत्रे काकपक्षेण कल्पितम् ॥१ ५॥
बिन्द्वन्तस्थीन्दुरहहित यन्त्रमुन्चाटनं रिपो:।
कोधाम्यिपुटिंत मन्त्री पिण्डमुन्चाटने जपेत् ॥१६॥
3
आकाशः साम्मिकर्णार्धचन्द्र: कोधाम्मिरुच्यते ।
तद्वन्निम्बदले तत्थकाकगेहास्मिविष्ठया ॥१ ज॥
4
लिखित्वा शाभ्वतो येषां विरोध: स्यात्तदूजैः।
धूप: प्रशास्यते द्वेषे कोधन्तरिततज्जपात् ॥१ ८॥
तद्वन्निम्बदले लिख्य (?) विषास्क्सहिंत हुनेत्।
सप्तरात्र चितावह्नौ सहस्रावृत्तिमारणम् ॥१९॥

सर्वास्त्राश्त्रप्यर्थिविदारणविधिक्षमम्।
उक्षजाप: पुन: कुर्याद्दांरां च तिरेहुनेनेत्।।
तेजोऽनुग्रह्वर्जित ज्झम्। पद्ममध्य इति, भूर्जेऽ्रद्लं पं्म लिखित्वा तस्य कर्णिकायं ठंकारम्, ठंकारस्यन्तः विण्डमन्त्रम् । तन्मध्ये जीवादि। पश्चिमादिदिक्षु क्षिप ओं स्वाहा इति । वायवादिकोणेषु यं रं लं वे इति । पद्मस्य बहि: हींकारेण वेष्टयेत्तिः। एतघन्त्रं गोमयान्बुयुजा रोचनया सुपर्णलेखिन्या लिखेत्र । सकल्गामयादिहृत्, क्षुद्रापहम्, सर्वार्थसाधंक च। शिखान्तमिति। ओं ज्झ्रों, आं वषट्र। व््यम्। वातनीतेति। बिन्दुना रहिंत मध्यभ्थेन्दुना च। कोधाम्मीति । हुं जद्ञ्रौं हूं उचाटने। तद्वादिति। कोधाम्पिपुटित पिण्डमेव येषां सत्त्वानां परसपरं शाश्वतो विरोध: । तेषामझजै।
1 शिखान्त पाश पुभतं
2 वातनीतापतत्पन्रे
3 आकाइासाधिकर्णार्ध
4. लिखित्र

1
दीर्श्कोधाल्युपुटिंत पिण्डकीज तदा भवेत्।
2
अमृताद्यन्तसंरुद्ध शान्न्यर्थ तं जपेन्मनुम् ॥२ ॰॥ 3
बह्ममज्जाविषामित्वक्सयान्तार्घीहाबिन्दुमान् ।
पावक: काङ्क्षितानर्थानू द्याचिच्तामणिर्यथा ॥२ १॥
शरास्सिशूल्भुजगौ परंखु करवाएकम् ।
कपालं च धनुर्षिभ्रन्महारुद्रोऽस्य देवता ॥२२॥
ज्वल्रत्लिकोणगं रकं तत् स्मरेट्र्पस्तमस्तके।
7
निम्रहः स्यात्तथा साष्यशिरस्थ्थ वशयेद़पि ॥२३॥
शुर्कं क्षरति रकंत वा तद्वर्ण योनिचिन्तितम्।
बीज स्वनामयुक्तं चेत् सा वइया च भवेद्वघू: ॥२४॥

अঞज: = 8000 1 तस्सकाकगेंद्ट = तत्र विद्यमानं काकानां नीडम्स



वह्सेति। क्ष्ट्यौं, चिन्तामणिमन्त्रः। चिन्तामणिर्यथा = चिन्तामणिरत्वदिलयर्थ:।
 क्षम्यू: अब्रम् । तुम्बुरः ₹णि:। गायत्री छन्दः। महारद्यो देवता। शरागीत्यादिना ध्यानमाह। अथवा-" शिव: सदारुणाम्मोजे स्थितो ध्येग्रोडरुम्युतिः । शररूबुलम्मि-
 कृतिवासा: कपर्दीं चन्द्रशेखरः। रौद्रभसन्नवदनो धीरः सर्वास्युन्द्रः ॥" इति।
1 तथा
2 जपेत् पुनः। 3 सयान्तां हीश
4 काङ्क्षितान् सर्वान्
5 तनुु बिम्रत्
6 र₹ंक्तं संरेत् 7 तदा

## वह्बिलिক্সেसमात्मानं बह्ञिवायददरे सरेख्।

रक्षा स्यात्तव्रिकोणस्थं ज्वलन्नामेरघ: स्सृतम् ॥२५॥
प्रासादवीजवन्मन्दं दीपयेदुदरानलम् ।
2
सस्थवेशाकरं तत् स्साद्दरसाहस्रकाजपात् ॥२६॥
3
कुण्ण कर्गं स्सृतं कुर्याद्वार्घिं नयनेड्धताम् ।
कुक्षौ शूळकरं घ्याते मरुनमण्डरूर्ति तत् ॥२ ७॥
शरारेऽम्मिमयं घ्यांत बीज तद्दहमावहेत्।
हृदि वाग्वम्यियुक्तं तद् घ्यातं नारीकरावहम् ॥२ ८॥
घहा: सर्वे ज्वराः सर्वे शालमा मलक्कुणा वृषाः।
एवमादीन्न् हरेद्दचातं बीज तत्काएवर्जितम् ॥२९॥

ज्वल्तुत्रिकोणमिति। केसरेण्वब्नानि II "जया च विजया चैव अजिता चापराजिता। दुर्गा च सुभगा चैव कराली मोहिनी तथा ॥" दिक्वव्तेषु वह्माण्यै नमः। माहेर्थै्य नम:। कौमार्यै नम:। वैण्णन्यै नम:। वाराहै नमः। इन्द्राण्यै नम:। महाकाल्यै नम:।


 Frogomono । मन्कुण:=व̧ड। कालो मकरः॥ (२१-२९)

1 ज्वर्नादेरघ:
2 दरासाहलिकां जपेत् ।
8 कृष्ण कण्ठे

## ३३。 तन्त्रसारसब्बूहे

> अनूर्थ्ववहौन्तौ बीजस्य साव्यनाम फलंखेद्विषे। भूर्जरोचनया लिझे प्रतिमायां तु तन्न्यसेत् ॥३ ०॥ 2
> अभ्यर्चितं तदा तत् स्यात् कुपितस्य प्रसादनम् ।
> भैरवाननसंस्थं तन्मुखवन्धकरं भवेत् ॥३ ? ॥
> कुम्भे त्रिमधुरापूर्णे विन्यस्तं तत् समर्चितम्।
> क्षुत्पिपासाज्वरादीनां शममनं पुष्टिकारणम् ॥३२॥
> मूर्ज्नोडवतारि षट्कोणे ध्यातं तन्त्रिविषापहम्।
> अनूर्ष्वाम्मिविषं बीज राङ्बांम पस्नुतामृतम् ॥३३॥
> वामहस्ते गले द्यातंत विषमृत्युजरापहम्।
> वह्दिमण्डल्युयम्मस्थं तबीजमझशिखानलम् ॥३४॥
> कोणेष्वम्मिमिद्द यन्त्ब विधिवद्धूग्हें लिखेत्।

अनूर्वेति । अनूर्ष्ववह्वौ = ऊर्च्ववहिवर्जिते । क्ष्र्यौं बीजमकारे साध्यनाम लिखित्वा, मृत्तिकादिभि: कृते रिवलिनेज विन्यस, अभ्यर्थितं प्रतिमायां विन्यूस्य वा।


अनुर्ध्वामीति। अनूर्ध्वाम्निविंष = ऊर्ध्वाम्मिना विषेण च रहितम्।" वड्बिमण्डरुमध्यस्थमिति। षट्कोणं लिखित्वा, तन्मध्ये क्ष्य्यौं इति ल्टिखेत्। तन्मध्ये जी.वाए्यां षट्कोणेषु बीजस्योर्व्वायीति यथावहींज किख्येत् । कोणेषु षट्सु रेफादिहल;, सन्धिजु
1 हनुर्व्वनद्धे:
3 मूर्ध्नो वकारी

- 5 एतदुनन्तरं "बीजं सोर्घ्वाम्मिकोणेषु अनलादिहलो ल्खित"" इति पङ्कि: $\mathbf{A}$ कोरो अधिका विद्येते।

स्वरौ सन्धिषु तारेण भूगृहेण च वेष्ट्येत् ॥३५॥ पिण्डवत् साघिंत यन्न्वद्यंय त्र् सर्वसाषकम् $i$

अन्ल्य समरयार्षींशब्न्दुपण्णादमैध्वर् ॥३६॥
उर्क्ष्मीकरं जगद्दसं विषप्रहगदादिह्द्य,
क्षूदभं पोवनं रक्षाकरमापद्ययापहम ॥३ ज॥ 2
मूलं जममहोपेंत देवीवीजान्यमन्दिरम् ।
कमाह्वीजानि दूतीनामूष्माणो बिन्दुरोबरः ॥३ ॥॥ 4
न्यस्या कुलीषु मुलं तद्दसतयोर्ज्यापंक न्यसेत्।
कनिष्ठादितलकनंत्त तदज़न्यस्य रिवपद: ॥३९॥
कनिष्ठादौ न्यसेन्मूलं मुष्ट्विनावयवेषु च।
पादादि न्यस्य मूर्धादितलाभ्यां व्यापकं न्यसेत् $11 ०^{\circ}$

ऊकारम ओकारं च । एततारेण भूग्रहेण च वेष्येत् । साघितमिति। अष्टेतससहससंपातेन साधितं तावजत्ताम्बुभि: साष्यममिषिच्य बध्नीयात् ॥ (३३-३५)

अन्न्यमिति। क्ष्य्यों। पष्णादमन्न्त ${ }^{6}$ ए区: । क्ष्य्यां हृद्यम्। क्ष्य्यीं शिरः।


मूलमिति। ज्यूं, भम्मूं, ब्म्यू, च्यूं, ब्रूंयूं। देवीनीजानि। अमन्दिरं क्षकार-


1 साघिकयन्त्न
2 मूलं जन्च्च भं होपेत
3 शेखरम्।
4 न्ग्तहान्तुतीषु मूलान्त
5 शिवापिय:।
6 मन्तमिबम्। (?)

## ३३₹

 तन्वंसारसक्हूहषउज्ञान्यस्य मूर्षास्य हन्व्व्यके शिवपिय:।
न्यस्सैंव हृदि देवेंश साईं संपूँ्य चेतसा 118 ?॥
गन्धादिना यनेन्मूर्ध्धि रिवं क्क्ते जयां हृदि।
विजयामजितां नामौ गुद्के चापराजिताम् 118 २॥
आत्मन्येंव समाराध्य स्थण्डिते चार्चयेच्छिवम् । 1
धर्मे ज्ञां च वैराग्यमैघ्घ्य पीठपादुकाः ॥८३॥
अधर्मादीनि गात्राणि न्यसेव् कोणेषु दिश्कु च।
नासादिमि: स्रादन्तैधत्रार्मिश्च कमादुधः ॥188॥
तन्तूंत्रिवर्णान् सत्त्वादिगुणान् पीठे हृा न्यसेत्।
अध ऊर्वच्छदे मायाविद्ये लक्ष्क्या शिवेनेन च 18 ५॥
तदन्तेनाम्बुज न्यस्स राक्तीर्दिक्केसेखु च।
वामा ज्येष्टा च रौद्री च भगाधैरिति कल्पितम् ॥८६॥
योगपींठं समम्यच्च्य तत्रावाद्य ह्दा खिवम्।
देवीज्जयाबा दिक्प्ते दूतीरैरादिपन्तके ॥8७॥

न्स्स, ज्यू खिवाय नम: मूर्धि, । भम्यूं जयायै नम: हृदि। म्मूं अजितायै नम: नाभौ

 नम: । अ: अैैैैर्याय नम: 1 पीठगान् तन्तुरुपेण स्थितान् सितरकक्कक्णान्

सुमगा दुर्भगा पथात् कराल मोहिनीति च।
न्यस्येन्द्रादीन् स्वदिक्ष्वीशान् गन्धैयै：साब्मर्मचयेत् ॥४८॥
नमोऽ्तान् नामवीजान्ते तेषां न्यासादिपूहलयेत्।
जपं स्राना हुतं पूजा ध्यानं यन्न्र्स धारणम् 18 ९॥
एकैकमपि सिद्धचै स्यात किं पुनः सर्वकारिणः।
रक्कानुतुपपुमनोवसनादिभूष：
सौम्यश्थतुर्मुज्मुखो ललित्तोऽुणो य：।

4
रक्का रक्तानुलेपांगुक्कुसुषरंः ：च्वेदकम्रा द्विहताः
5
देव्यस्ताम्बूलुमुख्यो मदनमदहृता वर्क्रकीं वादयन्त्य：।
ताद्युपाध्न दूलो रचितकरुटाःः किश्चिदानम्मवक्तूा：
6
शर्वाद्यम्यन्तसस्था ज्वखद्ननर्लहराखाभायुराः शान्तय：स्युः ॥५ ？॥
सत्त्वरजस्तमोगुणन्व दृशा इकरेण न्यसेत् । ईं सत्वाय नमः। ईं रजसे नमः।ईं तमसे नम：। इ मायायै नम：। ं विद्यायै नमः। ऊं पद्सायै नमः।पूर्वद्दक्षिणपधिमोत्तरकेसरेखु शाक्तिचतुष्यं पूजयेत्। एं वामायै नम：। ऐं ज्येष्यै नमः। ओं रौद्यै＂नम：। औं उच्छुष्मायै नम：। पं पीठदूजां कृत्वा，क्ष्मयां ह्वदाय नम：। क्ष्तयूं इस्सावाह्य， भूषान्त मूलेन संपूज्य परिवारान् पूजयेत् । प्रथमम् अजैर्दिंद्वलेषु देव्यः। ऋोणदले－ ष्वीशाइघन्त सुभगा दुभ्भगा करवाल मोहिनीत्येता दूत्यः । रक्तनुलेप्युमन इत्यादि
1 सर्वकारिणा।
2 खट्वाङ्नपाश
4 र्कां रकानुलेपां
5 मदमदन
3 अ鹿शपरुराकपाल
6 सर्वाद्यम्यन्त

1
मध्ये शिव: केसरगा: स्वराः स्यु-
रेव्य: सदूल्यो निजपतगाश्श।
वर्गाटृतं यन्त्रमिंद् यथावत्
2
कृंतं करे गस्य स एव धन्य: ॥५२॥
घोष: सदन्तान्तनिशाकराध:
प्रसादनामा वरद: शिावोडयम्।
अझ्ननि दीर्घा इह मूत्तयोडन्या:
4
सद्याक्साना मनुरेष साघ्य: ॥५३॥
अं्नं विन्यस्य पूर्व निजकरतलयो: पृष्ठयोध्धापि मूर्ती:
सांक्न न्यस्येत् कनिष्ठाद्यथ रिवमुदित व्यापंक पश्च मूर्ती:।
मूर्धास्ये हृड्तुहाङ्म्रिष्वपि शिरसि हृदोर्घ्वादिवक्तूाणि पश्च
न्यस्येदढ्र यथावत् पुनरखिल्तनौ व्यापि मूर्धादिमूलूम् ॥५४॥

ध्यानम्। मध्ये शिब इति। मूर्जे अष्टदंल पद्ममाल्लिख्य, कर्णिकायां मन्त्र:। तदन्तजीवादि। दिम्दलेषुष देवीवीजानि। कोणेषु दूतीवीजानि। केसरेषु स्वरान्। बहिर्लिम्यावृतं जपादिना साघितं धारयेत् ।। (३く-५२)
घोष इति। हौं प्रसादमन्त्र। हां हृद्दयम्। हीं शिख। । हैं कवचम्। हौं नेत्रत्रयम् । ह: अस्रम् । वामदेव ऋषिः । पह्क्तिइछन्दः । रिवो देवता। अस्रमन्वेण करशुद्धिं कृत्वा, करमूले मूलेत ठ्यापंक चं कृत्वा, हों ईशाय नम: । हैं
1 मध्ये शिर:
2 स आप घन्य: ।
3 रिवो यम:।
4 स योऽवसान:
5 मूर्त्यै
6 मूब़ै्थै।

धर्मादैस्द्धयेन पूर्वविधिना योगासने कल्पिते
1
दीप्ते मण्डक्राक्तिमिश्र विघिना शाम्भुं यथोक्तं यनेत्।
मूर्त्यद्जानि यजेद्यथाविधि पुन: पूज्या हृदुो विद्यया
विद्येशा: सगणेशलोकपतय: पश्चाक्षरोक्ति: कमात् ॥५५॥
ध्यानार्चनहोमजपामिषेकै-

> र्निल्यं यथावद्विहितैरनेने।

तुष्ट: शिवो भक्तजन्रसादी
दृष्टानदृष्टांक्ष करोति कामान् ॥५द्६॥

॥ इति नारयणीये तन्त्रसारसङ्रूहे त्रयोविंशः पटलः ॥

तत्पुरुषाय नम:। हुं अघोराय नम: । हीं वामदेवाय नम:। हं सद्योजाताय नमः।
 पुनरुर्वर्वूर्वदक्ष्षिणोतरपश्चिमवन्तेषु मूर्तगः। ह्द्दयनीजेन सह पुनरझानि। ईशानतत्पुरुषाघोरवामदेवसद्योजाताख्यै: प्रथमावृतिः । अजैः द्वितीयावृतिः । पुनरन्ताद्यः। पुनरिन्द्रादय: । पुनर्वज्नादयः ।

॥ इति नारायणीयतन्त्बसारसझ्ञूळव्याख्याने त्रयोविंशः पटल: ॥

## ॥ अथ स्कन्द्वादिपटलग्नतुर्विशः ॥

तारं चचन्नामिजले खिवयोनियुयेते नम:।
मन्न्देदो गुदः शक्ति: कुक्षुटान्बामयद्दधत् ॥१॥
रक्तो रक्तांगुको मुक्तम्रच्चुराकल्पभूषितः।
1
कराबन्नासवतेतन कणिकायां यजेदमुम् ॥र॥
(म) ओं जयन्ताय नमः। अमिवेक्याय नमः।
कृतिंकापुताय नमः । भूतपतये नमः ।
सेनान्ये नम:। गुहाय नमः। हिण्यर्शूलूय
नम:। विशालाक्षाय नमः।
3
सशक्तिवज्रान् पत्रस्यान् यजेदेतंश्धतुर्भुजान् ।

तारं वचदिति। ओं चचद्नुवे नमः। "मूर्षास्ये हृद्ये नाभौ गुद्ये पादद्येये न्यसेत्। ${ }^{4}$ घडक्ष्राणि ओं वे ह्द्दयम्। ओं चत् शिरः। ओं भुं शिखा । ओं वे कचनम्।'घ: अस्लम्। न्म नेत्रत्रयम्। सनक्कुमार कुषि: ब््सा विध्यामित्रो वा। गायत्री छन्दः, उण्णिग्वा। गुहो देवता। अक्ष्ररूक्षजव:। पुर्ररणम्। अज्ञ: पथमाबृति:। जयन्ताय नम:। कृतिकापुनाग नम:। भूतपतये नम:। सेनान्ये नमः। गुहाय

1 न्यासवर्तोन
2 नम इति पदं A कोशे अस्मिवेश्ययेत्यादिपदानामननरं नात्ति।
3 खशत्तिवकान्
4 घडक्षरान्

## （म）ओं देवसेनायै नम：। विद्यायै नमः। मेषायै

नम：। प्ञाञयै नम：। शाक्तये नम：। कुक्षुटाय
नमः। मयूराय नमः। द्विपाय नम：॥
एते दिकोणगा：पूज्या लोकेशान्तं यजेदिति ॥३॥
श्रीरक्षाजयपुत्रायुर्विंच्थार्थादीन् ददे़ुदुरू：।
भुगुर्दीर्घान्बुमान् साक्षात् सान्तमेषं विंष शिरः ॥४॥
नम्स：₹कन्दो निजाइ्कस्थ：कि⿸्किणीकादिमान्छिश्डु：।
कम्पयन् कामद्ध वृंक्ष त्रफलै：पतितैर्भुवि ॥५॥
3
हेमरनादिमि：पूर्णमात्मानं भावयन्मनुम्।
जपेतस्याशु वर्षन्ते धनधान्यादिसंपद：॥६॥
सातिथीगान्तघोषौ द्वौ दुण्डिनावं ततस्तयो：। 5
नम：पराय गोप्त्रे स्यदेकेनार्य यजेत्वयो：॥७॥

नम：। हरणप्यरूलूय नम：। विशालाक्षाय नम：। मेधायै नमः। प्रज्ञायै नम：। शाक्तये नम：। कुक्कुटाय नम：। मयूराय नम：। द्विपाय नम：। तृतीयावृतौ पुनरिन्द्राद्य： पुनर्वन्न्नाद्यः ॥।

भूगुरिति । खामिन् खाहा। नम्मः 干न्द् इत्यादि । ध्यानम् ॥
सातिथीति ，ओं धृं नम：पराय। गोत्र्रे ओं हृं नम：। पराय गोत्र्रे रेवन्ताय नम：हृदयम्। महाशास्त्रे शिरः । गोप्त्रे शिखा । प्रभवे कवचम् । दीप्त्रे नेत्रम्।
1 पुत्रार्यवीर्यदीनि
2 साक्षं
3 भावयेत
4 घौषौ द्वौ दण्डिनावन्तक
5 पदाय

## वामे भार्या प्रभां पुत्रं सत्यकं दक्षिणेऽर्चयेत्।

(म) ओं घोषपतये नमः। मधुकराय नमः।
शाम्बालिने नमः। छुरिकायै नम:। खज्ञाय
3
नम:। धनुषे नमः । बाणाय नम: ॥
4
अद्यांस्रीन् पूजयित्वाग्रे दिक्ष्वझ्नादीन् यजेत् परान् ॥८॥
(म) ओं गोप्त्ते नम:। पिद्ञलुक्षाय नम:।
5
वीरसेनाय नम: । शाम्भवाय नम:।
त्रिनेत्राय नम: । शूलिने नम:। दक्षाय
नम:। भीमरूपाय नमः ॥
एतै: खनामरिम्मन्त्रैगोप्त्रादीन् पूजयेत् कमात् ।
पार्धस्थविंश स्कन्द्ध च शास्तारं पूजयेदिति ॥९॥

प्रशास्त्र अस्रम्। रेवन्त ऋषि:। देवी गायत्री छन्द्:। शास्ता देवता । वामे प्रभां दक्षिणेडपत्यकम्।घोषपतये नम: । मधुकराय नम: । शाम्वलिने नमः। देवस्याम्ये छुरिकायै नम:। खज्ञाय मम:। धनुषे नम: । बाणाय नम:। चतुर्दिक्षु पुनरक्रवृति:। ओं गोप्त्रे नम:। पिझल्राक्षाय नम:। वीरसेनाय नम: । शाम्भवाय नम:। द्विनेत्राय नम:। शूलिने नम:। दक्षाय नम: । अभिरूपाय नम:। अष्टदलेष्तु पुनरिन्द्रादय: पुनव्वन्म्राद्यः ॥

1 माधूकराय
2 छुरिकायै [द्धुरिकाय।]
3 वाणाय नम इति A कोरो नास्ति।
4 आद्यानिति श्लोकार्ध A पुस्तके न ह्यते । गोष्त्रे, पिद्नलाक्षाय इट्यपि तत्पुस्तके नासि।
5 (व) रसेनाय नम: ! 6 स्कन्द् वा

शास्तारं मृगयाश्रान्तमश्वारूंढ गणावृतम्।
पानीयार्थ चनादेतं ध्यात्वा मृगयुरुपिणम् ॥\} ०॥
मध्याह्ले सक्तु दत्वास्मै पुनरक्जक्निना जल्म्।
विकीर्य नवमिम्मन्न्र्त्तदुणानपि तर्पयेत् ॥१ १।
विश्रान्ताय ततस्तस्मै स्वकार्याणि निवेद्येत्।
प्रीतचेतास्तथेत्युक्ता स तु यात इति सरेत् ॥१२॥
(म) रेकन्ताय, नमः। शास्त्रे नमः। गोप्त्ने नम: ।
प्रभवे नमः। दीप्त्रे नमः। प्रास्त्रे नम: ॥
1
पूर्वोक्तवीजमन्त्रावेप्वां्य पद़विपर्ययात्।
मूलु पराय गोष्त्राघिपतये हृद्यंय तथा ॥१३॥
(म) भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्न: शास्ता
प्रचोद्यात्। शास्तृपारिषदे्य्यो नमः ॥

अथ तर्पणमुच्यते शास्तारमिति । मृगयाश्रान्तमित्याद्युक्तम्रकारेण शास्तारं ध्यात्वा तर्पयेत्। मध्याह्दे सक्तुं च दत्वा, रेवन्तं तर्पयामि। महाशास्तारं तर्पयामि। णोत्रारं तर्पयामि। पसुं तर्पयामि। दीप्तारं तर्पयामि। प्रशास्तारं तर्पयामि। हुं नम: पराय गोष्रे तर्पयामि। भूतनाथाय विद्महे भवुत्राय धीमहि तन्न: शास्ता प्रचोदयात् तर्पयामि। शास्तृपरिषदेभ्यस्तर्पयामि। आर्य तर्पयामि। शास्तारं तर्पयामि। गुहासंन तर्पयामि।

1 पुर्वोक्तवीजेति श्लोकः A कोरो नास्ति ।
2 पर्षदेम्य:

1 2
एमि: साध्यादिनिर्मन्त्रैबलिं वास्मै हरेन्निशि।
3
(म) नमो भगवते भूतनाथाय शास्त्र महारास्त्र
गोत्रे वरदाय स्वाहा।
इष्टदा वरदा जानि इष्टान्नेन वहिं हंरेत् ॥१8\|
(म) महाशास्त्राय नम:। भूताधिपतये नम:। रुद्रसुताय
नम:। पश्चकेक्वराय नमः। साघवे नम:।
हरेद्धा दिक्षु मध्ये च मन्त्रैरेरिबलिं हरेत्।
शावाकिनो गणा: सर्वे कोटिकोटिविभाजिता: \| १ ४\|

सेनान्य तर्पयामिं। भूतवर्लंभ तर्पयामि। रुद्धज तर्पयामि । लोकपूजितं तर्पयामि। नीलां्व तर्पयामि। श्वेतमातां तर्पयामि। पीतानुरेपिंन तर्पयामि। कामिंन तर्पयामि। वरदं तर्पयामि। इयामिंन तर्पयामि। रक्तमालाधरं तर्पयामि। शूरं तर्षयामि। अमायं तर्पयामि। मातृगणपिंय तर्पयामि। काहवाससं तर्पयामि। गणाष्यक्ष तर्पयामि। खडहसतं तर्पयामि। सहजायं तरप्ययामि। जनावेशंनं तर्पयामि। साधुु तर्पयमि। संसाररक्षक तर्पयामि। शास्तृपारिषदेक्यः सर्वेक्यो भूतेम्य्स्तर्पयामि।।

अथ रात्रौ बलिं च कुर्यात्। चतुरश्रे स्थम्डिले तं पूर्जित्वा, अभीष्टेनान्नेन महाशास्त्र नम:। मध्ये भूताधिपतये नम:। रद्रसुताय नम: । साघवे नमः।

1 सार्यादिभि:
2 वास्मिन्
3 नमो भगवत इति मन्त्रः, इष्षदा इति श्कोकभ्भ $B$ पुत्तके नास्ति।
4 हखा दिक्षु
5 बलिं सदा।

भवन्तु सहिताः सरेवे तेग्यस्ताम्यो नमो नमः।
(म) नमोडत्तु भीमवक्गेम्यो विरूपेम्यो विविधाकृतिम्य:
सिरेमेय: चलेम्य: वरदेम्यश्न निषा? नमः। 5 प्रागणेग्यो बहुरुपेम्यो विधर्वरेम्य: सद्वोडसद्धघ:

सदसद्धघ: सर्वगणेम्यो नमो नम: । 6 दद्षिणगणेम्य इत्यादि । उदगणेम्य इल्यादि। सर्वेम्य: पिसलेम्यो महागणेम्यो घोरेम्यो मृगयुम्यो विनायकेम्यो मूकेम्यो बधिरिम्योन्च्येम्यो जडेम्य:
स्थूलेग्य: कृरोग्यो दीर्षेन्यो हास्वेश्य: स्रीम्यो
नुंसकेम्य: सइचोडसदघः सदसझघ: सर्वगणेग्यो
नमो नमः।

दिश्षु पुनः " शाम्बालिनो गणाः सर्वे कोटिकोटिविभाजिता: । भक्नु सहिताः सरेव तेम्यस्ताम्यो नमो नम: "॥ अष्टदिक्षु नमोक्तु । भीमरुपेम्यो भीमक्क्त्र्यो विविधाकृतिम्य: स्थिरेम्मश्रपलेम्यो वरदेन्यो बिहुरुपेम्यो विरूपेम्य: सझ्भ्योडसझइच: सदसद्धयः सर्वेगणेग्यो नमो नमः। दल्षिणगणेम्य इल्यादि। पश्भिमगणेग्य इलादि। उदगणेम्य इल्यादि। सेवेम्य: पिजहेगेग्यो महारान्तेग्यो घोरेग्योऽघोररूपेग्यो मृगयुम्यो
 स्रीम्यो नपुंसकेम्य: सदूधोडसद्रघ: सवर्गणेन्यो नमो नम:। चतसस्षु${ }^{9}$ दिक्षु अम्रे पुन:

1 भीमरूपेम्य: 2 विरूपेप्य इति $B$ केरो नास्ति। 3 बलाम्य:
4 वरदेम्य इति $B$ कोशे नासि। 5 प्राणेग्य:।
6 एवं दक्षिपपध्विमोद्गणणेम्य इलादि । सर्वाभ्यः पिस्लग्यम्यः
7 घोरूप्मेग्य:
8 हिता थथाक्रमम्।
9 चद्धु दिक्ष्ष (?

## तन्त्रसारसंश्रूह्र

1
अंग्येषां च बहिमन्न्रैरेमिर्निशि वलिं हरेत्।
पूजया तर्पणेनेषो बलिना च गणेश्वर ॥? ज॥ 2
शास्ता संसाद्रौस्थिल्यं नाइयेत् सर्वकामद: ।
नामिसानातदप्डोड्य मूताथिपतये च हृत् ॥३ ८॥
शास्तृमन्तोऽयमिष्टानिं कुर्याद्बलिजपादिना।
वह्हिः सभौतिकस्तोयमाषाढी भगवान्मनुः ॥९९॥
अथस्सितं कल्पतरोः शास्तारं वसुदाायिनम्।
ध्यात्वा अंक्षं जपेदेतें मन्त्र चामीक्रासये ॥२०॥
तारं क्षौं क्षेत्रपाल़य हृदाग्य्यर्च्याझ्जनासितम्।
विद्वताक्ष्ष महाकायं स्र्निन्नि 千िज्ञहिरोरह्हम् ॥२ ?॥
शास्तृपारिपदेम्य: ${ }^{5}$ सर्वेन्यो नमो नम इति बरिं हरेत् । एवं तर्पणबल्बिदाने कुर्यात्। ओं नमो भगवते भुतनाथाय शाल्बि महाशांख्ये गोज्चे ररदाय नम: स्वाहा । अनेन प्राष्क्रोे बामदोष्णा बल्हिरणाच्छास्ता प्रसीद्यति। भां मूताषिपत्वे नमः ॥ (१५-१८)

वह्बिरिति। रैवते नम़ः। ओं ऐरेवते नम:। उपदेशः। शास्तृपस्काक्ष्री। रै हृदयम्म । व शिरः। ते शिखा । न कवचम् । म: अस्त्र । रैवन्त ऋषि:। पङ्क्तिछछ्न्दः। शास्ता देवता। अर्चनादि पूर्व्वस् ॥

तारमिति। ओं क्षें क्षेत्रपालगय नमः। अक्षरसहह्रजप:। पुरश्षरणम्। क्षां हृदयम्। क्षीं शिरः। غ्ष्ष शिखा। क्षे कचनम्। क्षीं नेत्रत्रग् । क्ष: अस्यम्। बटुक ऋुषि:। गायती छन्दः। क्षेत्रपाल्ये देवता।

| निंय बतलिए | सर्वका |
| :---: | :---: |
| 3 नाभिस्सानन्तदपडो मू ाखिपन्ते तये च हत्। 5 पार्सदेश्य: | 4 ऊर्व्वपष्न |

कपार्टिंन गदापार्णिं सर्पसर्वाज्ञभूषणम् ।
क्षेष्ट्राकराल्यद्नं क्षेत्रपाएं निंर्रुकम् ॥२ २॥
(म) एघ्मेहि दुरु मुरु भझ्ज हन विश महाभैख
क्षेत्रपारु बलिं गृह्न ठठ।।
सिद्धेनानेन मन्त्रेण तत्कपाले वालि हरेत्। 2
वामदोष्णाष्टदिकस्थानामन्येषां चानलादिभि: ॥२ ३॥
(म) अनल़ाय ठठ । अमिकेशाय ठठ । कालाय
ठठ। पिशिताशानाय ठठ। महाकोधाय ठठ ।
घण्डारवाय ठठ । पिज्ञलाक्षाय ठठ।
ऊर्वर्वेशाय ठठ॥
गृहरक्षासमृद्धिश्रीजयान् कुर्यादयं बलिः।
व्यालम्बोग्रजटाघरं त्रिनयनं नीलाब्जनाद्रिप्रं
दोर्द्वन्द्यसगदाकपार्मरुणस्सग्व्र्यन्धोज्ज्वर्मम्।
घण्डाश्टЕ्ब्वलमेखराध्वनिमिंम हुङ्कारभीमं विंभु
वन्दे मण्डलिताहिकुण्डलुधरं तं क्षेत्रपाएं सदा।।
एह्येहि दुरु दुरु मुरु मुरु भझ्च मश्च हन हन विश विश, महाभैरव क्षेत्रपाल बलिं गृह्न गृह्न खाहा। पाङ्कणे स्थण्तुले पूजयित्वा, अनेन मन्त्रेण कपाले सकृटद्बलिं हरेत्। अनराय खाहा। अयिकेकाय खाहा। करालाय खाहा। घण्डारवाय स्वाहा। महाकोधाय स्वाहा। विशितारानाय स्वाहा। अष्णदिक्षु तह्बहिः। हेतुकाय नमः। त्रिपुरान्तकाय नमः। अम्विवेताल्य नम: । अम्निजिह्दाय नम:। कालाय नम: । करालाय नम:। एकन्दरुपूाय नम:। अमिरूपाय नमः। अष्टदिक्षुण ।।

1 क्षेत्रपाल निरक्रुराम्। $a$ एघ्घेहि डुवु-मुषु भझ्ज (एघ्येहि पिसहा मुरु भझ्ज)। 2 च नखादिमि:। 3 अनराय खाहा। अम्सिकेशाय खाहा, करालुय खाहा। घण्ट्रवाय खाहा। मह़ाक्कोधाय स्वाहा। पिशिताइानाय खाहा। पिद्गलक्षाय स्वाहा।

कुममस्थोडम्निशिखो मीन: शिवाख्यान्तनिरोषित: ॥२8॥
(म.) ओं दीपषफट् । जल़फ्ट् । ज्वालिनि फट् ।
तृफ्ट्। हन फट्। सर्वंज्वालिनि फट्।
अन्ञान्येतानि देवोड्स दण्डीशो जटिलोडरणण:।
शूरी पशगुकमप्डल्वक्षमाली त्रिलोचनः ॥२५॥
(म.) चण्ड फट्।
4
पुष्पै: स्वभुक्तैरेतेतेन वामदोष्णा समर्च्येत्।
त्रिस्भ्भजपसिद्द्धन तेन कर्म समाचरेत् ॥२६॥
नदीसैकतगां कृत्वा पुत्तलिं शालिपिष्टाम्।
7
दक्षिण पादमारम्य छित्व्वा छित्व्वा तया हुनेत् ॥२ ज॥
पज्वाल्यासिमपाममर्गेंकें वझ्यो भवेद्द्दिजः।
दीप्तवह्हौ चिताकाहै: प्रतिक्कृत्या तथा हुनेत् ॥२ <॥
8
राजा वशी भवेदेवें वइय: स्याद्वैखयरूद्योः।
सतिकैस्तै्डु"ह्हेंमकाष्ठा्मौ जुहुयादरे: ॥२९॥

कुम्मस्स इति। ऊर्व्व फट्। दण्डीशमन्तः। ओं दीपफट् ह्वदयम्। ज्वरफफट्
 फट् अस्लम् । चण्डकौरिक ऋणि: । घृती छन्द़ । चण्डेश्वरो देवता ।


उन्मादाय पयोहोमातच्छान्ति: खदिएानले।
मारणं तीक्ष्णतैलैनेन बिषवृक्षानले हुतम् ॥ミ०॥
प्रिस्नुवाहौ तत्वुण्पै: सर्पिपा वा हुताद्भवेत् ।
पुरक्षोम: पसूर्यैय्त्द्वर्ण: सपदिन हुनेत् ॥३ १॥
लभेत्तुनिचासोऽयमृणहा कामदो मनुः।
खान्तं स्वान्तविंष सबिन्दुसकलं बिन्द्रायुतं केवलं
पश्चैतानि पृथक् फलं विद्धते बीजानि विभेशितु: ।
(म) गणं जयाय ठठ। एकदंष्ट्राय हुं फट्। अचरुकर्णिने
नमो नमः। महोदराय नम:। दण्डाय हुं फूट ॥
तेषां तुल्यमिहाइ्नपश्चकमिदे घड्र्क्ष्षजाप्येन यत्
बीजं सिद्यति कामदं गणपतेसेतेनाच्चयेत् कर्णिके ॥३२॥
(म) ओं गणाधिततये नम: । गणेश्वराय नमः।
गणनायकाय नम:। गणक्कीडायं नमः ।
त्रिएक्ष्ष्जव: । पुरश्धरणम् । ओं चण्डफट् । खभुक्कै: स्वात्मन्याराधितः: तमचयेद्यनेन मन्त्रेण ॥

स्वान्तमिति। गं गुं गः। गौ गः। इति पश्च बीजानि। सामान्य चाझ्नम्। गणं जयायु स्वाहा़ा ह्द्दयम्। एकदंष्टाय हुं फट्। स्वाहा शिरः। अचरकर्णिने नमो नम:। स्वाहा रिएा़ा । गजवक्कर।य नमो नमः। स्वाहा कवचम्। महोदराय दण्डाय हुं फट् स्वाहा अस्रम्। गणक ॠषि:। निच्दानायत्नी छन्द्। गणपतिर्द्देंता । षड्ड्र्क्ष्जपात्

| 1 वृषतृक्षानले | 2 प₹क्षोभ: | 3 विन्दौ युतंत |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 भण्डाय हुं | 5 इदं दंस्र्राय मल्हेक्ष | 6 गणपतिं |

7 गणेश्वरायेति A कोरो नास्ति।

मूर्तीरेता दिग्दलेष्वर्चयित्व। कार्या पत्रेष्वझ्जपूजा यथावत्।
(म) वक्रतुण्डाय नम:। एकदंष्ट्राय नमः। महोद्राय नम:। गजवक्त्राय नम:। लैख्बोद्राय नम:। विकटाय नम: ॥ विघराजाय नम: । धूम्रवर्णाय नम: ॥

एते पूज्या दिविविद्क्ष्वेवमिष्हा लोकाशान्तं दर्रीयेतस्य मुद्राम् ॥३ ३॥ 1 मध्येऽनामा निर्गताझुुष्ठकाग्रा मुष्पिर्मुदा तस्य चाघस्त्यमध्या। 3
होमोपेतोऽसौ चतुर्थ्यामवइयं याग: कार्यम्तस्य सर्वार्थसिद्धचै ॥३४॥
ध्यायेत् स्वैग्येन देवं घृहदुदरतनुं तं चतुर्वाहुमेक (?)

साध्यं पाशा ङ्कुराभ्यामिह विधिवदुपानीय तस्योपरिस्थो
वझ्याकाङ्क्षी जपेत्तं सपदि विधिरंय हन्ति रुष्ट्यस्य रोषम् ॥३ ५॥

सिद्धि:। गणाधिपतये नम:। गणेश्वराय नम:।गणनायकाय नम:। गणकीडाय नंम:। दिग्दलेषु दलेषु पुनरसानि। वकतुण्डाय नम: । एकद्दंप्रूाय नम: । महोदराय नम:। गजवक्ताय नम:। लम्बोदराय नम:। विकटाय नम:। विमराजाय नम:। घूम्वर्णाय नम:। अष्टदिक्कु पुनरिन्द्रादय :। पुनर्वज्ञादयः ॥।

घ्ययेदित्यादिना ध्यानम्। विधिवदिति। पाशोन कण्ठे बद्धा, अन्तुशोन ल्ख्यटे संविध्य,

1 मध्या तर्जा
2 अथास्तु मध्यम् ।
3 होमेपेतो

दन्तेनारुणचन्दनेन च कृत श्वेतार्कमूलेन वा निम्बेनेमहतेन वा गणपतिं स्पष्ट्रोपवासान्वितः । 12
शीतंग्गुम्रहणे सदा जपत तहीज रिखायां धृतं
कुर्यात् स व्यवहाखवादसमरेषूच्चैजंय च श्रियम् ॥३३॥
बइं चिताभस्म शिरोविकीर्ण
ल्लाम गोरोचनया कृतं च।
आज्याब्जसूत्रेण मषीक्टतार्क-
तूलूज्यकाल्काक्तयुजा च वइयम् ॥३ ज॥
राज्ञः स्रुरामांसहुतेन पली
5
बइया हुतै: कृष्णविलैरमात्य:।
वे₹्याइ्ञना तण्डुललोणहोमात्
कन्या हुतैमातुलैजैक्ष पुप्पै: ॥३८॥
दधिमध्वाज्यनिविक्कैर्मागसमिद्धि: ,कृतं हुतं वइयम्।
यत्किश्चिइक्ष्च्यहुताद्वरागा: स्यु: प्राणिनः सर्वे ॥३९॥
 तदन्तः हींकारं, तदन्तर्जोवाख्यादि । बीजयुगस्य बहिः त्रिकोणं, कोणेषु तदू्वीजम्, त्रिकोणस्य बहिः गणपतिनीजेन मालावद्वेष्टयेत्र । एवं लिखित्वा, पाणप्रतिष्टामन्न्त-

1. शीतांशा्मगणे
2 जपतु

3 मषीक्टतामुलजज्याक्तका एकृक्तादवर्यम्य ।
4 मांसहतेन
5. वइ्या भवेत्

नवननीते बीजयुगं व्यत्यस्तमुखं लिखिते स्वसाध्याख्यम्।
वइंय स्यातद्भुक्तं कार्योऽय विधिरपूपे वा $118 \circ \|$
कर्ममिरच्चैभजजते यस्तज्जपतर्पणादिभिनिंत्यम् ।
3
विशाः संक्षीयन्ते वर्धन्ते संपदश्धास्य $11 \%$ १॥
मुक्तोष्ठदन्तौ तु मधौ महेन्द्ध:
स दीघववेधा रसमिन्द्रयुग्मम् ।

- एतस्य वैमस्य मनो: समस्त

पूर्वो्तवत् कर्मफलं च विद्यात् 118 २॥
${ }^{6}$ घोषो भूगु: साष्षढिदृक् पिशाची
8
मांस सहक्वे शिर एष मन्तः ।
उच्छिष्षविन्नेश इति प्रतीत-
सत्कर्म कुर्यादशुचिजिपादीन् ॥४ ३॥

मष्टोतररातं जपेत्। चतुश्चत्वारिंशद्वारं मालामन्त्र जपेत्। चतुर्वारमृच्च जपेत्। रातौ मध्यमे यामे एतत् कर्म कुर्याद्वइयम्। ${ }^{9}$ मुक्कोष्ठदन्ताविति । मेघोलकाय स्वाहा । विश्रेश मन्त्र: ॥
(३५-8२)


| 1 ससाध्यार्व्यम्। | 2 तज्ञलर्परणादि | 3 विशानि |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 युक्तौष्ठदन्तौ | 5 सिध्येत्। | 6 योषो भुगु: |
| 7 साषठिमत् | 8 मांसासद्ट्रे |  |

1
साध्यार्या मनुपत्रह्रत्पतिवपु: कृत्वा मधूच्छिष्टज
भूमिस्थं खदिरानले तदुपरि क्षिते हुंत वरयकृत्।
मन्न्र नामविगर्मिंत जपतु तदूूर्जे तथा धारयेत् 2
सप्तांहं नरसर्पिषा निरि हुनेद्वइंय विदुस्तत् ॠ्यम् $1188 \|$ तत्सप्तजप्षं तिरुजानुलेंप नेताक्जनं वा भुवि बइयमुत्तमम्।

उच्चाटनायास्थि कपे: खनेद्रगृहे क्षेत्रे तथा सस्यविनाइानाय च \|8५॥
॥ इति नारायणीये तन्त्रसारसड़ग्रहे चतुलिंरा: पटलः ॥

फ्रिखे शिखा । स्वाहा कवचंम् । सं ह: अस्त्रम्। किक्किन्ध ऋषे: | विराट् छन्द्: । उच्छिष्टगणपतिन्द्वैवता ॥
(83-84)
पाराङ्नुशाढयो ह्मरुणध्व नयो
ध्येयो निजा ज़्नः: सहितो गणेशा: ॥
॥ इति नारायणीयतन्न्नारसझूळव्याख्याने चतुर्विशः पटलः ॥

2 हुनेदेछखं

# ॥ अथ मार्ताण्ड भैखादिपटलः पश्वर्ववंशः ॥ 

1
घोषोड्स्क्रपणमम्वर्वी द्णी मार्ताण्डमैख:। 2 धर्माधिकामोक्षणां कर्ता बिन्व्युटीक्टतः ॥?॥ ( ${ }^{3}$ ) मिं मिद्न टि । स्रूर्याय भास्कराय भानवे खवये द्विाकराय नमः।
4 इख्वाः स्युर्मूत्वय: पश्च प्रांगवोऽక্গानि तस्य च।
6
पादं द्वितीयं तेजोहृद्दण्डी बिम्ब इति स्सृतः ॥रा॥ 8
संमृन्य हत्तौ बह्रेण शोध्ये पृृत्वते तयोः।
अस्बुषादौौ ज्येन्यूर्यूमिध्यमाद्युजान्ततः ॥३॥
अअन्ञनि न्यस्य मूलेन व्यापी सृष्थया न्यसेत्तनौ।
9


 भासकराय नम: । ह्ये भानवे नमः। हैं खये नमः। ब्लों दिवाकराय नमः।
 मूत्वर्न्यूसेत् । पुन्नेंतान्तमक्नानि न्यस्य पीठकल्पनायाः।

1 भाणमन्वर्भी 2 पुटीक्ष्टते। 3 मिह इति मन्त्रोडयं $B$ कोशे नात्ति।
4 पस्शः स्यु: 5 पांशवो गार्गिं 6 शीतस्य च वा तद्विनयं तेजो हृद्धण्डी
7 बिम्बलिति स्टुसम्। 8 संपूज्य 9 पष्व मूर्ति:

अङ্गानि न्यस्य नेत्रन्तं साक्षाद्देवो भवेत् ख्वयम्।
संकल्प्य विधिकत् पीठं दीरापदिनवराक्तिमत् ॥५॥
न्यस्येदुषां प्रभां सन्ध्यां प्रज्ञां दिक्ष्चव्जकर्णिके।
दण्डी दीघ्घं्वनामादिर्वैरावाहयेत्तः ॥६॥
सिन्दूरारुणमीशानं बामार्धद्यितं रविम्।
पाशाएक्कुराधरं दें साक्षमांल कवालिनम् ॥७॥
खज़ानाब्जारिशाक्तींश्ध दधानं चतुराननम्।
ह्ताप्पद्मस्थमुदारां़्ञ स्मेखक्तं ग्रहैवृत्यम् ॥८॥ 3
अष्टबाहुं द्विषट्राक्षं पझ्मस्य रविमण्डले।
यजेद्यशोपचारं तं बिम्बेन हृद्धयेन च ॥e.॥
अर्ध्य च विधिवद्दद्यान्मूलेन तपनोदये।
सूर्य च भास्करं भानुं रविं दिक्षु दिबाकरम् ॥? ०॥
विदिध्रु च यजेदेता: पूर्वोका: पश्च मूर्तय:।
यजेद्यथावदल्नानि नेत्रमीशानगोचरे ॥? ?॥

दीषा संक्ष्मा जया भद्रा द्विभूतिर्विमला तथा।
अमोघा विद्युता चेति नबमी सर्वतोमुखी।।
इति नव शाक्तय: । ड उषायै नम: । प्रां प्रभायै नम:। सं सन्ध्यायै नम: । प्रां प्रज्ञायै नमः । कर्णिकायां चतस्षष्ठ ${ }^{5}$ दिक्षु एवं पूजां कृत्वा, तस्मिन् पीठे आवाए, हृद्ययेन सह बिम्बमन्त्रेणोपचारान् कर्पयेत् ।
1 मूर्ल्यन्तं
2 झांकीति
3 पद्मस्थे
4 यजेद्देत:
5 चनुँु दिक्ष्र (? )

शुक: कुजो वुधो राहुर्गुर्रम्द्द: शारी ध्वज:।
एतेऽचनीया: पूर्वादिपूर्वपन्रेऽरुण्य यजेत् ॥८२॥
दण्डिना खादिवर्णेन पुनः स्यादायुधार्चनम्।
2
अर्ध्यपदानमेवं तं यजेन्मार्ताण्डयैरकम् ॥१ ३॥
आरोग्यमायु: श्रीर्विद्या कान्ति: पुष्टिर्चंन यशः।
सौभागंग्य शाक्तिरैभ्वर्य रक्षा मेधा वचो द्युतिः ॥१४॥
सिध्यन्त्येवविधा: कामा मन्त्बस्यास्य प्रभावतः।
महामांसमहातैलतितैरैर्याघातपूर्वै: $\|\}$ ध ॥

सूंय्य च भासकरं भानुं रविं दिध्षु दिवाकरम्।
विदिक्षु च यजेदेताः पूर्वोका: पश्च मूर्तय:॥

## पुनरब्रवृतिः। ईईो नेत्रम् ।

" शुकः कुजो बुधो रार्हुरुरुम्मन्द्: शारी ध्वजः। एतेर्चतीया: पूर्वादिपूर्व्वत्वेडरुण्ण जपेत् ॥"

दण्डिना खादिवर्वोन सह पुनरायुधार्चनम्। पाशाय नम:। अछ्कुशाय नम:। अक्षमाएरं। नम:। चक्राय नम:। शक्तये नम:। अष्टद्धिक्षु पुनरिन्द्रादयः। पुनर्वज्ञादय: ।
" सिन्दूरारुणमष्टबाहुमरुपैराकल्पकैैर्मास्वरं

सत्प|राइत्क्तारमक्षसूत्रममल युक्तं कपाल भमात्

2 यादिव्वेन
3 अर्घ्यपघानमेव

## अनेन उक्षहोमेन निष्छिर्गुपोजपि लम्यते।

## वीहिसर्विर्विल्वतिैरैर्स्षहोमाल्धमेन्निघिम् (?) ॥१ ६॥

गन्धाइसेमगदं पं कृकनाकुरिरोर्हम्।
मृतनीरवसाहस्तिच्छंन्र मूल सितार्कजम् ॥१ ज
वर्तिरतै: कृता गुषुं विषानं दर्शायेद्भुवि।
एकपादेन तिम्न्तो यन्र ध्यायन्ति पक्षिणः ॥१ ८॥
3
पादाहता ध्वनेदूरूर्वा मौमेयं तल निर्दिशोव्।
अप्रोहस्य कृष्षस्स पर्रोहाभश्थ तद्दवेत् ॥९ ९॥
अन्यैश्न उक्षैप्विद्विन् शार्घान्तरविकलिप्पैतै।
ज्ञात्वा विधानमेतेन निघिना त्् समुद्धरेव्व ॥२०॥
ज्ञानमात्रे धने मन्ज्री ल्रैजः समधुरत्त्रकःः।
4
हुत्वा पश्च सहस्राणि सुखंत तद्दूव्यमुद्धरेत्त्य२ १॥

एवं संपूज्य, रवेर्द्दयेडर्ध पद्धात्। महामांसं=नरमांसम्। महातैरंड=नरतैर्रम्म ।







[^31]
## ₹ 48

 तन्त्रसारसअनेनैव हि सिष्यन्ति खिल्रखख़्नादिसिद्धय:।
सदीर्घास्यिवियद्वण्डी हहल्ञखा सकलो भृगु: ॥२२॥ 2
(म) ह्द अर्काय भूर्भुव: स्वरे ज्वालिनि हूं द्:ः ह्वां ॥ प्रयोजनादितिलकः साक्षान्ताईः स्पृतो मनुः।
पद्मासनोऽरुणो रक्तवस्र: स्वद्युतिबिम्बग: ॥२३॥
5
उदार: पम्मदृद्दोर्म्यां सौम्य: सर्वाज्नमूषित:।
रक्ता हृदादग: सौम्या वरदा: पद्मघारिण: ॥२४॥
6
विद्युत्पिक्जनिमं त्वस्त्नमुगदंद्र्र्ट्र भगापहम्।
थेतः सोमोऽरुणाहार: शुद्धकांस्यनिभो बुध: ॥२ ५॥
पीतो वृहसपति: शुक्क: शुक्को नीलइइानैर्ररः।
कृष्णाझारनिमो राहुर्यूम: केतुरुदाहृत: ॥२६॥
वामोरून्यस्ततद्धस्ता दक्षेहस्तामयपदाः।
स्ववर्णवस्चाद्या दण्डिस्वनामाद्यर्णनीजकाः ॥२ ७॥

सदीर्घाप्मिवियदिति। ह्वां हीं स:। प्रयोजनादिति । लकनामा मत्त्र:। हैं अर्काय हृदयम्। भूर्भुव: स्वरे शिर: । ज्वालिनि शिखा। हूं कनचम्। है: अस्रम्। हां नेलाम्याम्।पम्मासन इत्यारम्य अर्धकाय:। कृताअ्जलिरित्यन्तेन ततस्मतिपतिरुच्यते। पूर्वान्ताझुुष्ठतर्जनी=अझुष्ठादितजन्ज्यन्तम् । बीजैस्तिभिरिति एकैकबीजेन एकैक प्राणायाम् कुर्यादित्यर्थः ॥ पूर्व पीठरूजां कृत्वा देवं पूजयेत्। पीठपूजाप्रकार:-द्इ अर्काय

1 बिए्यकज़्नादि
3 स्वाक्षान्ताइ्ञः स्सृतो
5 उदारपद्मधृक्



6 उय्यदंस्टूभयावहम्। 7 तदक़स्या
6 उग्रदंष्ट्रमयावहम् । 7 तदवस्सा
4 सुद्धितिबिम्बकम,।

घहाः सेने शनिर्देप्री रहुन्वु बिकृताननः।
आताम्रनेत्रो ख़न्मूर्रर्णकाय: कृताल्झलःः ॥२く॥

ंयस्साब्तुहीषु पन्चांद्न लोचनं तल्योन्न्येस्त् ॥२९॥ 2
मूलं च व्यापक बीजैस्रिमि: पाणान् समायमेव् ।
व्यापकं न्यस्य मूर्धादि मूल्ममझानि कल्पयेत् ॥३०॥
मक्षाल्य पात्वमन्तेण मूलेनापूर्य वारिणा।

$$
3
$$

गन्धुप्वप्पक्षताल्य्य्य्य दूर्वार्पन्थि च मन्त्यये् ॥३ १़॥
4
आत्मांन तेन संमोक्ष्य पूजाद्रव्यं च तर्भुष्वम।
पभुतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखम् ॥३ ₹॥
पीठाइ्ञ्रीन् कल्पयेदेतान् हृदा मघ्ये विद्धिक्षु च।
पीठोपरि द्वान्ज च केसरेव्व्शशक्तय: ॥₹३॥
दीता सूक्ष्षा जया मद्रा विभूर्विर्विमल तथा।
अमोघा विद्युता चेति मघ्येर्च्या सर्वतीमुगी ॥३३॥

पभूताय नम:। हू, अर्काय विमलाय नम:। हं अर्कीय साराय नमः। है अर्कौयाराष्याय नम:। द्र: अर्काय परमडुखाय नम:। मघ्ये कोणेषु आधारराक्सै नमः। अनन्ताय नम:। पृथिभ्यै नम:। धर्माय नम:। ज्ञानाय नम:। वैराग्याय नमः। ऐंध्वर्याय नम:।

1 पूर्वोर्वान्त्कुठ
3 पुप्पाश्कतंत न्म्स

2 मूले च
4 आत्मानन्देन संप्रोक्ष्य
(म) रां रीं रूं रें रें रों रौं रं रः।
बीजान्येतानि शक्तीनां पीठमेवे कृतं यजेत्।
आवह्योपद्धा सूर्थ स्थापयेत् कर्णिकोपरि ॥३५॥
द्घातैनैन पाद्याद् सर्व यादद्विसर्जनम्।
स्वकान्तौ दण्डिनौ चणडौ मज्ञादशनसंयुतौ ॥३६॥
मांसे दीर्घीमिपाग्यायुगुततसस्योवृद्विदु; ।
एतन साघयेत् कामानमिषेकजपादिना ॥३ ७।
2
वहीन्द्ररक्षोमर्तां दिक्षु पूँ्या ह्वादयः।
स्वमन्रै: कर्णिकान्तस्था दिक्ष्वस्लं पुरतश्च द्क् ॥३ く॥
पूर्वाद्दिदिध्यु संपूज्याध्धन्द्रजगुरुमार्गवाः।
आमेयादिषु कोणेषु कुजमन्दाहिकेतवः ॥३९॥
सनात्वा विधिददादित्यमाराध्यार्धपुरस्सरम्।
हुतान्तमैरो गिर्माल्यं तेजधण्डय दीयताम् $118 \circ ॥$

अधर्माय नम:। अक्षानाय नम:। अवैराग्याय नम:। अनैध्वर्याय नम:। अनन्ताय नम:। हैं अर्काय नम:।पद्ााय नस:। ओं रां दीपषायै नम:। रीं सूक्ष्मायै नमः। रूं जयायै नमः। रें भद्रायै नम:। रैं विभुलै नम:। रों विमल़यै नम:। रौं अमोघायै नम:। रं बैदुु-

## 1 मजादर्रांसंयुता।

2 वी्हीहरकौ मर्ता

प्रस्थोद्बं त्रिकावैकं पांत्र ताम्ममयं ड्युभम्।
संपूर्य गन्धतोयेन रोचनादि च विन्यसेत् 118 ?॥
रोचनाकुकुजुमा|्वारिक्तगन्धक्कुगाक्षताः।
वेण्णुजीजयवाः शाकिस्यामाकतिक्राजिकाः ॥८२॥
जपाुप्पान्विता एते ग्रा्याः सौरेण संमवाः।
जप्वार्ध्य किश्चिदाराध्य सूर्य च च्सृतिपूर्वकम् 118 ३॥
उत्थाप्यैसच्छिरो य|नजनानु स्टृषमहीतल:।
दद्घादर्ध्ध द्विनेशाय साकक: सर्वसिद्दये ॥88॥
स्वविद्यामन्नित्तै: कुम्मैरच्चनाक्रमकलिपैतैः।
नबमि: स्सापयेत् साब्ं महशान्न्यादिसिद्बये ॥८५॥
य: सूर्थ मजते भक्या मन्त्रेणनेन नित्यरः।
5
दीक्षितो मुनिषप्यन्तं सर्वमिएं स साधयेत् $118 ६ \|$
संमामविजंयं साग्भिवियदौौ घह्ठबिन्दुमत्।
6
तस्य मूर्धादिपादान्तमूल म पस्टतम्दुद्या ॥8७॥
तायै नमः। रः सर्विसिद्धिदयै नमः। एवं पीठुपूजा। तसिन् पीठे देवमावाहयेदेनेन। हं खं खं खषोत्काय नमः। उपह्मन्त्तः। उपचारांध्रानेन द्यात् । ‘अमीशइक्षोमर्तां दिक्षु भूज्या ह्द्धादयः।' पुरतो नेत्रम्। पूर्वादिदिक्षु चन्द्धादयः। कोणेषु कुजादय:। पुनरिद्द्रादयः । पुर्वन्व्रादगः ॥
( 2 2-8६)
संग्रामविजयमिति । हौं संग्रामविजयमन्तः । हां हृद्वयम । हीं शिरः । हूं शिखा । हैं कवचम्। हैं नेन्त्रयम्। हंः अघ्यम् । हं खवोक्ताय । हां अर्काय।
1 पस्द्वयं त्रितं वैक 2 रोचनादींश
3 जला पुप्पान्विता
4 जानुप्ठ
5 मुक्तिपर्पन्त;
6 न्यस्स मूर्षादिपाद़ान्तं

अख्ञानि च यथान्यायमाइमानं भावयेद्रविम् ।
ध्यांनं करयेऽरुंण स्तम्भे पीतमाप्यायते सितम् 118 ८॥
अमिचारविधौ कृष्ण मोहने राकचापवत्।
योऽमिषेकजपध्यानपूजहोमपरः सदा 118 ९॥
तेजस्वी सुभगः श्रीमान् स युद्धादौ जयं लभैत्（？।
ताम्बूलादाविंद न्यस्य जमूा दघाद्वरीकरम ॥५०॥
न्यस्तबीजेन हस्तेन स्पर्शनं वइ्यकृद्विदुः। 1
भवेल्डोकपियो देही तत् सदा मनसा सरन् ॥५？॥

इस्याद्यक्नानि। याज्ञल्क्य ऋमि：। गागत्री छन्द्धः। सविता देवता। प्रयोजनतिलकव－ त्पूजा। चतुर्रे त्रिमेखंलं कुण्ड हस्तमानेन कृत्वा，अम्निजननममिमुखं च कृत्वा， परिस्थापनां पूर्व दक्षिणभागे कङ तावज्जतेन तेन कहरोन ग्रस्तममिषेचयेच । धेनुर्देक्षिणा। एवं कृते ${ }^{2}$ सूर्यबाधाया विमुच्यते । एवं तस्मिन्नावेव．एकैकदिनमन्येषां अह्हाणां ततत्समिद्धिर्टोंमें कुर्यात्। सोमाब्भारकबुधवृहस्पतिशुक्रानैभैधरराहुकेतवो ग्टा：।
＂अर्क：पलाइाखदिरावपामार्गोडथ पिप्पकः।
उदुम्बररमीदूर्वाकुशाध्य समिघ：क्रमत् ॥＂
＂धेनु：शङ्स्स्तथानड्वान् काश्चनंन वा सखी हृयः।
कृष्णागौरायसइछाग एता वै दक्षिणाः स्मृताः ॥＂
आक्ढुण्णेन，आप्यायस्व，अमिमूर्धा दिव：। उद्बुध्यस्व，यृहस्पते अतियत्，। शुकंत ते अन्यद्यजनम्। शान्नो देवीरमिष्टये। क्या निस्चित्न आभुवत्। केतु ${ }^{3}$ कृण्वन्न केतवे। नवग्रहाणां मन्त्राः । स्वविद्याब्दोक्काः । एवं कृते ग्हाणां वैषम्य नईयति॥（8৩－५ ）

1 जपन् 2 स्र्र्बाधात्（？） 3 कृष्णन्नकेतये

व्रह्नान्तो द्णि्डनी मज्जा कान्तान्तं कामठद्वयम्।
(म) शुष्करूपाय ठठ। शुष्मतेजसे ठठ।
शुष्मकाराय ठठ। शुष्मबलाय ठठ। शुष्म हुं फट् ठठ॥
एष सूर्यमनु: साङ: कथितः सर्वसिद्धिद: ॥५२॥
अनेन बहुमि: प्रात्ताः खेचरत्वादिसिद्धय:।
का कथा तस्य मन्त्रस्य धनारोग्यादिसाधने ॥५३॥ 3 रक्तगन्धान्वितैरिष्टृर्धिजसैदैघटोदकैः।
हस्तेऽक्रवारे सप्म्यां प्कावयेत् सर्वसिद्धये ॥५४॥
(म) ${ }^{a}$ उतिष्ठ पुरुष हरि विङ्ञलदेहै द़ापय उठ।
कुतिकायां पतिपदि नित्यं वा शालिमिहुहुनेत्।
शामीसमिद्विर्नेन सद़धा बा धनेच्छया ॥५५॥

बह्मान्त इति। ओं खषोक्ताय स्वाहा। कुष्सरूपाय हृदयम् । शुष्मतेजसे शिर: । शुष्मकराय शिखा। शुष्मबलाय कवचम्। शुष्म हुं फट् अस्रम् । ओं वृषि: मूर्य आदित्य: । हृणिमन्त्र: ॥
(42-48)
उतित्ठेति। उत्तिष्ठ पुरुष हरिपिझ्ददेहि ददापय स्वाद्धा। कृतिकायां प्रतिपदि

1 दान्तेनी
2 मज्जा णा अण्णा

3 रक्तमन्धा सिंतैरिस्टे
a उत्तिष्ट पुष्टखषि षिজ्नसडे चिडडा वशा ठठ। [उतिष्ठ पुरुष हरि.... ल्लोहितपिक्ञाक्ष देहि]


ध्यायन्नमे धनाय पतिपदि जुहुयातन्मुखे वायसे वा ॥५९॥

तुरगाम्मिमेखे= तुरगरूपस्य अग्नेरुखे। तुरग:= अध्वः। शिखी=अम्निः। रिक्तातम:=


1 वर्लहुतात्
2 'धनधान्यजयावह; । बायसस्य बृहत्पिण्डम् 'इति B. कोरो नास्ति।
3 पायसस्य
4 मेषी घृताक्तामासेकमधतं
5 खातमस्क्षण:।
6 सौवर्णाथ्वत्थेतिपंघ B कोरो न छइयते ।
7 ताडरात्
8 धृतदुरग

एकाहुत्या रिखी तुष्टो नारायेद्रिक्ततातम: । 2
आरोग्यकामस्तज्जता आहारानू भक्षयेत् सदा $\|६ ०\|$ 3
आजीर्तिर्नेयति क्षिम्पं तजस्तोदकपानतः।
(म.) चितिप्नसद्यल दह पच सर्वज्ञ
आज्ञापयति ठठ।।
5
प्रक्षिप्यामिं स्ववीजेन दीपयेन्मनुनामुना ॥६१॥
असिं प्रज्वरितंत वन्दे जातवेदोहुतारानम्।
सुर्वर्वर्णममलं समिद्द विध्वतोसुखम् ॥६२॥
कुर्यात सन्निहितस्याग्नेपपष्थानमनेन च।.
(म.) अमये नम:। वैध्वानराय नम:। जातवेदसे नम: । 7
हुताशनाय नमः। हुतवर्क्रने नम:। हुतवहाय नम:।

अथ होमविधि:। चिदिति। इधुमात्रे स्थण्डिले केनापि शकलेन त्रिकोणं कृत्म, तन्मध्ये र बीज विलिएक्न, शकलं निरस, अप उपह्पूरय, रे ीीजेन अर्मि निक्षिप्य, चित्पिद्रक हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञ आज्ञापयति स्वाहा। अनेन दोपयेत्।
 अनेनोपस्थांन कुर्यात् । पुनः परिसमूब्य परिस्तीर्य पर्यक्षमचंयेत् । असयै नम:। वैध्वानराय नम:। जातवेदेसे नम:। हुतारानाय नमः। ${ }^{8}$ हुतबर्म्मने नम:। हुतवहाय


देवमुखाय नम: । स्पजिह्दाय नमः। अमीमिरहदिध्षु अग्निराराघ्य: सर्वसिद्धये । चैख्वानर जातवेद इहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साघय ठठ।।

अनैनैकसमिद्धोगादग्नि: सन्निहितो भवेत् ॥६३॥
सर्वहोमविधौ तद्वदेष मन्त्रोऽपि सिद्धिदः।
(म.) भूर्मुव: स्व: अग्निर्जातवेद इहावह
सर्वकर्माणि साधय ठठ।
एतक्टष्णचतुद्दुयां व्याहृत्याद्युत्तंत जपेत् ॥६४॥
न्यमोधसमिधो वीहितिलराजीघृतान्विताः।
सपायसघृता नित्यं पश्चर्मिर्मनुर्मिहुनेत् ॥६५॥

नम:। देवमुखाय नम:। सप्तजिह्दाय नम:। एतैरष्टदिक्षु, वैवानर जातवेद् इहावलोहिताक्ष, सर्वकर्माणि साघय स्वाहा। अनेनैकसमिधं हुनेत्। एवं कृते सर्वृदवग्गोमेष्वधिकारः। पूर्व. प्रणवव्याहृतिः । सप्रजिड्डाक्नमन्त्रः पुनरुतिष्ठ पुरुष हर विक्ञ्र देहि देहि ददापय स्वाहा। अनेन त्रिनारं होम: । गुरुम्य: स्वाहा। परमगुरुम्य: स्वाहा। परमेष्ठिगुरुम्य: स्वाहा। महागुरुम्य: स्वाहा। ₹ैवगुरुम्यः स्वाहा। पे वागीध्धैयै स्वाहा। क्षे क्षेत्रपालाय स्वाहा। नं नारदाय स्वाहा। पं पूर्वसिद्धिम्य: स्वाहा। वैष्णवे पुनम्महागणपतये नम:। ओं स्वाहा। ओं श्रीं स्वाहा। ओं श्रीं हीं स्वाहा। ओं श्रीं हीं कीं स्वाहा। ओं श्रीं हीं कीं गौं गं भद्धागणपतये व र द व र द सर्षजजन मे खवाहा।

1 अग्निज्जाठहेड हवा हव लर्ब चर्माणि लाडक्ष ठठ।
2 पष्चमि; कर्म|भि :

## अन्न्यादिषु दिगन्तेषु तिथिष्वष्टेत्रंर शतम्।

एकादईयों पुरर्भोज्या विपा गौदैद्षिणारुणा ॥६६॥
ततो नित्यं भजेन्मासात् समृद्धिर्महती भवेत्।
अष्टेतरसहसंत्र वा तैद्रैव्यैः सप्तभि: पृथक् ॥६७
प्रतिपद्येत जुहुयादनुक्त कम पूर्ववत्।
एकादशाहुतीर्निंट्य त्रीहिमिर्वत्सरं हुनेत् ॥६८॥
अष्टासहसंत्र मासैकं व्याघातसमिधो हुनेत्।
प्राशकुसुसैमै: फुुैद्धैद्धिक्षौर्रघृतोक्षितैः ॥६९॥ 1
द्वादशांह हुनेतावत् पायंस वा फलं तथा।
कपिलाज्येन चा मासं हुनेदष्टेतरं शातम् ॥७०॥
अष्टासहरं सपाहं बन्धूककुसुमैह्मुनेत्।
तावत्क्षीरैस्तदाहरो हुनेन्मांस तथा फख़्म् ॥७ १॥
व्याहत्यादि भजेदेतन्मन्न्र रिक्को हुतादिना।
पौर्णमास्यां वचा जप्ता मेधाकामेन भुज्यताम् ॥७२॥

ओं श्रीं हीं की़ीं गौं गं गणपतये वरद् चरद सर्वजन मे वरामानय स्वाहा। एवं द्शाहुल्या हुनेत् । सर्वजनं मे वशमानय स्वाहेति एकाहुत्या नवाहुत्या वा समस्तेत च चत्ऱर्भरें पुनरमिप्येतमन्त्रस्य पीठमन्त्र: सक्टदुतुत्वा, द्रव्याणि हुनेत्।।
(६?-७१)
व्याहृत्यादि भजेदिति। ओं भूर्भुवः स्व:। अम्निर्जातवेद़ शहा|वह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। सर्वकामपद्रः। अन्यादिदिगन्तेषु प्रतिपदाद्दिद्राम्यन्तेष्वित्यर्यः।

1 पायैसैवा
2 मक्ष्यत्वाम्।

नित्यममज्याक्तदूर्वणामायुषैकादराहुती:।

$$
1
$$

सराक्ति स्वस्तिकं रकं साभयं बसुदायिनम् ॥७३॥
दीप्तवन्निं ज्वक्क्केरामकुटं सर्वतः स्सरेत्।
आवहन्त्या तिथौ बब्दे: प्राजापत्येन वा हुनेत् ॥७४॥
सदधान्नेन नित्यं वा सर्वकामपसिद्धये।
व्याहृत्यार्काज्यशाल्याज्यै: श्रीकरं प्रतिपद्धुतम् ॥७५॥
दीर्घोडमिरन्त्यं सामादिद्रिडनौ तौ श्रिये नम:।
पस्च्यम्यामुत्तरायुग्मे नित्यं वा सपसंख्यया ॥७६्द॥
अनेनार्कसमिद्धोमो घनधान्यादिवर्धनः।
जयसिद्धिकरोऽसौ स्यादारम्भे युद्धयात्रयो: ॥७७॥
पृष्ठ सनासिकादण्ड वृहस्यान्ते तथे च हृन ।
उष्णीषिणं सुवर्णाभंभ सुमुखं वसुदायिनम् ॥७く\|

एष्डु पश्धस्विप्टन मन्त्रेण वैर्वानर इत्येतन्मन्त्र खराक्तयादि च पश्वसु समरेत्। उतिष्ठ पुरुष चित्पि⿸्ञ्ड अर्गिन प्रज्वल्किंत वैधानर भूर्भुव: स्वरम्निर्जातवेद इति पश्च मन्त्राः। आवहन्तीति तैतिरीयोपनिषत्सु प्राजापत्य प्रजापते न त्वदिति व्याह्त्यार्काज्यराल्याज्यै: प्रतिपद्धुतं श्रीकरम्य ॥

दीर्घोऽग्निरिति। रां क्षौं श्रिये नम: ॥ पृष्ठमिति। कृहस्पतये नमः। बृहस्पति-

[^32]गोश्टंज्न रत्संपूर्ण दधानं देवमनन्त्रिणम् ।
ध्यात्वा संमोहिनीपुष्पैर्यो जैकैस्तस्य तर्पयेव् ॥७९॥
स्ववारे मनुना सोऽसै बसु दघ्याद्वचस्तथा।
भगी कुम्मो निरुदकंक दीर्धमारुतिसायह्त्त् ॥८०॥
1
व्याख्यातारं स्मरू व्यासं जपेन्मन्त्रमिमं सदा।
व्याखूया श्री: कविता मेधा झाने चैतत्फलं विदु: ॥८१॥
वा कूर्म: पार्श्वरुक्य शुक्तं ते केशान्तेऽमृते पूच:।
पुरन्ता द्रार्वेयं विद्या मुख्या सरस्तती ॥८२॥
अक्षारह्वणणुग्यो नित्यं संवत्सरं जपेदेनाम्।
स भवेद़तिमेधावी तस्संजप्षाम्बुपानत: ॥८३॥

मन्त्र: | अष्टसहस्रजप: । पुरश्ररणम् । उष्णीषणमित्यादि । ध्यानम् । समोहिनी-


भगी कुम्भ इति । वें वेदव्यासाय नम:। प्रकृतिसहस्रजप:। पुरश्ररणम्। "मुनिपज्ञोपेतं मुदितमुखमम्भोजर्रुचरर्दुरिंत ठ्याख्यामुद्राकल्तिविलसद्दक्षिणकरम्। परज्ञाने +++ दृढकल्तितकक्षं कविचरं समासीनं व्यासं स्सरत निरतं पुण्यचरितम् "। अस्य मन्तस्य जपात् व्यास्याफलं स्यात्।।

वा कूर्म इति। ओं वाचस्पते अमृते प्रचः। प्लु: तिथिल्क्षजय: पुरश्ररणम्। अस्य जपात् कवित्ं स्यात्। कपित्राज्ययुक्। त्राघ्यीरसचुलुक तया जसं यख्चिवर्ष प्रभाते

1 सरेप्

मूत्राशी तिथिलक्ष जपूा योऽक्कोल्सर्पिषा जुहुयात् अष्टसहसंत्र वेति स भूत्ं भवंय भविष्यच्च ॥८४॥

त्राह्यीरसस्य कपिराज्ययुजः प्रभाते
जंत्त तया पिबति यरचुलककं त्रिवर्षम्।
संचोदितं स खलु धारयति त्रिरुकं
पश्चाब्दुतो मुखधृतं न च विस्मरेत्तव् \｜く५॥
तत्पप्लवादनमपि स्सृतमेवमेत－
जतं सुवीरजमपास्यति नेत्र्रोगम् ।
भौमेयदेशागमित：कहुोडम्बुपूर्ण－
स्तन्मन्त्रित：स्ववति वारि च कल्पम｜नः \｜＜६॥
आवृत्त्या करुरोऽत्रिशब्द्द उदितः पश्चान्तको निस्स्वरो 2
वा रुद्धोडनुदिनं द्वयं मनुरयं वागीः्वरीति स्मृत：। 3
खच्छा पुस्तकलेखिनीयुतकरा श्वेतांशुकाद्या सुता
जिन्दाग्रे कवितामनन्यसहशीमह्नाय कुर्वीत सा ॥く७॥

 तत्पह्डवादनं बाहीदल्मक्षणमेतजप्जमेवं स्मृतम्। सुवीरजजसौवीराब्जनम् ॥（く२－८६） आवृत्त्येति। बद बद वाग्वादिनि खाहा । वागीध्ररीमन्तः । ऐं क्कीं बद

1 कल्इात्रिशब्द् उदित
2 गं भौ वा रुं वो दिनि द्वयं
3 श्वेतांगुकाढया स्टृता

दराक्षरोऽंयं दशारक्ष्षलाप्यात् सिद्धोऽम्बुपानाच पुराज्यहोमाप्।
वाक्छुद्धिसिद्विपतिभानमेघाप्जादि कुर्यात् सतं जपाच ॥८८॥
सार्घेन्दु：शिरसि कपोलयो：परान्तः
2
कामाख्य मनुसहिंत च सर्गिशुक्रम्।
एषा सा त्रिभुवनमोहिनीति रूढा
वागीरी वशायति या जगत्समस्तम् ॥く९॥
न्यस्य मन्त्रमिममक्षरकमाद्
गुद्येक च हृद्यये च मूर्ष्धि च।
$s$
पुस्तक जे जपकृतिं च बिभ्रती
चिन्तयेच्छशिनिभां सरस्वतीम् ॥९॰॥

वद वाग्वादिनि स्वाहा। सों क्रीं ऐ। विशोषमेतत्（？）। दराइक्षजप：। पुरश्ररणम् । खच्छेल्यादिना ध्यानम् । पुरेणाज्येन वा । पुरं＝गुग्गुल़ः । प्रतिभानं＝प्रतिभा । मेधा＝धारणाक्ति：। प्रज्ञा＝बहुश्रुतत्वम् ॥

सार्घेन्दुरिति । ऐं क्कीं सौं हैं हीं ह्बो उपदेश：। ह संक्ति। हं स्कीं，ह्क क्कां，
 अस्यैव विशोष：। गुद्यके ह्द्धये मूर्धिन अक्षराणि न्यसेद्वागीध्वर्या：। चकाराल्धिजिन्यास：।

1 परान्ता
2 सर्गहुक्कम्न ।
3 जरुपटीं च

एनां य: प्रयुतं जपेत् स कवितां प्रामोत्यतुस्थं यशो
लोकव्यापि च तस्य चाप्रतिहता वाच: समस्तप्रिया:।
य: कुर्यान्नियुतामिषेकमनया स स्याज्जगत्पाभृत
तद्वार्तापि मनोहरी हुतविधे: सा सर्वंसत्करी ॥९ ?॥
5
(म.) नमो भगवति वद़ वाग्देवते उठ॥
श्वेतांशुकादिममलां रुचिरां त्रिनेत्रां
6
पद्माक्षपुस्तकवराभयचिह्हहस्ताम् ।
वान्देवतां कमल्सन्निहितां कवित्व-
वाशुद्धिदां स्रतु मन्त्रमिमं जपेच॥९२॥

ऐं की़ीं सौं अ ऐें क्रीं सौ:। आं ऐं की सौ:। ऐं क्कीं सौ:। इ ऐं की़ी सौ:। ऐ की सौ:। ई ऐं कीं सौ: । ऐं कीं सौ: । एवं स्वेषु स्थानेषु अस्या अक्षराणि सह न्यसेत् । जपकृति: $=$ रद्राक्षमाला। अक्ष्रमयो मौक्तिकपटो वा II (८९-९१)

नम इति। ओं नमो भगवति वद् वद वाग्देवते खाहा। श्वेतांशुकादिममरामिति ध्यानम् ॥

## 1 अतुल्यां

2 न प्रतिहता
3 नियतामिषेंक
4. सर्व जगत्

5 ओं नमो भगवति देव: वा देवी हः।
6 पम्मक्षसूत्रकवरामय

खड़ीशो य: प्रांशुकः सान्तवेधा:

कर्णान्तस्थो मश्व दण्डी भुजङ़ः ।
3
साम्भो दन्तो बिन्दुमान्यो भुगुर्वा
4
वागीt्वर्यास्त्रीणि बीजान्यमूनि ॥९३॥
॥ इति नारायणीये तन्च्रसारसक्ञूहे पश्चरिंशः पटल: ॥

खड्नीश इति। वाग्यूपाया देव्या बीजान्यमूनि तीणि, एं कीं सौः। वद़ वद वाग्देवते स्वाहा । सौ: कीं ऐं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ल ल ए ऐ ओ औ अ अ:। ऐं क्रीं सौ:। वद्वद्व वाग्देवते खाहा। सौ: क्रीं ऐं। क ख ग घ ङ। एवं च ट त प यादिवर्गान्तमपि । यवर्गान्ते च वागीध्वरी योज्या। यथापूर्व ऐं क्कीं सौ: वद वद वाग्देवते स्वाहा। सौ: क्रीं ऐं क्ष: क: ह: सः। एवकान्तं। ऐं क्कीं सौ: वद वद चाग्देवते स्वाहा। सौ: क्कीं ऐं क्ष: क: ह: स: एवकान्तम्। ऐं कीं सौं। वद् चद् वाग्देवते स्वाहा। सौ: कीं ऐं। अ: अं औं ओं ऐ ए ल्ध ल ॠ ऋ ऊ उ ई इ आ अ। ऐं कीं सौ: । वद वद वान्देवते स्वाहा। सौ: कीं ऐं। लिपिसमसतमनुल्रोमेन। अन्ते च मन्त्रः। एवं त्रिजारं जप्तमम्भो नित्य पिबेत्। अनेन मूकस्यापि कवित्व स्यात्। अद्यन्ते वागीभ्वर्या संरुद्धां लिपिं त्रिवारं जपेदित्यन्ये। अत्र-वावाग्देतते इत्यत्र, वाग्वादिनि स्वाति ह्इयते। अ कां रं। अ खां रं हे अ गां रं। अ घां रं। अ ङं रं। आ चां रं एवं क्षान्तम्। पुनः आ कां रं। आ खां रं। आा गां रं। आ घां रं। अ डां रं पुनः इ कां रं। इ खां रं एवं ककारादि क्षक्रारान्ता अ इत्यन्तेषु स्वरेषु योज्य:॥

ककार - चकार - ठकार - तकार - पकाराः । यकारादिरपि। एवं सर्वत्र योज्यम् ॥
॥ इति नारायणीयतन्न्习सारसझूहत्याख्याने पश्चளिंश: पटरः ॥

1 वर्णान्तस्थ: 2 भुजन्नम्। 3 साम्भोदगन्ता बिन्दुुमान् 4 वागीशस्य

# ॥ अथ मृत्युज्जयादिः १ड़िंशः पटलः ॥ 

सरिंव बामदोमष्य बिन्दुमत्सकलो भुगः।
ताविन्दुमप्डले घ्यायेदात्मनोऽघघत्बयोपिरि ॥？॥
घ्घचोतद्धि：सर्गबिन्दुभ्याममृतैः प्रावयेद्वु：।
क्षुदमृन्युजरारोग्रहद्वेवेलदिशान्तये ॥र॥
12
मृत्युजयमिंद प्राहुरेतद्देवादि तारकम् ।
तारनालं द्वितीयें ततप्रमनन्ट्य च कर्णिका ॥३॥
ऊर्वाधोगुखगेवे स्यान्मन्न्तार्णैरम्बुनद्दययम ।
सम्पुटीकृत्य युम्मेन तयोरात्मानमब्जयोः ॥४॥

सरिवमिति। नू सः। जूकारमिन्दुमण्डले，आत्मनोऽघ：कर्पयेत्। स： कारमिन्दुमप्डले，आत्मन उपरि कल्पयेत्। एवं सर्गाबिन्दुभ्यां धचोतद⿸尸⿰亻⿱丶⿻工二又रसमैहैरातमनो
 ऋषि：। देवी गायतीछन्द：। मृन्युस्नयदूद्रो देवता। सां ह्दयाय नमः। सीं शिरसे खाहा। सूं शिखायै वष्ट्। सैं कवचाय हुम्। सौं नेत्रत्नयाय वौष्ट्। स：अस्राय फट्। पादाद्यिग्यान्तं अथमार्ण विन्यसेत्। गुद्यादिकण्ठान्त द्वितीयम्। कम्पदिमूर्धान्तं तृतीयम। ओं ूू सः । देवदत्रशामांण पाल्म पाल्य। द्वादय ह्बादय स：। नू ओं，ओं जू स：। ई सौ। मृयुल्जयपश्चाक्षरम। ओं जू स：। ईसौ। देवद्दत्रार्माण पाल्य पाखय। छ्हादय ह्वादय सौ ई स：। कूं，उपदेशः । एवं जपादायुषो वर्धनं स्सात्।।

[^33]दण्डिनें कुम्भमिन्दुस्य चिन्तयेत् कर्णिकाद्वये।
तत्र स्संस्सुधाधारापर्णमान्मवु: स्सर्म ॥५॥
जपेत् कमोक्कमान्मन्ग्रं मध्ये साख्यं फंल तथा। 2
ध्यानं तत्पल्कित्वंसि वयस्सम्भि च पाननम् ॥६॥
गुडूनीराकलैन्निल्य जुहतधन्तरुलुः।
क्षीर्र्र्मिम्नुनानेन विनइयन्त्पमृृ्यव: ॥७॥

पायात् पाण्डरुडरीकपुटयोरुध्व्वधरोफुलूल्डो-
मिघ्ये सम्पुटचन्द्रमण्डल्रगतश शाष्टाब्दबालाक्टति;
सासीनः शरामौक्तिकाक्षवरये शूलं दधत् घड्भुजो
दक्षोडन्यन्र सुधाकपारककलोो मुद्रापमृत्युल्नय: ॥
अथवा
पुटितनलिनसंस्थं मौक्रिबद्धेन्दुलेखा-
गलद्वमृतलरांर्द्र चन्द्रवह्नचर्कनेत्रम् ।
स्वकरक््तिसुद्रापाइावेदा़्ष्षमाला-
ए्फटिकरजतमुक्कागौरमीरां नमामि ॥
ओं सहस्रज्वर्कनमृत्युनारान स्वाहा। गायत्रीजपावसाने संध्ययोर्दक्षिणामिमुख: सन्निमं मन्त्र जपेत् त्रयोदरावारम्। मृत्युनारःः स्यात् । द्वादरावारादासन्नमृत्योः पुरुषस्य जपकाले द्वादशाक्षरं स्यात्। एकादशमासादेकादशाक्षरम्। एवं त्रिशाद्दिनादासन्नमृत्यो

1 कमोक्कमात् इत्य्य्यानन्तरं मन्त्र इत्यस्य च पूर्व A पुस्तके अधोनिर्दिष्टें पं्यं विद्यते" धवरकरखाचन्द्रद्वंद्वमध्योपविंष्ट

हरिणपरगुपाणिं साक्ष्मालाकपालम्।
अमृतकिरणचूडं पाप्ड्राकल्पवर्व
स्रवंद्यमृतलार्द्र्र नौमि मृत्युल्ध्य तम् ॥"
तदेत्त्पघंय दृइयतां व्याख्याने चास्ति ससुद्धृतम्।
2 कल्तिध्वंसि पयस्कं मिन्नपावनम्।

## 月म्ब्रसारसक्ञूहे

दूर्वाणामथ काइमयरसमिधां वा हुतात्तथा। 1

(म) सहस्रज्वलुनि मृत्युनाइानि रं ठठ।।

3
अत्रि: सवहिव्वामाक्षबिन्दुरिन्द्राय हृद्युतः ॥९॥
(म) द्रां छृदयाय नमः। द्रीं शिरसे खाह्या। दूरू शिखायै चषट्।
द्रें कवचाय हुम्। द्रों नेत्राम्यां नौष्ट्। द: अस्राय फट्। अझ्रिरा ऋषि:। गायत्री छन्दः। इन्दो देवता। के कार्तिकेयाय नम:। रं अमये नमः। गं यमाय नमः। क्ष निन्छतुतये नम:। वं घरुणाय नम:। यं बायवे नम:। सः सोमाय नम:।ई ईशाय नम: ${ }^{5}$ अं अनन्ताय नम:॥

रेकाद्राक्षरं स्यात्। अन्याक्षर्राणि विस्तरिष्यन्ति। अस्याष्ठकष्याध्य पूर्वृत्। ध्यानेविशेष:
धवरकमलनन्द्रद्वन्द्वमध्ये निषण्ण
हरिणपरुर्पाणंग साक्षमाइएकपालम् ।
अमृतिरणणूंडं पाण्डराकल्पवर्ण
सवदमृत्तलार्द्ध नौमि मृत्युअ्जयेइम्
( $\uparrow-$ - $^{\prime}$
जपेदिति। द्रीं ईन्द्राय नम:। द्रां द्वृयाय नमः। दी़ीं शिरः। हह सिखाएँ
 इन्द्रो देवता। अयुतजप:। पुर्श्ररणम्।

3 हृद्युतम । 4 अज़िरा इत्यादिकं $B$ कोशो नास्ति।
5 अ अन्तायेति $B$ कोरो नास्ति।

मूलाज़रिवाराः स्युरेते मन्न्रा: शच्चपतेः।
संशोष्घास्त्रेण कब्यामैन्द्रसे न्यस्य पद्केजे ॥? ०\|
मूलेनापूर्य गन्धाद्दिरासनं तत्र कल्पयेत्।
हृंपव्मे पूजयित्वेन्द्र मनसावाहयेद्दटे ॥१ १॥
पीतवर्ण सहमाक्षं वज्रपद्वघं विभुम्।
3
नैवैद्यान्तं तमर्थ्यादि सांशं विधिनदर्च्येत् ॥? २॥
नियुतंत वायुतं मूलं जपेत् साज्यैसैसैల्डुनेत्।
तेनाभिषेचयेदाज्य्यम्टं तत् सोडचिराल्कभेत् 11 ? ३॥
तथामिषिक्ता अन्येडपि प्रान्नुयः परमां ्रियम्।

पीतर्वर्ण चतुर्बांहुं चज्ञपद्माइ्कुरामययान् ।
दघंत चारूसर्वांक्भीताकल्पविभूषणम् ॥
किरीटकर्णिकाहारमेयूराधैर्विभूपषित्।
हेमपण्डलममध्यंस्थं हेमसिंहासनाम्बुजे ॥
शुच्या देव्या समासीनं मरुद्धिभाप्युपस्थितम ।
एकन्दानल्यमाघ्यहलोका
अंगैः प्रथमावृति: । के कार्तिकेयाय नमः। रे असये नम:। गं यमायं नमः। क्षं निर्कुतये नम.। वं वर्णाय नमः। यं वायवे नमः। सं सोमाय नम:। ईे ईशाय
 जपेनाभिषिधेत् ॥

[^34]च्योमाम्पिपद्मातृतं करहोन्द्रे शारिद्वयम् ॥? \&\|
सन्ध्यारम्मे गृहीताम्भो गुरो राबिं जपेदिदम्।
सरस्सहंस्र तेनाभिषिश्चेच्छुकदिनोदये ॥१५॥ 3
नवांगुकस्गगान्ध|घैघटोपान्ताधिवासितैं।
आदावन्ते च सेकस्य साष्यं साधु विभूषयेत् ॥? ६॥
4
फलं पूर्वोक्तमेव स्यात् कन्या चानेन दीयते।
5
(म) माणिमद्र महासेन जमाल्य जरुजलेन्द्राय माणिभद्राय नम:। पूर्णमद्राय नम:। चेलिमालिने नम•। शिविक्रुण्डलिने नमः।

नरेन्द्राय नम:। चरेन्द्राय नम:।
मूल्ममन्त्र घडรं च ज जलल्भ्यैवमीरितम् ॥\} ७\|
जप्वायुतत्रं मूलं तदर्थ वित्वपत्रकै:।
बत्समिद्भिस्तदर्ध वा हुत्वा तेनामिषेचयेत् $॥$ १ く॥
च्योमाग्नीति। हर हर घन्भ स्वाहा। वज्त्रदैक्त्यो मन्त्रः। गुरोराज्रिमित्यत्र कालाध्वनोरखन्तसंयोग इति द्वितीया। गुरुवारे रात्रे ससदेत्ल्यः: (?)। गुरुवारे सन्य्यारम्भे कहुंश पूरयित्वा, सतविंशत्सहंस्र जप्रा, अनेन शुक्कदिनोदये साघ्यममिषिख्चेत्। अनेन कन्या दीयते II

माणिभद्र इति। माणिमहासेन, यक्षाधिपतये जम्भलाय जलजलेन्द्राय स्वाहा। माणिभद्राय नम: हद्दयम्। पूर्ण्भद्धाय नम: शिरः । चेलिमालिने नमः शिखा। शिबिकुण्डलिने नम: नेत्रत्रयम् । नरेन्द्राय नम: कवचम् । चरेन्द्राय नम: अझम्यम ।

4 पूर्वोंक्तमेवं 5 मानिमद्रमवालेण रक्षाढिपटरो गंभकाराज्ञजळेन्द्रारा ठठ।। 6 जंभल्क्ययेव चेशितम्

अअ्नुष्ठन्तं कनिष्षादिमूल कित्त्वा न्यसेत् करे ।

मूर्धास्य हृद्बुघ्यपादे मूल्रमन्त्रपदैन्यद्यसेत्।
न्यस्य नेत्रान्तमझानि तदात्मा तर्पयेदमुम् ॥२ ॥॥
श्वेतपद्मस्थितो हारपट्टकेयूरूकुण्डली।
रक्काकल्पप्रियो देव: पिक्ञक्षस्तिमुखस्तिपात् ॥२ ?॥
एवं ध्यात्वा समभ्यर्च्च प्रभो: शिरसि तपर्येत्।
चक्रेणयं हतो मूर्जि हेतुना केनचित्पुरा ॥२२॥

कनिष्ठाद्युलुकिन्यासो मूल्रपश्चपदै: स्मृतः।
ज्योष्ठादितर्तन्यन्तं स्य|न्य्यासोऽड्नानां तलेन्टशःः ॥
अस्य हृद्गुह्यपादेषु विन्यस्य पदपश्चकम्।
पुनरझानि—
श्वेतपद्मस्थितं सौम्यं पीताभ द्विभुज प्रभुम्।
रक्काकल्पष्फुरूम्मौलि मणिकुणुण्रमण्डितम् ॥
हारकेयूरकटककटिसूत्राद्यल्कृतम् ।
त्रिपादंं तुन्दिल ध्यायेत् पूजादौ मन्त्रसिद्धये ॥
अजै: प्रथमावृतिः । पुनरिन्द्रादय: । पुर्वर्व्नादय:। अयुतन्र्यजपः । पुरश्धरणम् । 8तदद्ध होम:। बिल्वपलैर्बिल्वसमिद्धिर्वा पुनरमिषेकश्र। असौ केनचिद्धेतुना मूर्धि

|  | 2 न्यसेद弓ात् |
| :---: | :---: |
| 3 द्राम्। | 4 मूलमन्त्रपदा |
| 5 पदकेयूर | 6 रक्तातल्प |
| 7 त्रिशिर:। | 8 तदूर्ध |

तस्ष्षते तर्पणात् किन्द्वेद्दना तस्स शाम्यति।
तत: पीतमना भूत्वा जम्भलो वसु यच्छति ॥२३॥
षट्क्कोणे मण्डले देवंव माणिभद्रादिमिम्बृतम्।
य: पूजयेयधायोगंग स भवेद्धनधन्यवान् ॥२ ४॥
राजावर्तनिभः पूर्व: पूर्णमदद्रस्ठ रक्तमाः।
चेल्मिमाली जपावर्णो मेवाभ: शिबिकुप्डली ॥२५॥ 1
नरेन्द्र: ग्रुकतुण्डामध्धरेन्द्र: शक्रनापभा:।
सर्वे ते क्षैमवसना रक्रमाल्यानुलेपनाः ॥२६॥
रक्तमरणनद्धाब्धः खज्ञतोमरधारिणः।
अर्ध्यपदानं नैवेदं पायसं च तदर्चने ॥२ ज॥
देवमभ्यर्च्य विधिना तत्पुरस्ताज्ञपेम्ननुम्।
अयुतंत्तानसंस भूयस्तदर्ध पूर्ववद्धुनेत् ॥रく॥
दिने दिने पश्चपणंण साधकाय द़ाति स:।
वटमुलेड्युतजजातथा निघिमवाम्तुयात् ॥२ ९॥
सन्घ्ययोस्तर्पयेम्नन्नी जहै: प्रतिदिनें विमो:।
अन्यदा च जल्प्पर्शो दातब्य चुलुकाष्टकम् ॥३ ॥
य एवं वर्तेते निलंयं तं मुश्घति दद्रिता।
चकेण हतः । तसान्मूध्धि तक्ष्षते तर्पणादेधन्ना शाम्यति । ततोडस्मै पीतो वसु यच्छति। यभावत् समभ्यच्च्ध पायंस निवेद, पूजान्ते तनुर्तात् मनुमयुत्त्रयं जपेत्। तदर्ध बिल्व्वौैस्तस्समिद्विर्वा हुनेत्। पवंद कृते साधकाय देव: पश्च पश्च पणं ददाति॥
1 चकचाप
2 पषानं

1
हींकारेणाम्बुज सष्ष्वा तसोपरि निशाकरम् ॥३ १॥
अंकारेण तदुपरि जकारेण च जम्भलम्।
सबीजपूरं नकुलं दघानें सवरामयम् ॥३२॥
चतुर्भुजमिमं ध्यात्वा तसोपरि विचिन्तयेत्।
दक्षिणोत्तरपार्श्धी्थे मण्डले शाशिसूर्यूयो: ॥३३॥
विद्युद्धिन्महामेचवर्षितां वृष्पिमादरात्।
पि न्तौ चातकौौ ध्यात्वा पार्वयोोस्तपयेतथा ॥३४॥
(म.) जम्भलेन्द्राय जम्मझलय छठ।
पूर्वोत्तवस्सिद्धिकरो मन्त्रोडयमपि जाम्मए:।
ठ्योमवादौं युंतं दण्डी घनान्ते पतये च ह्वत्त ॥₹ ५॥
(म) 药 जम्भलाय नमः । म्लुं माणिमद्राय नम:।

- पू पूर्व्मद्राय नम:। इंल शिबिक्रुप्डल्राय नम:।

क्ठु मुखे चेड्रमालिने नम:। च्हीं चरेन्द्राय नमः।

हीमिति । हींकरोणेल्यादिना तर्पणन्तरमाह। हीं पद्माय नमः। अं सोमाय नम:। तदुपरिज जम्भलाय नम: । इति चतुर्भुज तमावाहयेत् । बीजपूर्रनकुऊ-
 विद्युद्धिन्नमहामेघवर्षितांनृष्प्मिादरात् पिन्तौ चातकौ ध्यात्वा, पर्धियोस्तर्वेचेचातकाख्ययो: वसु यच्छिति साघकाय। जम्भलेन्द्राय जम्मलाय स्वाहा।॥"जम्मखाख्यो मनुयय जपाचै: सवृसिद्धिद"ः ॥

व्योमवादौ युतमिति। हों धनपतये नमः। वैश्रवणमन्तः। क्षुं पूर्णमद्याय नम: हृदयम्। इंख्ड शिबिकुण्डलाय नम:। कहुं चेल्मिमालिने नम: शिखा। च्तीं चरेन्द्राय नम:

1 अम्बुज न्यस्स 2 महाघन $a$ गंभलेन्द्राशम्भकाश उठ। 3 व्योमवायौ

ऊम्बोदरो गणपति: पीताकल्पांशुकादिधृत्।
रब्बपूर्णी दघक्कुम्मकरण्डौ च हिरण्मयौ ॥३६॥
हेमाम्मोमध्यतो ध्येयस्तदूपैजैंम्भलादिमि:।
प्रागादिस्थै: स्मृता: पूज्यास्ते हुनेच तिल
2
पूजयेचाथ वित्तेशं पद्मादिनिधिमिर्वृतम ।
निधी पम्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ ॥३८॥
3
मुकुन्द्कुन्दनीलाक्व राङ्ञः स्यादष्टमो निघि:।
निघानमेतल्कौबेरें घनधान्यादिवर्धनम् ॥३९॥
(म) वैश्रवणाय ठ $\begin{array}{llllll}4 & \text { पकारानाय } & \text { ठ }\end{array}$
पि原אाय विविधाय विविधाधिपतये कुवेराय
कुषेराधिपतये ठठ।।
5
एभिर्वटसमिद्धोमो व्याहृत्यन्तैर्धनावहः।
हुतैस्स्तद्वतितैह: साज्चैर्विल्वैैवा पायसेन चा $118 \circ 11$
कवचम् $\mid$ मूंी नरेन्द्राय नम: अस्र्रम् । न्लीं नल्कूवराय नम: नेत्रम् ॥ करण्ड: = هـ ${ }^{\circ}$ । करण्डक वा। केसरेष्वदानि।" जम्भलां च जलेन्द्ध च नरेन्द्र चेल्मिारिनम् । विकुण्डलं पूर्णमद्र चरेन्द्र नलकहूबरम् II "द्वितीयावृतौ पुनरिन्द्रादयः। पुनर्वज्नादयः। । वैश्रवणाय स्वाहा। पकारानाय स्वाहा। पिझ्ज्राय स्वाहा। विविधाय स्वाहा । विविधािपतये स्वाहा। कुवेराय स्वाहा। कुबेराषिपतये स्वाहा। भु: स्वाहा। भुव: स्वाहा । सुकः स्वाहा। अूर्भुव: स्रुव: स्वाहा। एभिरेकान्ञाभिर्निल्य चटसमिद्धोमो जयावहः ॥
(३५-8०)

| 1 वृत: | 2 पूजयेच्चापि | 3 मुकुन्दनन्दिनौ नीरुाइख्वाद्यौ |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 हैश्रहनाश ठठ। | 5 हिवि (हावि) वैट | 6 हुंत तद्बत् |

कुम्भाजौ साक्षिकर्णौ स ढानंत्त ठान्तं लिठद्धयम् ।
हेमभूक्रमुकाराममध्ये कल्पल्तहाश्रिते ॥४ १॥
भद्रासने स्थितं ध्यायेदेककुण्डकिनं विभुम्।
2
भुम्मनासं सुवर्णांभ महाकायं महोद़रम् ॥८ २॥
इतराङ्झ्रिसमाकान्तैकोरस्तम्भं स्मिताननम्।
देव्यो: पार्क्षस्थयो: ख्तिगद्टष्टिं सुबहुमूपषण् 118 ३॥
तदग्रे पार्श्वरतः पुत्रनकुलौ दारपाथर्धयोः।
दूल्यौ चामरहस्ते च पूर्वादौ धनदादय: $1188 \|$
पाश्धियो: पूर्णभद्रस्य श्रीपुष्टी शाख्बपद्मकौ।
निधी धनेशापार्ध्स्थौ द्वारिस्थे द्वारपालिके 118 ५॥
ध्यात्वैंव तान् समभ्यर्च्य श्लोकेन प्रणमेदमुम्।
8
पूगारामकृतावास पम्महरत वरपद्र॥४ ॥॥

कुम्भाजाविति। विकुण्डलि स्वाहा। वि हृद्यम्। कु शिरः। ण्ड रिखा। लि कवचम् । स्वा अस्रम् । हा नेत्रम्। हेमभूरित्यादि ध्यानमे। कल्पल्तायै नमः। तस्मिन् भद्रासने आवाह्य, मूलेनोपचारान् प्रदघ्यात्। अँैः प्रथमावृति:। ${ }^{9}$ वचद्धुरुवे नमः। नकुलाय नमः। अग्रे पाइर्वयो: पद्मपभायै नम:। पद्महस्तायै नम: । अजितायै नमः। पद्मप्रभाया दक्षिणे अपराजितायै नमः। पद्महस्ताया वामे वैश्रवणाय नमः।


यक्ष्वातपरीवार विकुण्डलि नमोडस्तु ते।
(म) कल्पस्तायै नमः। भद्रासनाय नमः। मूल्मन्तः। चचद्वभुके नम:। नकुलाय नम:। पद्मपभायै नम:। अजितायै नमः। अपराजितायै नम:। वैध्रवणाय नमः। माणिभद्राय नमः। पूर्णमद्राय नम:।जम्भलाय नम:। श्रियै नमः। पुष्चै नमः। शा्दूनिघये नम: । पद्मनिघये नभ:। पुण्पनिधये नम:। जयाथै नम:। विजयायै नम:॥
द्वादरकहत्वो देवस्स पुन्स्स नकुल्स्स च $॥ 8 \cdots$
चतुष्कृत्व: परेषां लिम्न्न्जैरैमिर्बिलि हरेत्।
मासं षण्मासमब्दं वा य एवं निहिरेदबलिम् 118 ८॥
4
स भवेद्धनधान्याढयो वितिरेश्स समाश्रयात्।

माणिभद्राय नमः। पूर्णमद्राय नमः। जम्भलयय नम:। चतुर्दिक्षू पधिमदिवस्थित
 पुर्व्वज्ञादयः। एवं समम्यर्च्ध तं प्रणमेदनेन-
" 5 पूगारामकृतावास पद्महत्त बरपद।
यक्ष्वातपरीवार विकुणुण्डि नमोकस्तु ते "॥

1 अजितायै नम इति A कोरो नाति।
2 पुष्पनिषमे नम इति $B$ कोशो नात्ति।
3 परैः घड्मिर्मिन्चै:
4 वितशःः स्याप् समात् त्रयात्।
5 पूर्णाराम [पूराराम]

1
श्रीकण्ठमेदोषढिवह्बिराब्दे-
नावर्तिते नेन्दुयुगान्वितेन।
इष्टेदये वैश्रवणं वटाधो
द्रौौ्णैंबिर्मि: सगुडै: पयोडन्नै: ॥४९॥
जपेत्तदग्रेऽप्टसहस्समेंत
3
मासं हुनेत्तावदिहार्धमासम् ।
ज्योतिए्कतैलैन च मध्यरान्ने
हुनेततोऽक्कोलुचूतौतः सहस्रम् ॥५०॥
कर्णपिशाचीमन्त्रमितीमं
सिघ्यति कोण शुसति यक्षः।
5
कोऽपि घनेशाज्ञापितमिंट्ट
भूतमविव्यद्भव्यमरोषम् ॥५१॥

श्रीकण्ठमेद इति। अवतर अवतर खाहा। अव द्वदयम्। तर शिरः। अव शिखा। तर कवचम्। स्वाहा अस्रम् । वटाधो द्रोणपुष्पैैैश्रवणमिष्ट्वा, सगुडं पयोऽंन्न निवेद़यित्वा, तदुग्रे अष्टसहंंत्र जपेत् मांस यावत्। तत ऊर्ध्वमासि ज्योतिष्मतीतैलेन प्रतिदिनमष्टोतरसहसंत्र हुनेत्। ततो मध्यरात्रे अक्षेलवृतं सहसंत्र जुहुयात्। एवं कृते मन्त्र: सिध्यति।।

1 श्रीकर्णिमेदोषषि 2 द्वोंणैहिवि: स्यात्सगलंक पयोडन्नम्। [हविर्भि: सगुणै:]
3 हुतोवदिहोंख्व्वमासे ।.- 4 अक्कोलनृंतं . 5 आजापितुमिस्थ

## ३く२

## तनंत्र्रसारसंक्रूद्र

जुक्षं कर्णाढच सयोनिश्व नामि-
साम्यां रुद्धौ मांसवहिस्यपार्ब्वी।
2
मन्नोष्टार्णोडयं ठकारद्ययान्तौ
3
दिव्याकल्पा यक्षिणी देवतास्य ॥५२॥

न्मावान्नं तिरुपिप्युग्धनपतेरेंव लिखक्ष्ध जपेत्।
अक्षोरोजज्युहुते सहहसयुगले जसे भवेद्यक्षिणी
6
प्रत्यक्ष रमतां तयेष्टकरणे तां कल्पयेद्धा बुछ: ॥५३३॥

शुरुकं कर्णादथमिति। सुलमे ख्वाहा। शुक्क कणान्तमिति व्याख्यानपाठ:। अस्या यद्षिणी देवता।

प्रत्तकनकपष्या नवयौननशालिनी।
पीनोतुब्रस्तनी चारुपम्मिलुचिराएक्ष।।
शारदेन्दुमुखाम्मोजा नीलेन्दीक्रोचना।
सुमू: सुदन्तनासोष्हा स्रुभुजा सुन्दोोदी ॥
सुपीनझ्रोणिजयना सूरुजब्ध्यंझ्विपज्ञजा।
सर्वाक्ष्डुन्दरी चित्रसनामरणोज्ज्ल ॥

1 " वहिस्सपार्ब्वौ" " मन्त्रोप्टारा:" इत्यनोमीद्ये " सुलमे सुपमे स्वाहा " इति A कोरो मन्नरूप: कधिद्धिक: पाठ:।
2 अर्षों यर्णिकारद्ययन्त
3 देवतास्या:
4 ददेत् (?)।
5 क्कृते भवेष्
6 प्रत्म्क्षारमतां


## तर्षिता जपहुतादिमिरेषा

यक्षिणी वद्वति कर्णगतेप्टम्।
1
ओजसा सयरसा सविद्यया
वित्वृद्धिमतुलां च विदध्यात् ॥५४॥
(म) त्रिजट लम्बोदर बामन पटु कथय कभापय हुं फट् ठठ ॥
2
भक्ष्यादिना वामनमचचयित्वा
यो मन्ग्रमेतं जपति त्रिर्क्षम्।
3
तस्यागु मन्त्रम्रणेने कधित्
कर्ग बदेत् प्र्यहमीप्सितानि ॥५५॥

प्रसाघनकराम्यां बु दूतीम्यां समुपस्थिता।
लेख्या चिक्रप्टे सम्यक् ूूजनीया न (त) यक्षिणी ॥
प्रत्यक्ष: स्यात् पुनस्तया रमतां बुध इल्यनेन मन्र्रैणैव तत् कर्म कुर्गाव्॥ (५२-५४)
त्रिजटेति। त्रिजट अम्बोदर वामन पटु कभय कथय कथापय कथापय हुं फ्् स्वाहा। मन्ब्रसरणफऊमाह मक्श्यादिनेलादिना ${ }^{\mathrm{b}}$ ॥

1 सह विद्या
a त्रिगतसंबो संहामण पुु कथय [ त्रिजभसबोष महामनर्कः स कथय हुं]
2 भक्रादिना
3 कस्पाशु
b इल्यादि।
(म) नम: कर्णपिशाचि वरकनकवज्वैर्डूर्यमुक्तामरणनिर्मलाहलन्दृतनशरीरिणि एड्बेहि आगच्छ त्रैकालिकदर्शिनि मम कर्ण प्रविएयतीतानागतवर्तमान कथ्य रूद्रो ज्ञापयति ठठ।
1
मन्न जपेश्लक्षमिमें रिवाये
तमर्च्यन् य: सकल्गधिकार:।
होमाभितृषा मनुदेवतास्य
कर्गे वदेत् काङ्क्षितमर्धनातम् ॥५६॥
॥ इति नारायणीये तन्न्रसारसद्ञूहे षड़िंश: पटलःः ॥
 शरीरीणि एeे़हि आगच्छागच्छ त्रैकालिकदर्शिनि मम कर्ण प्रविझ्यातीतानागतवर्वमान कथय कथय स्दोरो ज्ञापयति खाहा। रिवमिष्टा रिवाग्रे इम मन्न्त उंक्ष जपेत्। मनुदेवता काङक्क्षितमर्थजाते = अर्यसमहहम्| कर्गो बदेत् ॥|

॥ इति नारायणीयतन्नसारसझ्ञ्रहव्याए़्याने षड्बूंश: पटल: ॥
a नम: पर्णपपयालि हपचण चह दैद्यूभमुक्तामरण [नम: कर्णपपिशाचीवरचरणनच्र वैद्दूधशरीरे मुक्तामरण]
7 लेपेक्षं
2 समर्चय्न्

## ॥ अथ श्क्तयादिपटलः सप्रविशः ॥

| हल户़्रेखाशत्तिदेव्याख्यो घोषोऽमि: श्रीन्दुखण्डबान्। एकलिख्ञे सुरागारे दक्षिणामूर्तिमाश्रित: ॥?॥ <br> बद्धपद्मासनो मसशायी च कुशविष्टःः <br> कृष्णाष्टीं समारम्य याक् स्यातचच्रुद्धरी ॥र॥ <br> निल्यमिष्टा शिवं शर्ति जपेेन्माससहछककम्। <br> दฮिक्षैद्रघृताम्यक्तव्याघाससमिधो हुनेव् ॥३॥ <br> तदन्तेडष्ससहमाणि घ्यायेत् सरेकधररीमुमाम्। <br> रलसिंहासनासीना र्लश्रीपादपीठिका ॥८॥ <br> ${ }^{6}$ मुग्येन्दुरोखरा स्बिग्यकुन्तला मणिकुण्डला। <br> सर्वावयवसंपन्ना सर्वाभरणभूनिता ॥५॥ <br> 8 <br> रक्तमाल्यांग्रुकालेपा हेमपद्टावतोदरी। <br> चामराम्यां वीज्यमाना सर्वराजपरिच्छदा ॥६॥ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 हः अस्यम् | शिवालये दक्षिणामूर्तिमाश्तित: = दक्षिणामूत्तिंस्थानमाश्रित: । कृष्णाष्टमीं

1 शत्तिबीजाख्य:
3 अकरिके
5 घ्यायम्
8 रक्तमाल्येत्यारम्य सार्ष्क्फेकः (वा चर्तुर्भुजा इति पर्यन्तम्) $A$ कोरो न द्व्यते। 49

# मुक्तादामल्सत्क्रण्ठी द्विभुजा वा चतुर्भुजा। 

1

जपहोमार्चनघ्यानेष्वेव ध्येया सदाम्बिका ।
रक्तहृत्पद्कजे ध्याता सा भवेत् सर्वकामदा ॥८॥
तस्सिद्ध: सर्वराशास्रज्ञः सर्वव्याधिविवर्जित:।
चिंर जीवेह्डभेत् (?) सिद्विमीष्सितान्तं जपन् सदा ॥९॥
चोरव्याधोरगादिभ्य: स्सरणादस्य नो भयम्।
3
कुद्द्यस्यास्य जपेदेतजपन् राजकुल वजेत् $\|? ०\|$
नित्यं सौभाग्यदं पश्नविंशाज्तपामिषेचनम्।
मेधावी च भवेद्वाग्मी ताकज्जपाम्बुपानत: ॥१ १॥
जिए्दांग्रे न्यस्य तज्ञंत्त वाक्सिद्धिकविताकरम्।
तज्तपमजनं व३ंय कर्पूरागरुसंसुतम् ॥? २॥
स्वास्यग्मस्मारुणलेपो कइं च तिलुककिया।
कृकलासवसासाध्यपादपांस्ड: कुलालमृत् ॥? ३॥

- समारभ्य कृष्णचतुर्दईयन्त माससहस्तक द्वादशासहस्तक जपेत् । रबसिंहासना•



## 1 बसुदायिका। <br> 2 होमार्चनेष्वेवेव ध्येया ध्याने

3 क्ज़्द्धसाओ्रे

तै: कृतां प्रतिमां मूत्रस्थाने खन्याद्दरीीक्रिया। 1
भक्षितार्कदिने वरंय पुतली शारिपिष्टया ॥१४॥ 2
तज्जापाच ररिविइ्यमुक्ति: ₹पर्शेक्षणंण तथा। 3
मधुरत्र्यसिक्कानामशत्थसमिघां हुतात् ॥१५॥
ज्राह्मणं चशयेतद्वलपद्मानां होमतो नृपम् ।
राजपतीं पलारोन मन्त्रिणं कुसुद्रेन च ॥? ६॥
वैइंय तैलेन ल्वणै: रूदं तद्बच तद्धघूम्र ।
अभ्वत्थसमिधा वै₹यां रण्डामेरण्डहोमतः ॥१ ज॥
.साङ्वंय पत्रमजाक्षीरे न्यस्य दर्व्या विधट्टयन्।
तत् काथयेन्मध्यरात्र तज्जपन्नति काङ्क्षितम् ॥१ く॥
6
जानुमात्रे जले स्थित्वा निश्वलो मीलितेक्ष्ण:।
जपेत् सहंस्त्र तद्वात्राविष्टामाकर्षयेत् च्चियम् ॥ध९॥
कण्ठमात्रोदके स्तित्वा पर्इयन्नम्बुगतं रविम्।
तिसहसजपाच्छक्त: कन्यामाकषषयेदुधः: ॥२ ०॥
 प्रथमापृतिः । अनऊ़रुपायै नम:. । अनन्रमदनायै नम:। मदनातुरायै नम:•।
1 निलं पुत्तरी
2 तजसमैथुन
3 हुनेत्
5 र्पांहेंर्ड
4 व्य|घातसमिखि वेक्स्यं
6. निश्षले :

श्रीभिंकेतस्स भुल्जीयाद्योडन्न ससाभिमन्न्रितम्।
यथावदासने क्षृत्ते यनेतामिष्टसिद्दूये ॥२ ?॥
अर्षनारीबरं बाथ पाराल्क्रुशवराभयम् ।
जपाहेमनिंभ सिद्धरुप|कराविभुषणम् ॥२२॥
(म) अनरूरूपायै नम: । अनझमदनायै नमः।
2
मदनाठ्रायै नम: । पवनवेगायै नम: ।
भुक्नपालययै नम: । सर्वाशारिायैयै नम:।
अनझेखायै नम: \|
अब्लोकेकेमध्यस्था दिग्विदिशु यनेदिमाः।
मव्ये षट्वत्र्यमस्य ल्यितेद्देवि दलेषु च ॥२ ३॥
स्वरावृतमिंद यंग्र्र धारयेत् पुत्तकामिनी।

पवनगायै नम:। भुवनपालयैयै नम: । संविशिशिरायै नम: । अनकर्रेखायै नम:। पुन्नि्द्धिद्यः। पुन्न्वन्जादयः ॥ (१-२२)

मघ्ये घट्प्तप्मस्येति। घड्द्यलं पघ्यं लिखित्वा, मध्ये दलेषु हींकारं, मध्यस्हींकारे जीवादि, बहिः स्वरेण वेष्येत् ॥।

1 रूपागारं
2 अनख्रमदनातुरायै
3 अनकरेखायै नम इति A. पुस्तके नास्ति।

1
त्रिकोणसंपुटस्थस्य शान्तिविंकस्स न्व्ययों ॥२8॥
साघ्यसाषकयोराब्ये ल्विवेत् पार्थिवेवेमनि।
विधिवत् कल्पितं यन्न्र धारयेद्देयमुत्तमम् ॥२५॥
बाद्यस्रेख़ामघ्यस्भमान्तरस्याश्रमीह्रो।
3
शकवेझम्त्रये शरक्तिवएं स्यात् कुम्मवेष्टिता ॥२६॥
4
नित्यमन्मथनीजं ते विषमतिद्रवे नम:।
हृतिसूतिपुटो देवी वाम्गुद्धः सर्वकामदः ॥२७॥
रात्रिक्राजझ्संस्यै: स्वर्णी: स्वेन च वाम्मिना।
न्य्स्यांश्ट्क्क चाचैव पुनश्चाल्बनि विग्यसेत् ॥२ ८॥

त्रिकोणसंपुटस्थस्येति। षट्कोणमझ्ये हींकारं, तदंध्धयो: साष्यसाधकयोराउ्ये षट्कोणेषु रं इति, ष्ट्कोणस्य बहिश्चनुश्रम् ॥
 तदन्तरपि तथा वन्रलुज्छितान् कृत्वा, मध्ये हींकारं, तदन्तर्जीवादि शफवेझुमनो बहिर्वकोरेण वेष्टेत्। हींकारस्य बहिरिति केचित् ॥
(२ द)
निलयम्मथेति। हूति:-खाहाकाःः। सूति:-पणवः। ओं हीं ऐं नित्य-क्क्रिन्ने मदद्ववे खाहा। ओं नियद्यद्धयम्। ओं क्किन्ने शिरः। ओं मदूरिखा। ओं दृवे कवचम् । ओं हीं खाहा अस्लम् । निल्यक्किन मदद्रवे स्वाहा नेत्रत्रयम्। ओं ऐें ह्वयम्।
 काम ॠषि:। शकरी छन्दः। निल्या देवी देवता ।।

1 शक्तिबीजस्य
3 शक्तिवरया
5 संख्यैध्र स्वर्णस्थिन च पाणिना।

2 साधकयोराख्यां
4 मन्मथनीजेन विषमन्त्र........मनु: ।
6 न्यस्याइषट्रं वाचेव

## संत्वैसारस क्रूप

स्सृत्वा पुराब्दिमध्यंस्य त्रिकोण दीपमुजबवलम्।
तन्मध्यवर्ति चोघ्यांन तदाकारं मनोरमम् ॥२९॥
करपपृक्षं तच हृं्य वायुपुप्पस्लताकुक्रम् ।
गायक्कोकिलमृब्नीकमर्बोंदितदिवाकरम् ॥३०॥
ज्योत्नोद्दासितपूर्ोन्दुं मेघनृन्देन दुर्दिनम् ।
1
तन्मध्ये स्थणिडे हैमे रक्तयोन्यासने यजेत् ॥३ ?
(म) ओं ओं द्राविणि वामायै नमः। ओं ईे आह्हदकारिणि, ज्येष्टयै नम:। ओं उँ क्षोमिणि
रौन्यै नमः। ओं ऐं गुद्साक्तये नमः।

तत्रावाब्याचयेन्निल्यां पाराक्कुराकपालिनीम् ॥३२॥
2
पार्वृस्थक्पकततं वादयन्नीं च ब्ल्रकीम्।
रक्तमाल्यँँ्रुकालेपां त्रिनेत्रार्मचन्द्धिणीम् ॥३ ₹॥

स्सृत्व सुराब्दीत्यादि। स्यंल प्रति प्रतिपति:। योन्यासनं=त्रिकोणासनमित्यर्यः। ओं आं द्राविणि वामयै नम:। ओं इं आद्वादकारिणि ज्येष्टायै नम:। ओं ऊँ क्षोमिणि रौंद्धै नमः। ओं ऐं गुझ्सइक्तये नमः। ईशादिकोणेषु मष्ये च। अत्र तस्सन् पीठे निलं देवीमावाव्ध पूजयेत्। पाराक्कुरोल्यादिना घ्यानम्। संत्रः: प्रश्माधृतिः। इं निलयायै नम:। ई सुमद्रायै नम:। ऊ मंड्डलयै नम:। ऊँ नरीरीण्यै नम:। ओं सुभगसयै

1 रक्षं योन्यास्सने न्य्योल्,
2 पमििस्सक्प्पकतक्र

किच्चित् खिन्नां जपारक्षां सुमुर्वीं मदविह्तराम्।
मदाबूर्णितताम्राक्षीं कान्तां सर्वाझ्ग्भूषतताम् ॥३४॥
(म) इं नित्यायै नम:। ई सुभद़्रैयै नम:।
उं मझ़ౌायै नम:। ऊँ नरवीरिण्यै नम:।
ऐं सुभगायै नम: । एं दुर्भगायै नमः।
ओं मनोन्मन्यै नमः।औ दुर्द्ववयै नम: ॥
एमिर्वीणाकरा दूल्य: पूज्या: पूर्वादिलोहिताः।
(म) हं कीं अनब्राय नम:। हं की़ीं सरणाय नम:।
हं कीं मन्मथाय नम:। हं की कामाय नमः।
हं कीं सराय नम: ॥
दिक्ष्व्ये च यजेदेतैं: पन्च कामान् सबाणधीन् ॥३५॥

नम:। ऐं दुर्भगायै नम:। ओं मनोन्मैयै नय:। ओं दुर्द्रवायै नम:। दितीयावृतौ। हक्कीं मन्मथाय नम: । हक्कीं कामाय नमः । चतुर्दिक्षु हक्षीं सराय नम:। अग्रे ज रत्यै नम:। जां विरत्यै नम:। अनक़्ञस पार्क्वर्यो: जि पीतैयै नमः। जीं विमील्यै नम:। स्मरस्य पार्श्वयो: जुं मल्यै नमः । जू दुर्मल्यै नम: । मन्यथस्य पार्व्वयो: जों धृत्यै नम:। जौं विधृत्यै नम:। कामस पार्श्वंयो: ज तुष्ट्यै नम:। ज: वितुष्टथै नम: । सरस्स पार्थ्वंगो: पुनरिन्द्रादय:, पुनर्वज्नादय:।

1 सरनविह्द्राम्।
2 भूषणाम्।
3- हीं अनबनय
4. हिं। अासन् मन्त्रे एव़्मेव हं स्थाने सर्व्र हिं इति A कोश़ो विद्यते।

(म) ज रत्यै नमः। जां विरत्यै नमः। जि पीत्यै नम:। जीं विमील्यै नमः। जुं मल्यै नमः। जू दुर्मत्यै नम:। जों धृत्यै नम:।जौं विधृत्यै नम:।ज तुष्टैै नम:। ज: वितुष्ट्यै नम:॥

एमिर्वीणाकरा रक्तास्ता देवी: पार्श्वयोर्येेत् ॥३६॥
तां लोकेशां तदिष्ट्वैं योनिमुद्रां पदर्श्र च।
जपेत् सुधी: शंत मन्त्र लिप्युण्णान्त कमोक्कमात् ॥३७
क्किने वागफ्कुरुौ नित्यराब्द: कारश्ध तह्रवे।
विद्येशी शाक्तिरुद्वषा साब्न स्यादिष्टसिद्धिदा ॥३८॥
3
रणसिन्धुचरत्पोतमासपत्राब्जयोनिगा।

"अऊुत्ठौ विधिवत् कुर्यात् कनिष्ठामूलसंस्थितौ।
हस्तौ तु मुकुलीकृत्य योनिमुद्रा प्रकीर्तिता ॥"
र्रिप्यण्णन्तं कमोत्कमादिति। ओं ऐं नित्यक्किन्ने मदद्रवे हीं स्वाहा। अं मों ऐं नित्यक्किन्ने मदद्ववे स्वाहा। एवं आं इत्यादि। पुनः क्षकारादिकमेण चं॥

क्रिने वागिति ओं हीं किन्ने ऐें नित्यमदन्रवे हीं आह्लादिनि हृद्ययाय नमः। क्निन्ने शिर:। केदिनि शिखा। नित्यकवचम्। मदननेत्रत्नयम् । द्ववे अस्रम्। नेतं विना मदद्रवेत्यस्रं वा। काम ऋषि:। जगती छन्द:। सर्वज्ञा शक्तिर्देकता। रबसिन्धु-
1 पाब्न कुरो नित्य
2 दद्रवे
3 रक्तसिद्धचलत्रोतमासपत्राब्जयोनिजा।

नित्यैषा पूव्वृवदूपा पूज्या दूत्यश्य पन्रगाः।
हृल्धेखा केदिनी नंदा क्षोमिणी मद़नातुरा $118 \circ \|^{\circ}$
निरझ्जना रागवती चाष्टमी मद़नावती।
खेखरा द्राविणी बेगवती कामाश्ध ता: स्टृताः ॥४ १॥
नतौ साक्षित्क्चौ क्किन्ने कालोऽत्रिश्नन्द्रबेशिशरः। (?)
कामदैवा त्रिभुवनमोहिनी शाक्किपूर्विका ॥४२॥
पूर्वोकरुपपामभयपाशाह्कुराकपालिनीम्।
नित्यां देर्वीं स्भरेन्मन्न्र जपेदेतंत यजेच ताम् ॥८ ३॥
मधूकपुण्पैज्जुहुयातैमैम्न्नै: सिद्धये पृथक्।
य: पश्चकर्म कुर्यात्तैमनन्नै: स स्याज्जगत्रिय: ॥८४॥

चरदित्यादि ध्यानम्। चरत्=गच्छत्। मासपलं=द्वादशपतम् । पत्रगा:=द्वादरापत्राब्जान्तस्रिकोणगाः। पथमावृतिरजैः। हृल्ड़खांयै नम:। केदिनिन्यै नम:। नन्दायै नमः। निरश्जनायै नम:। रागवत्यै नमः। मदनावत्यै नम:। मेखलायै नम:। द्राविण्यै नम:। भगवल्यै नम: । कामाय द्वादइादलेषु द्वितीयावृतौ पुनर्मातृभि: । पुनरिन्द्रादय:, पुनर्वन्न्रादयः ॥

नताविति। ओं द्वीं नित्यक्किन्ने मददनवे स्वाहा। ऋप्यांय पथमनित्यावत् ।
गन्धाहैरैरुणतैरिविंभूषिताधीं
रनाभामभयकपात्रूूइ्हस्ताम् ।
ध्यायेतां करकल्तित/क्कुरां त्रिनेत्रां
धम्मिल्ड धृतकलरेन्दुपारिजाताम् ॥
पश्चकर्म = तर्पण - जप - होम - सपर्या - यन्त्रधारणानि ॥ तग्ग्रसारस

नित्या भूत्वा जपेत् कामवीजमिष्टर्थसिद्धये ॥8५॥
3
न्यस्तमन्न्राङ्नुलीं बद्धा क्षोमिणीं नामयुक्कल्यम ।
45
राय्यागतस्मरां नित्यामिष्टाकर्षणक्छंज्जपः ॥४ ६॥
तासु नित्यासु य: सिद्ध: क्षोभयेत् सोऽखिलं जगत्।
मन्ना न सन्ति नित्याभि: समाः श्रीवश्यकारिए: ॥४७॥
कलासनसो नकुली वामनेत्रार्धचन्द्रवान्।
लिपिर्भिन्ना मनुज्जसो खोकक्षोमकरो भवेत् $118<\|$
8
रक्तपझ्मासनं रक्कवस्त्रमाल्यानुलेपनम्।
9
यथोकरुूूं कम्रांं कामं स्वैक्येन चिन्तयेत् ॥४९॥

वरेति। वरपाइाक्कुरोल्यादिना नित्यान्तरमाह। क्कीम् ॥
न्यस्तमन्त्राझुलुलीमिति। नित्यामन्त्राक्षराणि दइस्बझझुलीष्ड विन्यस्य, तले साघ्याय नाम च विन्यस्य, क्षोमिणीमुद्रां बद्धा नित्यामन्त्त्र जपेत्।
" हसतौ संयोज्य तर्जन्यौ पसार्भ च समाहित:।
अन्डुटौ मध्यमासनौौ कुर्यात् संक्षोभिणी स्मृता।"
कलासनस्थ इति । ककारलकारासनस्थः । अं ह्, क्कीं आं ह् क्कीं इत्यादि मनोजप्त: यथोक्तरूपं = तैकोक्यमोहनमन्त्रोक्तरूपं साष्यहृद्ध पश्चवाणेन विद्ध्रा, तन्मनंत्र त्रिसन्धं जपेत्। "मदनो मोहनधैच स्तम्मनोन्मादनौ तथा । शोषणच्चेति पच्चैते

1 अङ्फुरुधरा
4 शय्याशातस्सरं
7 लिपिभिन्नो मनोजस्षो

2 कपारिनी।
5 जपेत्।
8 रकवज्रामाल्या
6 रक्कही
9 कामान स्वैक्येन

## सहीिएँः पर

जपेद्वर्गाय तट्बीज कुर्यात् पूजादिकम्रम चं। साष्यह्टद्विद्धवाणस्तत्रिसन्ष्य घइयक्तुपपेत् \|५०\|
(म) नम: कामाय सर्वाणविजयाय सर्वजन-
समोहनाय प्रज्वक्तिताय सर्वजनस
दृद्दयं मयि गतं कुरु ठठ॥
1
एतज्जपादिना तन्न्र वरायेत् सकल्ऊ जगत्।
3
तारे तु युग्म रेद्विन्दुन्नवार्णो कइयक्वन्मनु: ॥५?॥
(म) अर्धनारीव्वराय उमामहेश्वराय गङ्नाध्राय
बाग्देवाय गणनाथाय समस्तनारीरुपश्रिये
भूतनाथाय विश्वेश्वराय ठठ ।।

कामबाणाः प्रकीर्तिताः ॥" ओं नम: कामाय सर्बजनविजयाय सर्वजनसमोहनाय प्रज्नलिताय सर्वजनस ह्द्यंय ममात्मगतरसं कुरु कुरु स्वाहा। एतन्मन्न्न जपादिना सकलं जगद्वशयेत् ॥ ( $86-40$ )
तार इति। भे तारे तु तारे तुरे स्वाहा। अर्धनारीध्वराय स्वाहा। उमामहेश्वराय स्वाहा । गङ्नाधराय स्वाहा। वाग्देकतायै स्वाहा। गणनाथाय स्वाहा। समस्तनारीरूपाय स्वाहा। श्रिये स्वाहा। भूतनाथाय स्वाहा। सर्वेक्वराय स्वाहा। व्याहृतिपसियैसेर-
 ममात्मगतरसं ठठ।
1 मन्त्र - 2 रे बिन्दु न वर्ण 3 वइयकृन्मनः ।
4. अर्धार्णाक्षीश्रषा हा ठठ । उमामवेश्वषाश ठठ । जाजा स ष श ठठ।


1
अमापव्वणण सूर्येन्दुयोगे व्याहृतिपधिमैः।
मन्नैरमीर्विक्याय गुडाक्तैर्जुहयातिकैः ॥५२॥
द्वेषाय तद्वियोगे च तैलाक्तै: सषषपैस्तथा।
पाशाक्कुशाए्यां श्रीशात्ति कामवीज कमोल्कमात् ॥५३॥
स्थितंतु पुटिमष्टार्ण स्रीयन्न्रं कर्षण विदुः।
(म) नमो भगवति मातक्रेशरा सर्वजनमनोहरि
सर्वमुख्रङ्जिनि सर्वराजकराष्बरि सर्वह्दी-


ज्यात्वा मातब्रिकामेतद्दझयार्थों सन्च्ययोजपेप् ॥५४॥
गायर्तं वीणया कृष्णवसनां शद्बकुक्डप्डलाम्।
इ्यामामलद्बृतामेत्सर्ववस्यं सदा जपात ॥५५॥
मीििर्मन्नै: अमापर्विण=अमावास्सायां गुडात्कै: तिैैस्जुहुयात्। सूर्येन्दुयोगे अमांवास्सारम्मे वइयाय। अमावास्सायां सूर्येन्दोर्वियोगे द्वेषाय प्रतिपदारम्मे॥ (५१-५२) पाशाहुरुशाम्यामिति । आं शीं दीं कीं कीं हीं श्रीं चौं स्रिया आकर्षण-
 करेण अड्कुरामन्नेण एर्गये विद्धूा, परिकूळां ख्यिय पसद्याकर्षयति । यन्त्र = पीङनम् ॥

नम इति। ओं नमो भगवति माते़्रेरि सर्वजनमनोहार्रा सर्कुखर्रब्जिनि
 स्वाहा। गायन्रीमिल्यादि ध्यानम् ॥।

[^35]1
(म) नम उच्छिष्ट चण्डालि मातझ्जि
सर्ववगीकरिणि ठठ॥
भुक्तू विचिन्य मातज़ं ब्योमसां विद्ययानया।
उच्छिऐ्टनान्यसा दघाइल्लिं तस्यै दिने दिने ॥५६॥
बदूपी तां जपन् दृष्टो यैर्यान् वाथ स परयति।
ते बइयाः स्युः सभां गच्छेतदात्मा पूज्यते तया ॥५७
(म) हैं गौरीं रद्वदलिते योगेश्वरि हु
फट् $\delta ठ$ II
वामोरूलिखित नाम साध्याया वामपाणिना।
विधायैनां जपेद्विदां नृवइयो दक्ष्षिणां बिदु: ॥५८॥ 3
(म) हर दह मुश्च मुमुक्षि असुक्क मे
वशामानय ठ ॥

नम इति। ओं नम उच्छिछ चणडालि मातड़ि सर्ववरीकरिणि स्वाहा । उच्छिध्षो भूल्वा=उच्छिछेनान्बसा बर्लिं दत्व्वा यं पर्यति स एनं स्तिब्यति ॥ (५६-५७)

हीमिति। ओं हीं गौरि रुद्धदयिते योगेक्वरि हुु फट् ख्याहा। पयोग:-वामोरु लिखितमिति ॥

हरोति । हर हर दह दह वध वध मुश्च मुश्च मुमुक्षि सुपुक्षि अमुक मे वरामानय स्वाहा ॥

1 नम इच्छिह कण्डासि माटं जिएकर्ष हैशषषिणि $ठ ठ$ ।
a हीं जौषिषुद्दड शिटे शोजेश्वषि हुु फट् ठठ।
3 वष-सब-हठ- मुश्च - मुपुक्षि

विष्णुमन्द्रिजाप्येन सिद्धया विय्ययानया।
जस्षे नेत्रा|्जनं वइयं तथा स्यात्तिकककिया ॥५९॥
(म) वइ्यमुखि राज्मुखि
रागवइयमुखि $ð ॥$
मुखक्षाइ्नमेतेन कुर्वन् सर्वपियो भवेत्। b
(म) उतित्ठ सहदेवि किं खपिषि।
यद्ध शक्यमशक्यं वा संर्वजन
मे वरामानय ठठ॥
देवीमनेन शिरसि धारयेत् स्निघते जनै: ॥६०॥
(म) नयनमनोहरि ठठ। नयनातिमनोहरि छठ।
एतद्देवीसमिद्दोममससलेपाद्दरीकरम् ।

वइयेति। ओं वरयमुखि राजमुखि राजवसममुखि स्वाहा।।
उतिं्षेति। उतिष्ठ सहदेदेवि कि स्वपिषि यदि शक्यमशाव्य का सर्व मे कशमान्य
स्वाहां।।
नयनेति। नयनमनोहरि हर हर नयनानि मनोहरि स्वाहा। भसललेप:।
${ }^{a}$ दृवमुच्छिषागमुच्छिषागहइय सुच्छि ठठ।
b ख्वडडेहि चिं स्वपिपि
1 सर्व मे
c णराणमणो वषिवष नयनातिमनोहरि
(म) चामुण्डे खेलिनि आस्वादयार्कष्य आकर्षिणि पश्चर्विंशा विनियमे अमुकं वरामानय ठठ॥

तज्ञतं प्रथम्रासमतु साध्यो वशी भवेत् ॥द१॥
(म) नमो भगवते रुद्राय जटिने शूलिने स्वप्नमन्युपतये तेन रूपेण मम रुपं दर्राय अमुकस्य हृद्यंयं हन दह

पच बरामानय ठठं ॥
पृथड्मानसह्रार्कपुण्पैस्तन्मन्त्रितः: शिवम्।
इष्टा सिद्धन मन्त्रेण घृतहोमो वशीकरः ॥६२॥
(म) ${ }^{2}$ चामुण्डे अमुकं दह। पच मम
बरामानय ठठ ॥

व्याख्यापाठस्त्वन्यया . ‘नयनमनोहरि नयनमनोहरि स्वाहा इइति॥ चामुण्ड इति। ओं चामुण्डे हलि हलि आस्वादयास्वाद्य, आकर्षिणि पश्च पक्च विशाचिनि अमुक मे वशामानय स्वाहा। अदंनं=भक्ष्णण् ॥

नमो भगवत इति। ओं नमो भगवते रुद्धाय जटिने शूलिने स्वम्नमन्युपतये तेन रूपेण मम रूपं दर्शय दर्राय अमुकस्य ह्वदंय हन हन दह दह पच पच वरामानय स्वाहा। पृथक् पृथङ्मन्न्तैस्द्वींद्रसहस्रार्कपुण्पै: शिंवमिष्ना सिद्धेन ॥ (६२)
a कामुण्डे वसि आस्वाडशा आकर्षिणिपद्मपिशार्चिनि
1 क्षुद्राइारातिने शूलिने
2 कामुण्डे

सन्ब्यात्र्ये गुरुदिनं जप्त्वैतुरुरुसंख्य्या।
जुढ्हतो ल्वणै: सिद्धै: पुंसस्साघ्यो वशी भवेत ॥६३॥ 1
(म) चामुण्डेश्दरि चण्डालिनि अमुक दह
पच शींघ वरामानय ठठ ॥
समन्तकाष्ठलवणै: कार्पासास्थितुषान्वितै:।
पादपांसुमिरितेन सप्ताह।द्द्वादशोद्धृतम् ॥६४॥
(म) नम: कृष्णशाबराणां विविरि चले चिते
रेतर्मोचय ठठ॥
रक्काध्वमारिणीपुष्पं आमयेत् सप्तमन्त्रित् ।
प्रत्यक्ष सुद्हा: सा स्याद्वरया कुकंक्षेरेदपि ॥६५॥

चामुण्ड इति। ओं चामुण्डे अमुक्क दह दह पच पच मम वरामानय स्वाहा। बयोविंशद्दिनें त्रयोविंशद्वारं सन्स्यात्रये ल्वणहोम: ॥

चामुण्डेश्ररीति। ओं चामुण्डेश्रारि चण्डालि अमुकं दह दह पच पच शीपं चरामानय स्वाहा। कार्पासास्भि=०-(08000)

नम इति। नम: कृष्गइाबराणां विविरि चले चले चिते विविरि रेतर्मेचय
 (रक्तकरवीर:) ॥

1 चामुण्डेश्वषि कण्डासि अमुकं दह
2 नम: च़ष्णाय बषानां दिषि चले
(म) श्राबराणां नम: असमे कुसुमे ठठ ॥
तत्स्पजत्त वश्यार्थी द्यात् पुष्पफलादिकम्।
(म) मुहि पुहि ठठ ।।
कृतिवारमिदं जप्वा स्रीयोनौ वइयकृज्जपेत् ॥६६॥
नामाङ्ककर्णिके भूर्जे रोचनाचन्दुनापिंतम्।
अङ्कुभास्यं चतुष्पत्रमाज्यस्थं पद्ममर्चयेत् ॥६७॥
व₹ंय यन्त्रमिदं विद्यामिष्टामाकर्षयेदपि ।
2
अर्धनारीभ्वरः साम्सिष्ठो दप्ड्डन्तराह्यय: ॥६८॥
3
चिताब्जारार्चितो वस्ख्रे योनिस्थो अर्तृरक्जकः।
(म) निकुदे वरदे वरकोकिले चप्डालि ठठ॥
वामहस्ते मन्त्रृृंत नाम नीहीरसार्पितम् ॥६९॥
45
साध्यं हृद्धि न्यसेच्छश्चन्मन्त्रस्तृत्यानुरञ्जनम्।
शाजराणामिति। शाचराणां नमः । असमे कुसुमे स्वाहा। सप्तममन्त्रित पुष्पादि
 कृपारनाम मन्त्रो वा ॥

नामा度कर्णिंक इति। भूर्ज रोचनमा चतुर्दलं इंबूं पद्म लिखित्वा, पत्रेषु कों कारं मध्यंस्त हींकारं मध्ये जीवादि ।।

अर्धनरीध्धर इति। चितावस्त्र चिताआरेण स्रूकार लिखित्वा, तन्मध्ये जीवादि एतद्योनौ स्थापयेत् ॥

निकुद् इति । निकुदे वरदे वरकोकिले चण्डालि स्वाहा। वामहस्तेन नीलीरसेनैतन्मन्त्रावृतं नाममन्त्रविद्भर्भितं लिखित्वा जप्त्वा न्यसेत् ॥

[^36]प्रांडुवंद्या द्रा युक्तो मनोरक्जनिरद्बयम् ॥७०॥
लाक्षया लिखित वामहस्तेऽ्टद्रुपब्के ।
वस्यं स्याद्दर्शितं यम्न्र पूर्ववचच क्रियापि च ॥७१॥
बोडराष्टारयोम्मन्रौ चकयोर्द्वाविमौ तथा।
संल्रिख्य भूर्जपत्रादौ धारयेद्वश्यमुत्तमम् ॥७२॥
मन्त्रौ विविक्ते कुडयादाविमौ संख्रिस्य साधक:।
पइयन्नेव जपेन्मौनी तुर्णमायान्ति काङ्क्षिता: ॥७३॥
योनौ विन्यस्स तक्रोल्ध कृत्वा मन्त्राभिमन्त्रितम् ।
6
तज्जत्रं कज्जल न्यस्य नेत्र्यो: सुभगा भवेत् ॥७४॥

प्रांगुब्रेति। कामिनी रछ्जिनी स्वाहा। लाक्षया वामहस्तेऽष्टदलपष्क्षे लिखित दूरायेत् ॥
(७०-७१)
षोडराष्टारयोरिति। वृत्त रिखित्वा तंपरितोऽष्टरं तद्बहिर्वृत कृत्वा घोडसारं विल्लिख्य, मष्येऽ्टारे कामिरख्जिनी स्वाहेति लिखेत् । षोडशारे तु तिक्क देवर देवर कोकिले चप्डालि स्वाह्हेति लिखेत् ॥

योनाविति । घोडझाक्ष्षेण वाष्टाक्षरेण वा समाभिमन्त्रितं नवनीत योनौ विन्यस्य, उद्धृत्य। कजल $=$ सषीं कल्पयेत् ॥
1 मन्त्र
2 पोडशाक्ष्ररयो:
3 भुजपन्रादौ
4. रात्रौ विविक्ते
5 भायाति काङ्क्षितम्।
6 तरक्कृषं

रात्रौ खणगमात्रेण कस्यौयैस्लपेद्वपि ॥७५॥

क्षैद्रात्तैरिति। अत्र ल्वणमन्त्र उच्यते :-
" ख्वणाम्भस्स तीक्ष्णोऽसि उं हि ह्द्यंयं तब।
लोणस्य पृथिवी माता लोणस्य वरणणः पिता ॥
खमणीहूंयमाने तु कुतो निद्धा कुतो रतिः।
लोणमन्नं पाचयति लोण छिन्दी भिन्दूति ॥
अमुकस्य हि गात्राणि दह मांसं तथा दह।
मेदद्धापि दहास्थीनि अस्थिम्यो मजकां दह ॥
यदि वा योजनशते नदीनां वा शतान्तरें।

या रात्रि: शल्यविद्दूस शूलेष्वारोपितस्य च।
सा ते रात्रिर्महरात्रि याने रात्रिर्महायशाः ॥"
चिटि चिटि चप्डालि महाचण्डालि अमुक मे वर्यानय स्वाहा। " र्वणाम्भस्स तीक्षणेडसि उम्य हि दृदयं तव। लोणस्स पृथिवी माता होणस्स वरुण: पिता।" द्धयाय

"लिलोचनो मेषगत: झुराभान: सुंव च शार्ति चसााभये च ।

अस्स काले देवता चेत्रदेवे ध्यान्म्रा।
काली काएघनेप्रा त्रिन्येना रूलासिस्वाूर्कंका
नांग दद्षिणतेड्यन्यो उमरुक मुंड च सेंट करै।
विभ्राणाएक्कपाएकंक विलमदंश्राहिभूषोज्वल
वेतालोपरि संस्थिता भगवनी ध्येयातिनीहुम्बरा।।
वइये खवणमंत्रेण समो मन्बो न विद्यते ॥

अन्तस्यसनमेकैक द्वादर्स्स्रमेद्दित्।
भुवनाधपवतं साध्यनामाक्षरविद्भर्मितम् ॥७६्द॥
वातेरेन्द्रयमारम्या क्रिखेत् पङ्क्किचतुष्ये ।
मघ्ये च वामेतरयो: राक्ति पाइाएक्रुरौ लिखेत् ॥७७॥

3
स्वाल्याविद्मिया लिप्या वायव्यदिधु वेष्टेयेत् ॥७८॥ 4
घराकारमिंद यन्न्र्र पद्सस्थ कमलाननम्।
पुप्व्घक्ष्याष्मे भागे पटे नीलिरसोषिते ॥७९॥
लिख्वेदेनामरकेने लाक्षेन्द्रियमदै: सह।
एिखेतद्वामभागे वा साघ्योो सैक्थिकीं तनुम् ॥८०॥

अन्तेति। अन्तस्शानमित्यादिना घटार्गंल मन्न्रमाह। पूर्वपध्धिमायतां दक्षिणोतरायतां च कुल्यां कृत्वा, तथा पुनः इशनिक्कतिगां अम्विवयुगां च। पुनरेकैककुल्यायां द्वादश द्वादराक्षराणि नामाभ्षरविदर्मितानि द्वादरस्करमेदितानि अन्तस्थासनगानि ल्खितेव्। "य र ल वाः" अन्तस्याः। कुल्याद्वये षट् षडद्षराणि सर्वन्र पड्क्सिद्द्याका-
 ह्वामिल्यादि। ईशानादि निक्ञयन्त है हां इल्यादि। तस्य वाम-दक्षिणपार्व्वयो: अ कों कुल्या रेखा। तदमेष्षु दलगनि कृत्वा, तेषु इकारेष्टित नाम ल्खितेत्। वहिर्लिम्या स्वाप्या बिद्दभया, तद्वहःः घटाकारेण वेश्टयेत्। घटव्ले घटाभिमुखंख पद्म, घटप्टे च तथा। पुर्व्र्श्स्य-पुप्यक्ष्वस्य अष्टमे भागे ल्खितेत। सिक्थकम्यथिते साव्याय हृदि


संप्तविंशः पटरहै：

1
हृद्यस्सिततद्नांां स्सापयेन्मधुरतये।
काल्जिकाषो निधायैतां रकमुण्पै：समर्चयेत् \｜L？॥
बरिं दुघाच सष्वाहादुच्चः सा करागा मवेत्।
तापयेत्व प्त्तरीं वाम्नौ यथासौ न विलीयते ॥८२॥

राजीख़णहोमेन रम्भापि चश्रगा भवेत् ॥८३॥
पादेनाकम्य तबन्त्र शग्यास्यो वा जपेकनुम्।
संवस्लीहृद्ये बिहिदेतन्मन्न्रं सदा जपन् ॥८8॥ 5
तघन्त्र धारयेद्वामबाहौ वइयमनुतमम् ।
व्योमवलेन्द्रोकेकेवड्बिवामाक्षिबिन्दुमत् ॥८५॥
कर्णिकायां लिखितेत् साख्यं कामिनीं च दलाष्टके।
मूल मासकलापनेष्वाल्खिखेत् ${ }^{-6}$ सरमेदितम् ॥＜६॥
 अनामरकं＝ 8 ®0 यदा वायुसंसारः तदा पुष्यई्षमनपेक्ष्यम्। काझ्जिकं＝め）डी। यथासौ न विलीयते＝


मध्येति। मष्यस्थाप्यमित्यादिना प्रयोगान्तरमाह। आं द्बीं कीं स्वाहा । राजी＝ ๑อßळझめ०। रम्भा नामाप्सरसां श्रेष्ठा।। （く३－く8）
ब्योमेति। च्योमेत्यादिना कामार्गलं यन्त्रमाह। इन्द्रलोकेशो ，लकारः। अष्टद्लं पद्म लिखित्वा，कर्णिकायां हुक्कीमिति，तन्मध्ये जीवादि，दलेषु कामिनीत्यादि अष्टाक्षरं，

| 1 कृत्वा हृदिस्थं तद्यन्र्र | 2 पुत्तलीं वह्तौ | 3 मध्यस्थारूयं |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 ．जपेत् । | 5 वामभागे | 6 सरमेदितम्．। |

दन्तपपलेष्षु तद्विन्न वर्णै：सान्तैश्र कादिमि：।
वेष्टयेन्मन्दिरेणैतद्वहि：शाक्तयाब्लुरोन च $\|<७$
यन्त्र धटार्गलेनैततुल्य कामार्गंल बिदु：।
मेषौ सद्हकचतौ क्किन्ने कारणान्तौ（？）द्रवे च ह्वत् ॥く८॥
（म）नित्यायै हुं नित्ये ठठ। नित्ये क्किने हुं।
नित्याक्किन्ने नमः स्वाहा। मदद्रवे नमः।
सदाक्टिन्नैवमाख्याता दुर्गा क्यिाबंसयुता।
5
एनां जपेद्यामवलोक्य सा．सी．
6
क्षीरे तया जप्तजलं पिबेद्यः ।
लिम्पेत्तनौ वा स जनाक्षिहृद्य：
तज्जत्तगन्धादिविभूष्तिश्श ॥く९॥

तद्बहिद्वादशादलेष्ड हृक्कीं हुक्कीं इत्यादि योज्यम्। तद्वहि：षोडादलेषु हू कैं ह् क्षौं इत्यादि योज्यम्। तद्वहिः क्षकारणण वेष्टयेत्। तद्वहि：रक्क्यक्षाशाम्याम्न॥（ノ५－く७）

मेषौ सहीगिति। निल्यक्किन्ने मदद्रवे नम：। नित्यायै हुं ह्वदयम्। निल्ये स्वाहा रिए：। नित्यक्किने हुं शिखा । नित्यक्किन्ने नम：फवचम्। स्वाहा नेत्रम्। मदद्रवे नम：अस्रम् । झटि ऋषि：। त्रिष्टुप छन्दः। दुर्गा देवता। सदाक्लिन्ना दुर्गा जादिना वर्यकरी।।
（く८－く९）

4．दृश्रां विद्यान्ञ：
5．हि ना जयेद्यां
6 क्षेरोगय

## 1

घ्येकद्वयैकमिति च क्मेण
2
मात्राक्षराब्याष्टदल सरोजम् ।
वरंयं यथावत्कल्तिं भुजादौ
जंत्तं तथा स्यात् कुसुमादिदत्तम् ॥९॰॥
(म) देवि देवादिदेवि महादेवि सर्वजनस्य
मुखं ममात्मगतं कुरु ठठ ॥
प्रक्षालययन्मुखमनेन बिलेपनादि
कुर्याच वर्यमनुना सिकतातर्स्थाम्।
इस्ष्ष्मीं यजेद़हितिथौ कुसुमै: सहसै:
प्रात: कृताज्जल्मिवै: कनकांड़ुकार्थम् ॥९ ?॥
5
(म) नमश्धण्डालि हिलि अमुक्ष
वशमानय ठठ ॥

घ्येकद्वयेकैकमिति । अष्टदरुपद्म कृत्वा, कर्णिकायां जीवादि। नित्य एकदले कीं। एकस्मिन् । ले म अपरर्मिन् । रिष्टिप्वेकैक जपादिना साधिंत वझ्यम् ॥ (९०)

 नम इंसि। ओं नमश्रण्डालि हिलि हिलि अमुक्ष वर्शमानय खाहा। पतं भन्न्र

1 ध्येंय द्वयैकैकमिति
3 डेहि डेहि महाडेडि देवासिदेवि
5 नमश्धण्डासिविसि अमुच हयमाणश ठठ॥

भूर्जे विलिख्य कटुकं मनुनामयुक्ते
तत्सिक्थकप्रतिकृतेह्हीद्धि ताम्रसूचीम्।
1
गुह्ये खनेच दहनार्चिषि तापयेतां
सन्ध्यासु सप्तदिवसाद्वरामेति साष्या ॥९२॥
(म) ${ }^{2}$ देवश्री भूतश्री यक्षि महायाक्षि पद्मावति भगवति अमुक्क मे

## बशामानय ठठ ॥

नक्षत्रवृक्षफलकायुगलं समन्त्र
, माहेन्द्रसद्मगतसाधकसाष्यनाम।
3
स्वीये फले परिनिघाय गुहादिगुप्ते

$$
\begin{aligned}
& \text { संस्थापयेत् भवति वइयमनुतम तत् ॥९३॥ }
\end{aligned}
$$

भूर्जे विल्लिख्य प्रतिकृतेहृददि संस्थाप्य, तां सूचीं तस्या गुछ्दे खनित्वा, अम्मिज्वालयां प्रतिकृतिं तापयेत्। உக3毋0๑の।।

देवश्रीति। देवश्री देवश्री भूतश्री भूतश्री यक्षि यक्षि महायक्षि पद्मावति भगवति अमुकं वरामानय स्वाहा। साध्यसाघकयोर्नक्षलन्कव्षफलकायां महेन्द्रमण्डलं कृत्वा, साधकनाम पष्ठघन्तं विक्रिक्य, मन्त्रैण वेष्टक्तिवा, संक्ष्क्षेक्षे परस्मिन् साप्यनाम द्वितीयान्तं विल्डि्य, मन्त्रेणावेष्टच, साधकफलोपरि साघ्यफलुकं निधाम, सुषुप्तं स्थापयेत्।। (९३)

## 1 वने च भवनेर्चिषि

2 डेहश्री भूटश्री शक्षि मवाशाक्षि पद्मावति। 3 स्वीयं वरोपरि निपाय कुहामिगुप्ते
4 संस्थापयेद्व्यं
(म) नमो भगवति उच्छिहृ हृपयाय
कुरु चु हुरु ठठ॥
पूर्वोंत्तयैप वराकृत् कियया मनुः स्या-
दुद्दिश्य यां जपति उक्ष्षममं स वस्यः।
उच्छिष्टनामकमिम पवनस्य मन्त्र-
भुच्छिषतामुपगतो मतिमान्व्युय्यात् ॥९४॥
(म) नमो मातজ्ञानां नमो मातक्जीनां नमो
मातन्भकुमाराणां नमो मातकभुमारीणां 5
तद्यथा चुरु कुरु ठठ॥

नमो भगवतीति। ओं नमो भगवति उच्छिष्टह्द्वयाय कुरु कुर् कुन्दुरु कुन्दु कुन्दुरु स्वाहा। उच्छिष्टो भूत्वा जपेत्। एष ${ }^{6}$ उच्छिष्टपवनमन्त्र: ।।

नम इति। ओं नमो मातकानां, नमो मातकीनां, नमो मातक्क्कमाराणां, नमो मातक्भकुमारीणां, तद्यथा कुरु कुरु चुरु चुरु स्वाहा । नागाइक्षस्तकमित्यादिना प्रयोगमाह। वल्मीकंज प्रतिवपुरिति । वल्मीकमृदा प्रतिकृतिं कृत्वा, तन्मस्तके

1 उच्छिष्ट बृडाशाशा चुष्ड चुन्दुशु कुषु कुन्मुष्ड ठठ।
2 मन्त्रमिंद सवरय:।
3 स वस्या
4 नामकमिदं
5 चषु कुषु
6 एतदुच्छिष्टपवनमन्त्रम्, ।
-52

नामाक्कमस्तकमधोवदुन विधाय
वल्मीकज्ज प्रतिवपु: पुनरङ्ध्रिणा तत् ।
आकम्य तं जपनु सप्षदिनं त्रिसन्स्य
साभ्यो वशीभवति वामपदेन तु स्री ॥९५॥ 2
श्रीकप्ठान्तः सद्ण्ड: सहितसकलुमुक् सद्यकिन्दुः स्वयंमू-
रेतौ पाशाब्क्रो द्वौ भुवनवशकरौ शक्तिराभ्यां च रूद्धा।
अम्मोधारा इवां्र् प्रयुतजपवरीभूतमेतत् त्रिवर्ण
3
मन्त्र: सिर्द्धि प्रद्यात् प्रतिदिनमखिर्टत्रीनराकर्षणाद्या: ॥९६॥

॥ इति नारायणीये तन्बसारसक्रूहे सर्तर्विश: पटא; ॥
 सप्षदिनं त्रिसन्ब्य जपतु।।

श्रीकण्ठान्तरिति। आ हीं कों, पाशाइड्रुशत्यक्ष्रीवरये (?) तूत्तमा। प्रयुतंत= दशालक्षं । पुरश्वरणम् ॥

॥ इति नारायणीयतन्त्रसारसझ्रूहव्याख्याने सप्तर्विश: पटल: ॥
1 निधाय
2 श्रीकण्ठान्त सद्ग्ड
3 मन्त्रं

## || अंथ वरयपटलो Sष्टार्ंशः ।

> 1
> पक्षाल्याम्युष्णया खार्या योनिं गन्धाम्भसा पुनः।
> दघ्यादिंट्टतो धूपं तेन स्री स्युगा भवेत् ॥?॥
> क्षीवृृ्षकषायेण घातकीसरिलेनेन वा।
> 3
> भगस्य बहुरौचेन सुयोनिर्जायते उ্्ञना ॥र॥
> फ़लत्नयकषायेण बरांक्ष क्षाल्येत् सदा।
> दुर्गन्वाद्यपनोदाय जींगे स्यान्मधुराराना ॥३॥
 दघादिंड बतो घूपमिति बहुपकारा घूपा आगमपसिद्दा: । तेषामन्यतंम वाज्छितं कुर्यात् ॥
" गन्धादिवासितो धूमो धूप इयुच्यते बुौैः।"
" क्ञिन्नपिच्छिस्मूप्यल्ं विशाएं खवण्ण स्लथम्। अमांस कर्करा रोम भगदोषा दश स्टृताः ॥"

एतद्रहिकत्व भगस्स सौमाग्यम् ॥? ॥
 जीर्ण $=$ स्थी Qil


## हैन्बसारस स्र्र्र है

स्रीजातिपुप्पकल्काब्यतैल $ह$ पेात् सुयोनिका।
पलारापुष्पं काइम्मर्यवनमर्जुनचर्च च ॥\&॥
योनि: स्वल्पयते नार्यास्तिषां लेपादिकर्मणा।
वन्म्याक्षास्थिरज:क्षौद्दलेपादल्यं भगं भवेव् ॥५॥
2
वेतसीमूलुरोयेन शौचाप् स्यादोनिशुख्कता।
बकुलालोककाइम्मर्यपून्दोर्वत्तनात्तथा ॥६॥
मण्ठूकचूर्णित्रुम्यां ल्मिं तन्छियिलीमवेत्।
सौराष्ट्री क्षौद्रछेपात् स्यी बहुभुक्तापि कन्यका ॥७

श्रेष्मातकफलं पिष्ब्व सातसीपुष्पुगुम्गुल्ड ॥८॥
मूत्रेण तत्कृतो हेपो योनिकन्धकरो भवेव्।
सौराष्ट्रीखदिरक्षौद्रलेपात् स्वाद्योनिक्धनम् ॥९॥
अन्तस्स्वृत्नम्द्रोपचूर्णालक्तकवर्तिक।।
ज्वल्त्रिा कपिक्खाज्यात्ता योनिबन्धं निवर्तयेत् ॥? ॥

 वेतसमूलकाथः ॥
(8-६)


 तृत्रमिद्रोपचूर्णा कपिलाज्याक्ता ज्वल़िता च।।
1 पन्बर्जनचर्म च।
2 वेतसमूल्काथेन
3 लिसं ते सिथिली
4 बहुमर्सापि
5 बृत्रहद्रोष
6 ) योनिभाओ

1
द्रोक्षां समधुकां खार्या पिष्ट्व क्षीरे पिवेद्वध्र।
पुप्पं गच्छति नस्येन चूत्बक्स्क्वसेन च ॥१ १॥

3
बराज्ञ धूपयेन्नारी रउ:पतनकाङ्क्षिणी ॥? र॥
अस्टापदस्य मन्ज्रेण मन्विता: सत्त शर्कराः।
वस्सस्यः करययेधौनौ रज:पातो निर्बतरे ॥? ३॥
चूर्ण कृष्णजल्काकाया: साष्यशुक्केन लेपिता।
नेग्रखण्डेन संयोज्य वारिं कुर्वीत साधकी ॥९४॥
शुर्कस्यानडूमेढ़्रे द्वारे वर्तिनिविश्यताम् ।
7
कारक्करसमुद्वान्तर्न्यस्य तां संवृणोवथथ ॥१ ५॥
अनुत्थिति: स्यात्सास्सिन् विद्वते तु तदोलि्थितिः।
चचाधम्बूल्बहहीफफल्कुछहांश्च सर्षपान् ॥१ ६॥
 बन्चिनि स्वाहा " । असृद्यमन्तः। शर्रारा=干्थूख्वातुका || II? ? -9 \}






| पिष्टा | 2 स्वरसास्यवान्। | 3 परा痛 |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 रजपपात निर्वस्गेत् | 5. पूर्ण | बर्ति निवेश |
| 7 स कोणो सा। | 8 विद्तेते च तदुल्थिति |  |

पिष्वा क्षीरेण लितोऽझे सदा स्यादुद्धतो ध्वजः।
क्षौद़ाब्जकेसरालेपान्नामिमूले तथा भवेप् ॥? ज॥
कुष्वत्सकवसाम्भोलेभने ट्द्ञिघंहणम।
वच्चाधकुष्वदृहतीराजीलेपाच्छिवो महान् ॥९ ८॥
3
पलाझाभ्वारिनिर्यासकृषणालेपादसौ दृढ:।
स्तुहिजं गव्यमाजं च क्षीरं संयोज्य पादयो: ॥९९॥
संलिम्य भोगः कर्तव्य: शुक्तस्तम्भनमिच्छता।
产तेषुपुव्विकामूल न्यस्यास्ये ततुषाम्मसा ॥२०
पिष्टू गुछ्दे च संलिप्य भोग: धुकनिवारण:।
(म) गजाश्धृृष्माणां रोमबन्ध्नाय ठठ॥
गजाध्वयोंगेखे रोभ लब्वा लम्बितहिन्नयो: ॥२?॥

रोममिस्तै: कृंत रज्जुवलंय जप्षमर्चितम् ॥२२॥

 रिंगर्यायं: ॥

गजा|धयोति । गजाधृृषभाणां रोमबन्धनाय स्वाहा । सभाविघ्य=लम्बित-


[^37]प्रकोष्ठे निक्षिपेतेत मनुना शुक्कवरणम् ।
छुप्ठीपरावतराक्टव् कुष्ट मधु वचाब्जनम् ॥२ ३॥
गोरोचना च तैर्स्मि：शिवो योषित्पियो भवेव्।
आतक्क्नविनिर्यासमरिचैर्मुपुपेषषतःःःःマ४॥
कदलीफल्तोयाढैर्लिम्मि：संद्रावयेद्वसू：।
मागधी मधुकंक्षैद्द हरिदा बृृतीफलम् ॥२५॥
बस्तमून्रेण पिष्बा वु मेढ్लेपो वरीकर：।
पिप्पली तण्डुलान्यधौौ मरिचानि च विंशति：॥२६॥ 4
बृहतीरसलेपेन वइं स्यान्मरणान्तिकम्।
पटोल्मूलन्निकट्रक्षौद्वलेप्तथा भवेत् ॥₹ ७
（म）सरिणि लिब्निनि $ठ ठ ॥$
जप्तेनानेन मनुना मधुना लेपयेद्वुध：（？）।
ध्वजमालिप्य यां भुब्क्के सा नारी नान्यमिच्छति॥ां२く॥





सरणीति। ओं सरणि लिझिनि स्वाहा। हिंम＝चन्दनम्।＂भूमिकद्व：＝ arommstern II

| 1 गुक्वारिणा। | 2 निर्यासमधुकैमधुवेष्टितै। |
| :---: | :---: |
| 3 संद्रावयेद्दोग्।［स तापयेद्वस्ं | वेदूरो］ |
|  |  |

हिंम कपि्यिस्व्रसं मागधी मधुक्त मधु।
तेषां लेप: भयु्तक्तु दभ्प्योस्तुप्टिमावहेत् ॥२९॥
रसं भूमिकदम्बस्य शर्क्रामधुसयुतम्।
योनौ परेपेपेन्नारी पतिस्तिष्तित दासवत् ॥३० ॥
काकजित्रा क्वा कुष्ठ रेतश्रटकमस्तकम्।

भ्वजिद्बावीर्यिविप्पूत्ककाक्षिकीटमदान्निता।
सुगन्धिकुष्तगररेतोमण्डूकपत्र्युक् ॥३२॥
ध्वजिड्दामदनेनान्मोमरक्ष्तजसंयुता।
घ्वेतार्कमूळमधुकवचावीर्याटृगामयम् ॥३ ३॥
शुनः कपेर्वारोक्स्य चूर्ण गुक्रमलन्कितम्।
अन्जली सैन्चवक्षौद्रतालरेतोगुडान्विता ॥३४॥ 2
वस्रस्थापोमुखी भुक्ता वीर्यणाघोगततान्विता।
दन्तकाष्टं करअज्य टीढंढं स्ताहमक्षितम् ॥३५॥



[^38]दरौतान् मक्ष्यपानादौौौ येजितान् भोजयेत् पृथक्।
स्रीणां नृणां च बुल्या: स्युरेते योगा करीकराः ॥३६॥
स्वेदास्स्ड्म्यूत्रविड्वर्रहसम्राणास्यभ्रवेमलःः
2
कक्षाब्ममलनेताम्बुमुखपुप्प्रजोयुत्मम् ॥३७
सम्भबात् पूर्वद्धुद्तंक्त वरीकर्रमिंद भवेत्।
3
समूलूसूरुपुतुरकाथे सिक्श्वा पय: पचेत् ॥३८॥
तस्थेन नवनीतेन सर्वगात्राणि फेपयेव्।
4
मापैद्दूर्ल बत्सर्व मूल विन्यस्य त्फफले ॥३१॥
क्षिप्वा तद्कुवि मूत्रेण भावयित्वा तदानयेत्।
भोज्यं तर्पूर्ववद्युक्त मलैकैक्यमिद्द पर्म् ॥8.०॥
5
पीतोड्बोंग्रिन पयसा कूष्माण्डे दृि कल्पयेत्। 6
तदाज्यतक्र तत्पान्र वरंय सेकोपदंशाकम् ॥४ १॥

स्वेदास्टरित्यादिना त्योदश मलान्युच्यन्ते। पूर्ववव् भक्ष्यपानादौ युक्तमिदें वशी-


पीतेति । पीतोद्वींण्ण=पूर्व पींत पधादुदीर्णम् । छर्दित्म । कूप्माण्डे = कूप्माप्डान्तः । कूष्माण्डं = ه๓@@ । आज्य तकं च सेकस्थाने । कूष्माप्डनुपदंशस्थाने ॥

1 दीर्घाणां स्यु: श्रवे मल्रम्।
3 धूर्मल रूपधुर्षूर
5 पीत्वोद्वीर्णेन

## 2 कक्षाब्नमूल

4 माषेणोद्वर्त्य तत्सर्वमूलं
6 तदाज्यतः्रवत्पार्न

# सइ्यामिका चिताहेम्नि पात्ने सप्तदिनं स्रवेत्। <br> तदुदुभूंत ससिन्ध्वम्भो वइ्यं स्याह्डवणीकृतम् ॥८२॥ <br> ध्मातधटचटरणणर्चणाद्वरागो भवेत्। <br> सहदेवी सहा लाक्षा पुत्रा जारीक्टताअ्धलि: ॥८ ३॥ <br> एतचूर्ण शिर: क्षिप्तं लोकवस्यमनुत्तमम्। <br> 1 <br> दर्वीक्राहिशिरसा स्वपाचमलुसयुत्म् $1188 \|$ <br> धूपिंत कुसुमंम गन्धं वस्र्ं वा कराकृदववर्त्। <br> त्रिफला चन्दनकाथमस्थं द्विकुडवे पृथ्क्त्र $184 \|$ <br> भृब्नहेमरसं दोषा तावती चुलुक्ज मधु। <br> 2 <br> एतै: पक्कनिशा च्छाया शुष्कलेप्यानुरक्षनी 118 ६॥ 

सइयामिकेति। पात्रे इयामिकाहिं चितोद्धव हेम च निक्षिप्य, सप्त दिनानि तसिन् पात्रे मूत्नसावं कुर्यात्। पुनस्तत् काथयित्वा, तदुत्थित ऊवर्ण सैन्धवेन संयोज्य भक्ष्यदौ द्यात्। चटचटरणचर्चणात्=चट चटेति शब्द्युक्तं यथा भवति तथा साध्यनुद्धचा र्यात्तिचिद्दव्रव्यमक्ष्णाव् ॥



भंब्रेति। दोषा तावती=द्विक्छुडवपमाणा। पतै: पका=छायाइुष्का निशालेप्या अनुरद्धनी ॥

[^39]1
राजा देवी शिखा राजी पुछ्बोगोाप्पक्यक्यक।
जटाक्कान्यंखुमुद्धीता मोहिनीन्द्राजदुखिका ॥८७
2
कारुस्मिक्विनेत्रादिमन्वीशा हि दरोषवः।
वेदच्छिद्ररसेनेन्दुतिशिमागा नृपादयःः ॥८ ८॥
कलाकोष्ठार्पितेव्वेष्डु चतुष्क समलं विरोत्।
सर्वे योगाश्धन्बिर्बिरद्वागास्ते कमयोजिताः ॥® ९॥
श्रीदेवी कुमुदं परावराहृद्धुतुरूविष्णुप्रिया-
सत्यं तद्रुल्किन्विंत मल्यजं लिमें तनौ वस्यक्छत्।
मझ्ञिष्ठानतयुभ्रभास्करशिफाकुछै: समांरै: समे


राजेति। राजा देवीत्यादिना उन्कान्येतानि यानि बोडइौषधानि तानि बोडरासु कोषेष्ठ बाह्यातृतौ अन्तथशुष्के च ईशाद्पिदद्षिणाणमाद्विन्यस्य, पुनर्नथा एकैके चतुष्क चतुस्ंिदद्धांग भवति तथा गृहीलाता, पश्चमलै: संयोज्य, मक्ष्यादौ पदघात् । एवं चेद्देंरींकराषंत्रद्दश्र योगां: स्यु: ॥



1 राजदेवी शिखानारी पुंकरो बाण्पक्यका।
2 कलामिविध्वनेत्रामि(दि) मीदिशामिद्रोषवः।
3 अमयोगिनम्।
4 खिंस सने

मूर्खाहिऐोषितशिरोबहुभावितेन

कृष्णद्वयाख्वलिनीनतरोचनाध
लालाम्बुोप्रविहित तिलकं च चइयम् ॥५?॥
असितनुरूसी मांसी नीलोत्पल पश्रुरोचना
गदगजमदौौ स्पृक्षा जातीव्वनापुरदाखःः।
अगस्तनरा वेलपपंत्र तृंण सित्राजिका
मस्यजजरिलाकाइ्मीरोल्याश्वकेसरपद्यकाः ॥५र॥
बुल्यानेतानुद्याति विधौ चन्द्रवारे सपुय्ये
चन्द्राम्भोमिर्कर्लितवपुषा कन्य्या पेषस्त्विय।
कुर्यात् प्रातसिएकरुचनां तेन विंट्नेन नित्यं
तब् स्याइङ्क्ष्मीकरमतितरां स्रीनराणां च क्यम् ॥५३॥

मूर्खाहीति। तिब्जेन क्टहंत र्राम क्यम्। कीद्धमिविश्रिन्न तिल्जेन। मूर्खाहि-
 आस्यबल्म् ॥






1 तिक्केन
2 मल्मझजिखा

पत्रेन्दू मदकेसराम्बु नरज：कुष्षासुजौ रोचना
1
सौवीरागरुचन्दनद्वयननताः क्षीऱुुमाणां पयः।
2
3
पूर्णामेमिरल्तकेन रचितां बतीं घृते कापिले
क्षिप्वा साल्भिशिखामया वितनुतां वइंयं यथा कजरम् ॥५४॥
5
दुग्धं वातिकसर्पमूर्धनि हिंत काष्ठैध्धतुरशाखिनां
सौवीरं वराकृत् सदुग्वविटपित्वमोचनाचन्दनैः।
उस्ष्भीकैखजजातिनागफलिनी बिल्वास्गत्भोल्यकै－
र्वतित्थै：सतृतः करोतु विधिद्वुखाय चक्षुर्मीम् ॥५५॥
 केसरं $=$ mocs अस्ट् $=$ कुक्बुमम् $\mid$ सौवीरं＝सौवीराइ्धनम् $\mid$ नतं $=$ mem $00 \mid$ साममिशिखाप्रया $=$ अये अमिज्वारायुक्तया। कज्जलं＝मषी ॥

दुग्वमिति। सुगन्धिविटपित्व्योचनाचन्दनैः वातिकर्समूर्धनि निहिंत चतुझ्याखिनां




1 सौराष्ट्रागु
3 पर्वि
5 दग्घ वार्तिक
7 सुगत्थिविटपि

2 चूर्णामेभि：
4 पस्यन् तया कज्जरम्।
6 चतुझशालिनां
8 अबोलल़ै：

## सेन्ब्निसारस बू

काकाशितंत तरमंव महिष्या:
शक्कन्मये द्वे च शिर:कपाले।
आतामाम्रूंन्र च गथावदेतै:
कृता मपी वइयकृदीक्षणस्था॥५६॥

अझ्जनपेगिम्बुल्यममीषां चूर्णमिहाक्षिगतं भुवि वइयम् ॥५७
सहादेवी मूर्वा मधुपमुसली विण्णुद्वयिता
2
सदाभद्रा लक्ष्ष्मी शातमखर्तना चाब्जलिकरी।
य एतान् प्रात: से हिरसि करलयेच्हूपपरिकरा-
3
नयंतं सस्येंद भुवनमखिलं तिष्ठति वरो ॥५८॥
॥ इति नारायणीये तन्नसारसक्ञ्रेइ्टार्विशः पटलः ॥


द्वे लिर:कीपाले च। कपालंस=नरिरः:कपारम्य । एकसिम् कपाले नवनीत प्रक्षिप्य,
 गृहीव्वा अझ्जयेत् ॥

मष्ष्तन्तरमाह कुब्लुममिल्यादिना । एमि: = कुक्षुमादिभि: ! तुल्यम् अअनम ॥

सहेति। सहादेवील्यादिना दश्रुप्पाप्याह ॥
\| इति नारयणीयतन्नसारसक्भूहव्यास्यानेऽ्टार्विशः: पटलः ॥
1 दूर्वा
2 इसाभा एख्री
3 अयचा

## ॥ अथ स्रीपटल एकोनब्बिंशः

## प्राक्प्प्यक्स्सस्थित कुर्याद्ववुलं मण्डल्त्रयम्।


साध्यरूढान्कमावाब्य सोम प्राच्येडय मप्डले।
आधे निषणणो मध्यन्थै: पूजाद्रव्यैस्तमचर्येत् ॥२॥
सोमाय हृद्वयान्तेन भगुणा द्वंद्धंज्डिना।
2
रोहिणी खे़ती रात्रिज्जोर्बादी़ीन् पृथयायजेव् ॥३॥
कृतिकां मरणीमाद्धीं कर्यं कोणद्वेष्षु च।
रौप्येण चषकेणाास्मै क्षीरेणार्ध्य यथाविधि ॥8॥
विद्यामन्त्रेण दातब्य पौर्णमास्यां विद्यूये।

भागिति 1 प्राकृभ्यक्स्संस्थितं $=$ की
 शिरः। सू रिखा। सैं कचचम्। सौं नेत्रम्। स: अघ्रम्। साध्यारूबांक्ये साष्यया
 फलकमिल्यर्य: ॥ अथवा साष्याया आरूढांक्ष पथममनैः। रोहिण्यै नमः। सतै नमः। ज्योल्स्बायै नम:। द्विद्दलेषु कृतिकायै नम:। भरणै नम:। आद्रायै नम:। करायै नम:।

1 समर्र्येत्।
2 ज्योर्ल्यादिव्यत्रगायजेव्।
3 मखा (मघां)

एवं य: कुरुते भक्या दीयते तस्य कन्यका ॥५॥ लक्ष्श्मी: पुष्टि: कुटुम्बश्री: सौभाम्यं चास्य वर्धते।
(म) रक्ष गजकर्णिनि विद्य विद्यामालिनि
चन्द्रिणि चन्द्रमुखे ठठ।
द्विनामान्तरित मन्न्रं पत्रे लिख्य (?) तदासनः ॥६॥
जपेद्द्वादरासाहसमेतदेकदिनेने य:।

आदौौ नवाण्णरहितं विद्यामन्न्रमिमं बिद्यु:।
1
कामाय कामदायेति मन्त्राभ्यां मधुसर्षिषा ॥<॥
नमोऽस्तु माधवायेति मनुना चोतरत्र्ये।
प्रदोषे कन्यया स्पृष्टे हुनेत् सा ल्मते वरम् ॥९॥

कोणदलेषु पुनरिन्द्रादय: 1 पुर्न्स्म्नाद्य: 1 एवे पूर्जित्विा द्यादर्घ्य द्रव्यै: सहेत्यर्थ: II

उक्षेति। रक्ष रक्ष गजकर्णिनि विद्ये विद्यामालिनि चन्द्रिणि चन्दमुखे स्वाहा। पूर्वो ज्येष्ठामन्त्र: । परो विद्यामन्त्र: ॥ द्विनामेति । द्विनामान्तरितं = कन्यावरयोनाम


आदाविति। कामाय स्वाहा । कामदाय स्वाहा । माधवाय नमोऽस्तु।


[^40]824
हरिद्रामलकं मुस्ता तुरसी बिल्वपल्धवम्।
दूर्वा तण्डुल्रसिद्धार्थकृसरं पद्मकेसरम् ॥? ०॥
एमि: प्रमार्टि गात्राणि चत्वारिंराद्दिनानि या।
सप्तकृत्व: प्रतिदिनं सा कन्या प्रामुयात् पतिम् ॥? ?॥
एतदुद्वत्वनं श्रेष्ठं श्रीकरं व्याधिपापद्ट्त् ।
कन्यापदाने यत् प्रोक्तं तद्विवाहे च शस्यते ॥? २॥
(म) चामुण्डे कालि कुमारि भंग मे प्रयच्छ ठठ॥
जप्त्वायुतंत मनु नित्यमेकर्विशतिमन्त्रितम्।
अन्नपिण्डं ददेत् (?) मांस कन्यार्थी व्यअ्जनान्वितम् ॥? ३॥
(म) कमले भद्रहासे रोहिणि मोहिनि कन्येये
मे भार्या भवतु ठठ॥
मन्न्र जप्व्वायुतं रक्तहयारिकुसुमैमैहुनेत्।
सहतैर्मधधुरासिक्कै: कुमारीं लमते नरः ॥१४॥



चामुण्ड इति। ओं चामुण्डे कालि कालि कुमारि भग मे प्रयच्छ स्वाहा। अयुतजपात् सिद्धि: । अनेन यां कांचित् कुमारीं तत्र संस्थाव्य, तां चामुण्डां सङ्कल्य, तस्यै अन्नपिणंड द्घाद्यझ्जनान्वितम् । व्यझ्जने=कळी ॥

कमल इति। ओं कमले भद्रहासे रोहिणि मोहिनि कन्येंय मे भार्या भवतु
स्वाहा। अयुतजपात् सिद्धि: ॥
a कामुण्डे पाशिकि चुमाषि भंज मे प्रयच्छ ठठ।
b चमसे भद्रपाले षोविनि मोविनि चन्ये का मे भार्या भवत़ु ठठ।

# विदारीं सोचटां माषां (?) चूर्णीमूतां सरार्कराम्। <br> मथितां य: विवेत् क्षीरे स नित्य स्रीहांत चजेष् ॥१ ५॥ <br> <br> गुप्तामाषतिल्वीहिंद्यूं क्षीरसितान्वितम्। <br> <br> गुप्तामाषतिल्वीहिंद्यूं क्षीरसितान्वितम्। <br> 2 3 <br> साज्यकादलुम्क्कुल्यो वृष्या भक्ष्याः पयोऽ्नुपाः ॥१ ६॥ <br> शतमूली माष्युप्ता गोक्षुर्क्षुरकौ तिलम्र्। <br>  <br> लीढ्वा साज्यमधूर्यष्टि बृष्यामनु पिवेत् पय:। <br> साज्यक्षौद्रां लिह्हद्धृष्यां विदारीं स्वाम्बुभाविताम् ॥१८॥ <br> वृष्य पय: पिबद्नुपावीजन्नूर्ण सितान्वितम । <br> मातुलुक्नस बीजानि गोमून्ते भावितान्यथ ॥१९॥ 


 शब्कुली $=$ अपूपविशेष: $\quad 1$ शतमूली $=$ शतावरी $=$ comovourl $\quad 1$ इक्षुर: $=$ د00) पिबेत्। अनुपाने पय: ॥ (१५-१९)

## 1 वोषटां

## ิ साज्यां कल्ल्य:

3 पयो वचा [पयो तु वा]।
4 गोश्कुर्श्रुरसौ
5 सममूने

ऊष्णेन वारिणा पिष्टा पाययेद्रागगान्तये ।
वटाङ्क्रारमोकोदल्झूंल कृष्णपशो: पय: ॥र०॥
ऋतौ पिबेत् स्त्रीर्गर्माय नाभिमात्रजले स्थिता । 3
अध्वत्थवंरादर्भाणामझ्नुरं वैष्णवीश्रियो: ॥२ १॥ मूंल मूर्वा शिफा चैतत्क्षीरेण तु सुतार्थिनी ।

कल्पिता बटदुग्येन वीहिलाजरजोमयी: ॥२२॥
मीलयेद्नुर्किकास्तिस्सो घृताक्ता: पुत्रकामिनी ।
कौन्ती ऊक्ष्मीरिफा धात्रीबीजलोधवटाङ्कुरम् ॥र ३॥

- 5

साज्यक्षीरमृतौ पेय पुत्रार्थ त्रिदिनं स्तिया।
पुतार्थिनी पिवेत् क्षीरे श्रीमूलुं सवटाङ्क्र्रम् ॥28॥
6
श्रीवटाक्षुरदेवीनां रसं नस्येत् पिबेच सा।
7
श्रीपद्ममूस्युक्क्ष्षीरमश्वत्थोत्तरमूरुवत् \|२५\|
मूत्रं क्षपारसोपेतं प्रसूनमसनोद्भवम् ।
तरुण पयसा युक्तं कार्पासफरुसप्तक् ॥२ ६॥



1 पाययेदूद्रोहशान्तये ।
3 अभव्वथे
5 स्तिय: 1
6 त्रिवटा
7 त्रिपद्म

अपामार्गस्स पुप्पाम्य नवं समहिणीपय：।
रिरीषपलन्ब्रसक्षीराज्यानां त्रिक समम् ॥२ ज॥
बलाद्यययुतं तैंक शर्करागोपयोषृतैः।
तुषाम्मिदग्वपीतार्कपततोयान्वितं पय：॥२८॥ 1
ससर्वाल्नासहाभ्षत्यकन्दांक वा पयोडन्वितम् ।
नवैते विषिक्मीता योगाः स्युः पुन्तदायिनः ॥२९॥
वस्डुधां न सृपरोत् पद्रचां न लिष्ठचद्दिने सदा ।
अभीयीयदौषघे जीर्गे सक्षीरं घनपेशलम्म ॥३०।
एवं नीव्वा दिने नारी अर्न्र्रा सा निरि गम्यताम्।
4
दक्ष्षेणेन इयेत्व किल्चित् पुंग्रेंच्छु：कुदुम्बिनी ॥३ १॥
नस्येन च प्रयोक्तल्य सहृत त्वदौषषम्।
पुतार्थ दक्षिणे घाणे युतायै वामत：स्सृत् ॥३२॥
गर्मदोषहटं क्षीरे कतकास्थि पिवेद्दध्।
गर्भो न तिछेघघस्याः सा दध़ा कं्व्यारजो लि户्हेत् ॥३३॥




1 बन्दाकवचयोर्युत्र्म।
3 昨玟

2 घृतपेशाबम्।
4 दक्षिणी न ईयेत्

1
शार्करोपपस्रयष्टचह्बलोधनन्द्न
स्रवमाणे स्यिया गर्मे पातव्यास्तण्डुलाम्मसा ॥३४॥
शारिबाचन्द्नद्राक्षासिद्धकार्थ पगोयुतम् ।
ससितं शीतलं गर्भस्सावारम्भे पिवेद्वधू: ॥३५॥
लाजयष्टीसिताद्राक्षाः क्षौद्रसर्पिषि वा लिहेत्।
प्रियझुर्धातकीपुष्पं पिप्पल्यौ मधुकं पय: ॥३ ६॥
तत्कषायं पिबेच्छितंत गर्मिणीकुक्षिशूल्नुत्।
तद्वन्नीलोत्पल्क्षौद्रम्टद्यीकापानत: फलम् ॥३ ७॥
3
करकीभूतगोमूर्धा सूतिकाभवनोपरि।
त₹काले निहितो नार्या: सुख़्रसवकारक: ॥३ ८॥
4
आटरूषकज्ज मूल्ड पर्ण वा पफ्फणोझ्भवम्।
नाभेरध: समालिप्य प्रसूते प्रमदा सुखम् ॥३९.॥
गजस्य लगडच्छत्रांक सुखपसवकृत्तथा
लाझ्यल्या: काकमाच्या वा मूल्यु लिम्पेत् सकालिकम् $\left\|8^{\circ}\right\|$



1 शर्करोपल्र
2 द्राक्षालोध
3 कीकरंमूतगोमूर्धा
4 अगरूदक्षंज मूलं पर्ण पापस्तनोल्ब्नः ।

प्रसूते मूढगर्भापि नारी सह्ट जरायुणा।
मूढगर्भा पिबेद्यष्टि माहिषाज्ये सचन्दनाम ॥८ ?॥

दईईयेत् फलकास्थिस्थां प्रमदां प्रसवार्थिनीम् ॥८ २॥
(म) योगेध्वराय यो गोषाय अमृतारानाय नम: ॥
विल्रोमलिखितो मन्त्रो मूर्भिस्स: स्यात् प्रसूतये।
लिभिं तैंलं तथा मृट्युंजयजपं विलोमतः ॥८३॥
(म) क्षिप निक्षिप उत्पथ मामपथ सुश्व ठठ॥

भस्मना लिखितामिति। फलकायां भस्म निक्षिप्य रजनीखण्डेंन हींकारं लिखित्वा, तन्मध्ये जीवादि च, बहिधतुरश्र लिखित्वा, फलकां झोधिते स्यले संस्थाप्य, शाक्तिमावाद्य, पूजयेत् । पुनस्तां फलकां स्ट्ट्रण्वा, अप्रोतरसहसं जप्वा, पसवकाले तस्या: प्रद्रीयेत् II

योगेध्रायेति। योगेश्वराय योगासाय अमृताय नम:। विलोमलिखितं=पतिलोमलिखितम् । मृत्युल्जयजसं=मृत्युक्जयमन्त्रेण जत्तम् ॥।

क्षिपेति। क्षिप निक्षिप उत्पथ मामपथ मुश्च मुश्व स्वाहा। अनेन जप्तमौषं

## 1 तत्र वेरइमनि।

2 क्षिपन्निक्षिप

औषध वारि वा पींत तजांत स्यात् प्रसूतये।
तजसिर्विपमे गर्में निषिश्चेजठरं जलै: ॥88॥
1
तम्मन्र्रणाच निर्यातो विषमा विषकण्टकौ।
पीत्वा शीतांशुचिह्हाख्यमृतौ सूते न कामिनी ॥८५॥
गुडंड पुराणं शाल्मल्याः पुर्पं वा पयसा पिवेत्।

रसाब्जनान्वितं मूलं तनयस्य समाक्षिकम्।
2
असृम्दराठरा नारी पिचेत्वप्ठुख्वारिणा ॥৪७॥
खुविष्टां पयसा पिं्ट्वां पिनेद्दक्तुतौतौ वघू:।
3
बलानृषवरीच्छिन्नाबन्धुसेव्यमयूरका: |18<॥
उदुम्बरं च तत्काथः क्षौद्री हन्यादसृम्दर्म्।
गोपीमधुककल्काढयं गोश़ीष्षकाथज घृतम् ॥८९॥

वारि वा तैंक वा पीत पसूत्ये स्यात्। गरें सवर्व्र तज्जप: कार्य:। विषमस्थिता = विषकण्टकप(व)चितजपान्विर्यात: ? ॥ (विष्कम्मवद्विषमस्यिय्या निर्यातः।) (88)
 गर्भना|ार्यममह ॥



1 विषकुण्डके।
2 असृद्दरकशा
3. तृापलापरिच्छिन्नो बन्बुलेप्प्यमूरकाः !
4 चन्दनकाथध

सक्षौट्रशार्करं सद्यो रक्तसावमपोइति।
त्वगेलापिप्प्रीवांशीरार्कराद्विगुणोत्रा: ॥५०\| 1
साज्यक्षौद्रि लिहेद्रक्तसावमाश्व क्षयापहा:।
रक्तरुक्नजपापुष्पं रक्तुक्तरुतौतौ पिबेत् 14 ? $\|^{2}$
3
प्रातः क्षीरेण तम्मूलकांध वा सपयो निरि।
प्रसूंन नारिकेल्स्स दग्ध्वाब्भारे मृदावृतम् ॥५२॥
ततोयंय सपय: शुक्करावंभ साశ्जन पिबेत्।
वराझान्त्रतो ध्मात: स्वसम्मस्थोऽम्मिरूज्जूळ: ॥५३॥
-रुधिर स्रावयेत्तस्य शान्तिकृच्न्द्रमा भवेत्।
शक्ते: स्वसझ्मगो वाथ पीतो वां पयसा युतः ॥५४॥
 क्षौद्दी=क्षौद्रयुक्ता। गोपी=mmon/। मधुंक=@)



वराक्जेति । बरांँ=योनिः । तस्य=रुधिरसावस्य, स्वसद्मगत; शको वा


[^41]केसरं. बृहतीमूलं गोपी यघ्तितृणोत्पल्म्।
साजक्षीरं सतैंल तम्म्ब्क्षणं रोमजन्मह्व \|५५॥ 1
शीर्यमाणेषु केरोष्षु स्थापनाय अवेदिदम्।
तैंल बचा शिला तालं मझ्जिष्टा योनिकेरहृत् ॥५६॥

मासेन निस्बैसैस्स्य नावनं पल्रिपाप्ट्व ॥५७॥
धान्रीमृंब्रसभस्थभैतैंक च क्षीरमाढकम् ।
यष्टचद्जनपंलं हैंकं तत् केशाक्षिहिरोहितम् ॥५८॥
सभव्या विबहहपथ्या सतक्क मदनास्थि च।
नाझयेदा़सदौौग्न्यं चर्चितं तिन्निणीफलக्म ॥५९॥


 गुद्योरों 11





## 1 स्पापंन च

2 सिद्ध तैंतै:

अरुम्बुषा मानुरुजम्बुपंत्रं
जातेः सपंत्र कुसुमं रजन्यौ। 1
पं सुपारास्डुरसाद्वौस्तै-
स्तैलं हरेदास्यगतं विगन्धम् ॥६०॥
मझ्जिष्ठकामल्यजोत्पल्गैरिकै: स-
यष्टीकपद्मकसुवीररजसेव्युुगैै:।
लेप: कृतो हरति दुर्जय्यम्डरोग
काथेन दुग्यतरूजेन कृतर्ध सेक: ॥६१॥
2
तुरगार्कशिफात्रुटीनिशा-
द्वयंहास्म्रिभिराभ्टतं घृतम् ।
उपसेचनतो विनाइये-
दुपद्दरास्तनविद्रधि्क्ष्तान् ॥६२॥
ஹถํำใ 1 स्वयमेव 1 अलम्बुषा $=$ Q.210 1 विगन्च $=$ दुर्गन्घम् II (५९-६०)

 सेव्य । 000 श्र०। अन्धुरोग: = लिन्नोग: (अप्टरोग:-चृृद्धि:)। दुगधतर::= m융00100 II

तुरगेति। तुरग:=कणवीरा (मनशिराला)। अर्करिफा= م्व)



1 पं सखरं
a दुर्जयमप्डुरोगम् [दुर्जयमन्धुरोगम् ?]।
2 तुरगकीरोफातुरिनिशाद्वयंहंसाङ्ध्रिभिराव्तंत्त घूतम्।

4

झुभाइसमीरेक्षुसुडं तुषाग्म-
स्तोदमृवर्मीकतृणानि जुण्ठी।
वंशस्य चर्मृणपलझ्रवौ च
हर्नित्त लेपात् सनविद्रीधि ते ॥६३॥
आतात्कसेव्यौ तगरं पियद्बु-
क्षीरं बचा चन्दनुप्पलं च।
एपां विलेप: कुचरोगमस्येत्
पादाहतिं मातुस्तापतेश्भ ॥६४॥
मधुकुक्वस्ययटीयामिनीनिम्बवर्नै-
स्तिरजनुपशृतं यद्वर्ण्छृतन्मुखस।

पय्यसिस सुश्वृतमाजे तैलमेमिस्तथैव ॥६५॥

 ๑arole II
 पतेश्रेति। मातृदे: सुतापतेश्र। पदाहति: अयचा मातृुता=भािनी। ज्येष्ठा कतिहा वा ; तस्या: पतेः पादाहतिः पदाक्कणम् । सतनोगो नाइयेत्। अरुणवक्जी =


1 चर्मपणबलभौ च

बृहल्यपारागममरीचक्ठषण्णा-
1
सुखर्दर्राजीतगरामयानाम् ।
2
लेपादजाक्षीयुतामुरोज-
वृर्द्विर्वूनामचिरेण नइयेत् ॥६६॥
बरावचनागाबलागदानां
लेप: पयस्वीन्वनीत्युक्तः।
प्रवर्वयेदूरकुन्चौ वधूनां
तैलैक्ष्ष्सर्पिरिंिहितश्ष ऐेप: ॥६७॥
॥ इति नारायणीये तन्त्रसारस क्रहे एकोनत्रिशः पटलः ॥


 गद= $=\propto \infty$ ) noml II


1 तरक्राजी
2 क्षीरयुजा

## $\|$ अथ गंवादिपटलंस्त्रिशः ॥

हरिद्धा राजदृष्क्तक् चिश्चा रुवणलोलिता। पीता खारी जयेदाश्रु गवामुदर्बृंहणम् ॥?॥

क्षीरे पिष्टें तिलं पाठा कार्पासदलसंयुतम्।
तंकेण सहिंत पींत नारायेद्रोविशूचिकाम ॥र॥
सलिएं नारिकेलक्स्य खारीक्षीरं बहारस:।
चतुष्येमिदं पानात् करीषांस्न हरेन्रचाम् ॥३॥
वचा ल्युनन्ग्गुण्डी दीप्यक्य सफणीतकम्।
खार्या कूष्माप्ड्पूयामे करीषे पाययेत् पगुम् ॥४॥
कूष्माप्डस्य फलानां यतैउस्क्षीरान्वितं रसम्।
जरार्दच्छ्छाणोद्रारे पाययेंत पजुं बुधः ॥५॥
(म) सहन्ररझिमरादिल्योऽमि: ठठ ॥





# सहहेति। ओं सहम्ररझ्मिरादित्योऽमि: च्वाहा। पशोर्नामक्षेण प्रथितमिमं 

1 खारी खे़ेदाहु
a एवस्न बरिषा डि अस्थाम्मि: ठठ।

## तन्यसारसंक्तु

पन्रे लिखितमेतद्धा: पालयेत् कल्पितं गले।
(म) अष्टमातृपरिपास्यति ठठ॥
कारकरमयी घण्टाजठरे लिखितो मनुः ॥६॥
गोकण्ठे घातकीरज्जा बद्बो गोमारिकां हरेत्।
b
(म) नमो भगवते वज्घहुकारदर्रनाय ओं चुकु मिलि
मेलि सिद्धि गोमारि वज्ञिणि हु फ्ट्। अस्सिन्
ग्रामे गोकुल्स्य रक्षां कुऊ। शार्नि कुऊ ठठ।
"घण्टाकर्करवो येन जन: पोत्तो महावल: ॥७\|
मारीनिर्णाशनकरः स गा: पानु जगत्पतिः।" ठठ॥
1
" गवामयनयतेने येन चेष्ट: कवु: पुरा॥८॥
अनन्यो देवदेक्स्य वचनानि पशो: सर ॥ ठठ"।
मन्त्र पत्रे लिखिख्वा, गोकण्ठे बधी़ीयात्। ओं अष्टमातृपरिपाल्यति स्वाहा। गोनामन्तरितममु कारस्करघण्टाजठरे लिखिला बद्धीगात्। ओं नमो भगवते वन्र्रुकारदईरनाय ओं चुत्र चुल्ड मिलि मिलि मेलि मेलि सिद्धि सिद्धि गोमारि वश्भिणि हुं फट्। असिन् भामे गोक्रुस्स रक्षां कुरु कुछ शार्नि कुरु कुरु स्वाहा।।

घष्टार्कर्णयो येन जनः पोत्तो महाबहः।
मारीनिर्णाइस्कर: स गा: पातु जगत्पति: ॥ स्वाह्या।
गवामिति । 'गवामयन्येशेन येन चेष्ट: कडुः पुरा। अन्यो देवदेवेवस्य
बचनानि परो: सर स्वाह्ता। यर्दिचचि्त् = तृणादि $\|$
a अष्ट माहषि पास राठि ठठ।
b नमो भगवते हृज्भ पुं चाष डर्शाणरा ओं चुकु मिलि
1 जहामझाणगक्षेगरोणशष्ट: कटु: पुषा अनन्यदेवदेक्स्य चचनानि परोष्मश।
2 अचिन्स्या देवदेक्स्स

तत् सम्तजष्ता यर्किचिद्धुन्त्रा गौर्वरशा भवेत् ॥९॥
(म) नमो भगवते विण्णवे पहूनां पतये दम ठठ।
अस्तुषतर्जनीम्यां गोघ्राणे संगृब्ब नामयेत्।

(म) नमो भगक्ते गणपतये रूर्पक्णायय ठठ ॥
चरणा I्नुष्ययुम्मेन हस्तिन: कर्णमूल्यो:।
3
मर्दयेन्मन्नुनानेन वहागा स्सु: करेणच: ॥११॥
विज्ञाप्य खवये कार्य गोमध्ये मन्त्रनामवत् ।
दक्षदोण्णा खनेदस्थि खन्तिवन्येग पृष्ठत:॥? १॥

नमो भगावत इति। ओं नमो भगवते विष्णवे परूनां पतये दम दम स्वाहा ।।

नम इति। ओं नमो भावते गणपतये शूर्षकर्णाय स्वाहा ॥
विज्ञाप्येति। विज्ञाप्येय्यादिना सुष्टिंत्र्यमाह । सिद्धादि द्वितींमें। विटपादि तृतीयम्। बाहुद्यदेन पशोरस्थि गृहीत्वा, दक्षिणे स्थितं पशोरगे खनेवे। वामपाणिस्थं परो: पृष्ठ तत् खनेत् ॥

1 विष्णहेप यूणां पागदे
2 जरुपारो शूर्षच्चर्णाय ठठ।
3 संगर्दे मनुना [संम्देंद्म्नुना]
4 गोर्रे भन्त्रिचामवत् ।
5 खनेद्ने्येन

ख्रिग्जै शुरुक्कं च नष्ट्र त्रि: किमिस्थाने क्ष्षमी क्ष्येत्।
विटपें साप्तपर्ण त्रि: तस्थाने भुवि वाहतम् ॥१ ३॥ 3
भूस्प्टङ्नीत्या न्यसेद्यूमे तत्र्रं किमिनारानम्।
(म) काल्दण्डि चोटय हुं फट् $ठ ठ$ ।।
कृष्णाष्ट्रीं समारम्य सहसंत्रत तज्जपेत् सुधी: ॥१ ४॥
यावत् पश्चद्रीं तस्यां कृत्वा वर्तुल्मण्डम्।
तन्मध्ये चषकं न्यस्य ग़न्धपुष्पादिनार्चयेत् ॥१ ५॥
5
कन्यया हऊ्घयित्वा तं जपेन्मन्त्रमिमें पुनः ।
गच्छेयुक्तां जपेत्तावद्यावन्निर्याति मण्डलात् ॥१६॥

सिद्धमिति। किमिस्थाने क्षमी कोध स्तिरीक्षयेत् (?) 1 सिगंध स्टृत्वा पूर्व
 ๓०श्ञ ®®०૬ीक(?)। अथवा किमिस्थाने क्षमी क्षयेत्। त्रिरीक्षयेदिति णिजन्तम्। विटपमिति साप्तपर्ण विटपम् । किमिस्थाने आहत्य भूमौ च त्रिवारमेवमाहत्य भूस्प्रङ्नीत्या धूमे न्यसेव् ॥

कालद्डीति। ओं कास्द्व्डिड हुं फट् स्वाहा। मण्डले चषके न्यस्य, तस्मिन् ज्मेष्ठामावाद्य, गन्धमुष्पादिभि: संपूज्य, तच्चषक्र सस्पृरोत्। सहसावारं जझूा, तच्चषक कन्यया ${ }^{6}$ लु्घयित्वा, गच्छेल्युक्ता गदा मण्डलान्निर्याति ताकज्जपेत्।। (१8-१६)

1 सिद्धं
3 दुस्प्टङनीत्वा
5. अम्बयित्वा

## 2 साप्तपलिस्य

4 पाल्डण्डि हु फट् ठठ।
6 अम्बयित्वा

एवं सिद्धेन मन्त्रेण कुर्वीत चषककियाम् ।
(म) ओं नीटकण्ठ श्रीकण्ठ अमर धमर
छचचररपिज़ुराक्षि कामरूपिणि
अरण्यवासिनि लोट् छठ॥
मेषो विं सदरानसुमायै गिरिर्द्वयम् ॥? ६॥ 1
स्तिये सन्दिज्यामाण्णांम्न्राक्षरविद्मिर्मित् ।
लिखित्वाग्नौ क्षिपेत् पं चोरनाम न द्याते ॥? ज॥
(म) जोळे माळे फोप्पे वहे कहे चोररटे एळे मेळे

## जोळे माळे आळे जभे संभे मोहे खाहा ॥

अनया विघया जताः शर्करा नव निक्षिपेत्।
अष्टार्डु दिधु कुडचे च चोरसत्न विरोद्ग्रहम ॥? く॥

ओमिति। ओं नीलकण्ठ श्रीकण्ठ अमर भ्रमर च्छच्नर पिज्ञलक्षि कामरुपिणि अरण्यवासिनि खोट् स्वाहा ॥

मेषो विषमिति। नम उमायै गिरि: स्वाहा। स्तेये सन्दिग्वानां - नामाक्षराणि मन्त्बाक्षैर्विद्धर्भाकृत्य लिखिल्वा, जमूा कुन्मे निक्षिप्य जपेत्। तान्येकसिन्। तदा यस्मिन् पत्रे चोरस्य नाम तन्न दहाते ॥

जोळे माळ इति। ओं जोळे माळे फोप्पे वहे कहे चोररटे एळे मेळे जोळे माळे आळे जंभे संभे मोहे स्वाहा। " हेळकी नाम विंचैषा सर्वोपद्ववनाशिनी"।
a ओं णीसचण्ड श्रीरण्ठ अमष भूमष छत्र उष पिद्नकाक्षि
1 स्तेये सत्विश्नामा
2 ददेव् पन्र
b गोल माल फेप्पे पट्टे मट्टे कोषढ बह्टे एकमेळे जोळे माले जाले संंभे

# समन्त्रे फलंके तारावृक्षयो: शास्तुर्मत:। 

खनित्वा निर्दिरोतत्व बलिं रुष्ट: प्रसीदति ॥ई९॥
(म) ज्वालाय माईशीर्षाय मृंय लम्भय वृद्धिमुपगूह्य
प्रसादय आकर्षय एल पज्क्र सर्ववरांकरि
हुं सर्वप्पसादिनि ठठ ॥
2
अनेनायुतजत्तेन सप्त जत्षं रिरीषजंम् ।
कीलं प्रदक्षिण नीत्वा क्षेत्रमध्ये खनेन्निशि ॥र०॥
ऊनर्विशघटीकायां चोरस्तम्भो भवेत्तत:।

सिन्दूऱाभा विवस्रा मणिकनकमिल्न्न्मूषणा मुक्तकेरी
पीनश्रोप्यूरुरम्या मणिमयरुचिमत्पादुकाकान्तपादा।
शिङ्जन्मझ्जीरकान्ता तनुतरविलुसन्मष्युक्नस्तनीका
सुभ्रूनेत्नाखिलेन्दुधुतितिखकमला हेलकी पातु युप्मान् ॥
भद्दकालीपरिचरां ध्यात्वेल्थ मन्त्रदेकताम्।
खैक्येनाशासु मघ्ये च प्रक्षिपेन्नव शर्कराः ॥
जफ्तिप्टोत्तरशंत चोरा न प्रविशनित तत्।
तत् प्रदेशा (स्थानम्) ॥
ज्वालायेति। ज्वालाय मार्गझीर्षाय मृत्य ल्भय ल्म्भय धृद्धिपुपगूह्य उपगूहय प्रसादय प्रसादय आकर्षयाकर्कय ल ल ल पज्वल प्रज्वल सर्वकराष्करि हुं सर्वपसादिनि स्वाहा। अयुतजपात् सिद्धि:। रालौ न्यूनरिंशद्बट्रिकायां रिरीषज कीटं पदक्षिणं नीत्वा क्षेत्रमध्ये खनेत् II

[^42]संयुक्तं साक्षिमुभ्वेन्दुमेषसर्गा户िवतं विषम् ॥२ ?
अन्यं सकर्णमषधी स सूक्ष्म्म: क्षतजादिहृत्।
दर्पणाङ्गष्ठविच्चे द्वे यक्षिणीशान्तदेवते ॥२२॥
2
(म) नमो भगवते अब्नुष्ठकालि द्राकालि
चण्डारकालि ठठ॥
अझुष्ठादर्शविद्ये द्वे यथा भैरवराक्षसी।
(म) स्वस्ति किष्किन्धां गच्छ प्रक्ट पराकमी-
त्यक्कमण्डलोपजीवित: स श्रीहनूमान् आज्ञापयति।।
मूषिकपतझपिपीलिकामत्कुणाररभकरमबककीटगन्धि
कापीडितनिन्न स्थातन्यम् ; आज्ञामति ऋममाणस्य
शरीरनिय्टंहं समावर्तयति ॥
तस्य वानरसिंहस्य कममाणस्य सागरम् ॥२३॥

संयुक्तमिति। क्षि नमः। अन्त्यमिति क्षुतिर नम: (?) ॥
(२१-२マ)
नम इति। ओं नमो मगवते अल्ञुष्ठकालि महाकालि द्रक्कलि चण्डार्कालि स्वाहा। ओं विद्याधरगमनाय स्वाहा। पूर्वस्य राक्षसी, अपरस्य भैरव:। ओं स्वस्ति किष्किन्धां गच्छ प्रकट पराकमीत्यर्क्रमण्डल्रोपजीवितः स श्रीहनूमनन आज्ञापयति । मूषिकपतझपिपीलिकामक्कुणशरामकरमचककीटगन्चिकापीडितैः न स्थातव्यमाज्ञापयति। "तस्य वानरस्संहस्य कमाणास्य सागरम्। कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जित "।। नर्दति

1 शास्त्टदेवते।
2 अक्जुष्ठचाळिमहाचांकि दराचाक्षि कण्डासचाकि ठठ।
3. स्वास्ति कष्किडां जच्छे प्रयतपर्कमीत्यक्कमण्डल्ओपजीबिबः।

कक्षान्तरगतो वार्युर्जामूत इव गर्जीति।
(म) नर्दीति हुं फ्् नम: ॥
मन्त्र पन्रे समालिख्य जप्वा तन्निखनेदूुबि ॥२४॥
सस्ये कीटप्वन्जाखुपपपीलादिविंनइंनति।
(म) नमो भगवति रलचामुण्डे हेसचामुण्डे अपि च घुपि च छिद्द भिन्दू दह चारिमुचाटय हु फह् ॥
भस्म माठुर्नाशाय मन्त्रेणानेन मन्चितम् ॥२५॥
किश्चित् सस्यं विमुच्यान्ते प्रादक्षिण्यात् क्षिपेद़ुवि। 2
पुल्दे पले तथा नेल्दे नाभि: सार्घीकर: शिरः ॥२६॥
शान्तिक्दातमन्तोडघं तजहे न दहेच्छिखी।
हन्यात् स मन्न्णाद्वातमाकर्षेच तिलाहुतैः ॥२७॥

हु फट् नमः। तं मन्त्र पन्र समाहिख्य जप्त्वा अर्क्कुजयोरेकसिन् पदक्षिण नीत्वा निखनेत्। हनुमद्दैव्य्यम् ॥
(२३-२8)
नम इति। ओं नमो भगवति रन्नचामुण्डे हंसचामुण्डे अपि चापि च सुपि च सुपि च छिंद्द छिंद्द मिन्द मिन्द दह दह स चारिमुच्चाय हु फ्ट् ॥ पादध्षिण्या-


पुल्ड इति। ओं पुल्फ पल्द नेल्ले भू: ख्वाहा। मन्त्रगान्वतो न्र्यति। तिलाहुला आकर्षण च ॥
(२६っ२७)

## 1 नर्दाति।


(म) खुरि म मझ्जनि सुकेशिनि ठठ॥
 स्वनामान्तरितं मन्न्र भूर्जे रोचनयार्पितम् ॥२ ८॥

वेष्टितं सितस्रूणेण न्यसेदधश्यकोटरे।
तानदस्य भवेत् पुष्टित्तघावतन तिष्टति ॥२९॥ स साष्यनामवश्यं तं न्यगोधे स्थापिंत तथा।

दीर्घा्म्भोयुजवेवेहःः कचच सकल वियत् ॥३ ०॥
स्वर्वर्णक्सकपिलाघृतं राजीघृतान्वितम्।
तजांत चरणाग्थंद्न न खेदे जनयेत् पथि ॥३ ?॥
तजम्तान् स्थापितान् व्रीहीन् भक्षयन्ति न मूषिकाः।
बध्रीयान्नारिकेलादि तज्तारुणतन्तुना ॥३२॥
तरफलानि न खादन्ति जन्तवो मूषिकादाय: ।

खुरीति। ओं खुरि खुरि प्रमझ्जनि सुकेशिनि स्वाहा। पु区्ट्: =इरीरुप्टि:। यन्तास्थापं न्यमोधकोटरे वा ॥

दीर्घाम्भ इति। ओं बायुजवे खे है, हुं, ह। सवर्णः=समानवर्गः। कपिला=

a पुहि प्रभंजणि ब्रुचेयिणि ठठ।
1 मतम ।

विसरेति पदावोषो वह्ञः: सर्गो भुजाष्पम: ॥३ ३॥
तन्मन्नितइामीकाष्ठमसदिग्येन पाणिना।
दक्षेण वश्यः स्सान्मृप्रो वामेनोद्दारितस्तथा ॥३8॥
तदसम्रोक्षणात् पप्यद्दव्यंय गृहाति कोऽपि न।
तदस्सपुण्ड्रक्कया सुदान्ता: स्युवृषादायः ॥३५॥
(म) असुराणां वीरे वीरवति लने लावति
पूर्णे सरुरू छठ॥
ज्मेप्टमन्तेण सिद्धार्थै: ऋणनाशाय होमयेत् ।
(म) नमो भगवति महेधरि अन्नूप्रो टठ।।
जपेद्रामपवेरो तलुभतेगेंच्च सहायक्ष्॥३६॥
 Qevoromi । पुण्ड्ड = तिरकम् ॥

असुराणामिति। असुराणां बीरे वीरवसि के लावति पूर्णे सरुखू स्वाहा ॥ ओं नमो भगवति महेशेरा अन्वपूर्णे सवाहा।

रुद्वताप्डवविलोक्कलोलां भद्ववक्त्नयनां भवकान्ताम्।
अन्नदाननिरतां जननीं तां चिन्त्येयुपसि चिन्दुकूल्यम् ॥
अस्य जपान्मृधान्चसिद्धि: ॥

1 वासरेति पदाघोष:

b महेवाष
(म) चक्षसेनापतये माणिभद्राय किणिहि ठठ ॥
एकविशितिसंजसदन्तकाष्टानुधावनाव्।
भोजन कामिंत मन्न्री लममते प्रतिवासरम् ॥३ज
(म) इति मिति तिमि काक्तुण्डिनि ठठ।
नमो रतन्रयाय पिद्नकाय अनले कुनले गृढ्ब
पिण्ड पिशाचिनि ठठ॥
भुत्कोच्छिछेट्ने भक्तेन सपकृत्वो बरिं हरेत्।
मन्वोरेकेन बम्येत सताहाद्वृसनद्वयम् ॥३८॥
नम: शार्मवे त्रिणेताय पिझक्नखयं महात्मने।
बामाय वामदेवाय स्वपाधिपतये नमः ॥३९॥

यक्षेति। ओं यक्षसेनाघिपतये माणिमद्राय किणिहि किणिहि स्वाहा ॥ (३७)
इतिमितीति। इति मिति मिति मिति मिति काकटुण्डिनि स्वाहा। ओं नमो रतलयाय पिद्रलाय अनले कुनले गृह्न ${ }^{2}$ पिण्डं पिशाचिनि स्वाहा ।।

नम: शाम्मव इति। ओं नमः शाम्मवे त्रिणेत्नाय पिक्लाय महात्मने वामाय
a शक्ष्षेणाढििटरहोमाणिभद्राइचिनिनि ठठ।
1 ओदन कांदिक
b इटि मिटि चाचदुण्डिणि ठठ। [उत मिति चामुण्डिनि ठठ।]
c षणन्राइश पिज्ञका उनदे चुणसे गृह्न पिण्ड
$d$ शंमहे त्रिनेताश पिद्धसाभ्भ वात्मणे वा माश चामघेहाश स्वाक्काढिपदरो णमः शह्दराय।
2 पिप्डां
(म) नमझशळ्कराय II
आचक्ष्व देवदेवेशा प्रसन्नोऽस्मि वृष््वज।
स्वमेषु सर्वकार्याणि हृद्यस्थानि यानि मे ॥ ठठ॥४०॥
कृष्णाष्टमी रिवतिथिश्व तयो: प्रदुोषे
एक्ष्ष जपेत्तमभिपूज्य शिवं तदग्रे।
इष्टेभर्यर निरानो निशि दक्षिणादि-
मूर्तौ स्वपेत् कुरागतक्ष जपन् स्टतार्थ: 118 १॥
स्वसे दृष्ट: पीतचेता महेरा-
स्तानि बूते यानि कार्याणि काङ्क्षेत्।
वर्षादर्वाह्यन्त्रिणा प्रार्थितं यत्
स्वपे तद्वत्त्र् परस्यापि कुर्यात् 118 २।।
(म) नम उमापतये सर्वसिद्धिदेहाय देवनुचरमहा-
यक्ष्सेनाधिपतये इदं मे कार्य कथय कभापय
तद्यथा कथापयति ठठ।
मौनी पुरोद्यूपितमूर्तिरेंन
जप्ता स्वपेत् कोऽपि वदेत् स्ट्टतार्थम्।
वामदेवाय स्वपाधिपतये नम: शक्षराय ॥" आचक्ष्व देवदेवेशेश पसन्नोऽस्मि वृषध्वज। स्वसेषु सर्वकार्याणि ह्ददयस्थानि यानि मे" स्वाहा। कृष्णचतुर्दई्यां लक्ष्जजपात् सिद्धि:।।

नम इति। ओं नम उमापतये सर्वस्सिद्धिदेहाय देवानुचरमहायक्षसेनाघिपतये दृंद्ध मे कार्थ कथय कथापय त्यथा कथापयति स्वाहा। पुरोदूपितमूर्ति: गुग्गुलुधूपित-

1 प्रणतोऽस्मि तवान्तिकम् ।
a. नम उमाविठलेल्ल्वलिद्धि सेवाइाडे हाणचष मवाराक्ष लेणा दिपठझो इंद मे कार्य
(म) अचुद्दे खुद्दरुपे श्रुद्योगिणि महानिद्दे ठठ।।
जपान् क्षिप्च्छुुभीतिएाननेन
गेहेडतिनिद्रा जनतां न मुम्द्त्र् 118 ३॥
(म) भरमरेशि भ्रममात: भ्रम संध्रम विभ्रम
मुद्य मोहय $\begin{aligned} & \text { ॥ }\end{aligned}$

निद्रात्मा स्वैवयमेतद्रृहननुपरित: सषक्कृत्वो विकीय।
भादक्षिण्येन माषान् जनमिह श्रयित पूर्वमावृत्य कैौौ-
रन्तल्थो मन्न्मेंने जपनु न च गृहं निद्र्या मुच्यते तब् $1188 \|$
 जनता=जनसमूहः ॥

भभरेति। अभरकेशि भ्रममात: अम संभ्रम विध्रम मुछ्ध मोह्य स्वाहा। अभदुर्गा।
 माषान् विकीर्य=क्षिप्वा। गृहमनु=गृहस्य समीपे। परितः=समन्ताव। इह=असिन्
 एतं मन्न्र जपेत्। अनतथ्था इति दुर्गाया विरेषणं वा 11 ओ भम ते मात: भ्रम दुर्गे देवदत्तं अम भम स्वाहा। अभदुर्गा द्विभुजा। तसा वामहत्ते कपाहं सामि

 रून्माद: स्यात्। उपदेशः ॥
a. अयुद्धे युद्दूपे शुद्धशोजिणि मवाणिद्दे।
b अमचेयि मि मानान भ्रमलं
1 अचुद्धे इति मन्त्र:, जत्तान् इति प्यार्ध च A कोशे न सतः।

## 2 सवर्वातृत्य

1
(म) प्राझ्धरि अजिते महातेजे ठठ॥
तज्जाप्यात् सितरक्तसूत्ररचिता रज्जुर्वलीसध्यूया
बद्धानेन च मन्त्रित्वरहरी सर्वापदां नारिनी ।
पद्मं तेन कलादलं परिवृतं तद्वच्च भूर्जे मनु:
सङ्यामव्यवहारयोः स जयकृद्नोरोचनास्थापित: ॥८५॥
श्रीराब्दो गान्तढान्तौ द्रानभगयुतौ दीर्घवर्मेन्दुयुम्म
वर्य प्रत्यक्ष्कंत्रं तदरुषि रुधिंर सावयेत् पाणिशब्दात्।
तोयाद्येतेन जष्ता शामयति रुधिरसावमेतत् सहस्त
3
जप्ता ताल्स पंत्र हरति च नवमाइच्योतनान्चेत्रपुष्पम् $॥ 8$ ६॥

प्राब्कलीति। ओं पाब्ञलि अजिते महातेजे स्वाहा। बल्सिस्क्बयया=
 प्रतिदलमिंम द्वादशाक्षरं मन्त्र ल्लिखेत्। पम्मस्य बहिरनेन मालाद्देष्येत्। बहिध्वन्रश्रम् ॥

श्रीशब्द इति। श्रीघोणे हुं स्वाहा। प्रत्मक्षनसं तद्दरयं तालुप्र ताळुपत्रसः। तेनाइच्योतनान्नेत्रुपप्पनाःः ॥

1 भाब्कसि अगिटे मवाटे जे छ उ। [भ्रसासि अमिटे माटें गेरेक]
2 तदुमि रुषिर
3 जष்
4 न्वमदोतनात्

1
पृष्ठं समांसश्रवणान्तदप्ड
संजप्य बीजानि वपेप् समृद्धचै।
क्षेप्याणि धान्यानि च यानि पात्रे
दैन्येडचवारपतिपप्मघास्ड ॥८७॥
कुम्भान्तस्सा|्मिस्क्म्मीर्जल्मृदकमसक्रर्णयुक्तं सयोनी-
चप्डेन्द्रौ दीर्वममेन्द्युयुगख्मपि तस्साधिंत सूर्भमन्त्रम्।
6
नारीं वा पूरुषं वा पशुमथ च परं वर्थमुद्दिय नष्ट
सूर्योद्वक्चस्सहंस्र्व जपढु सपदि त्र् साष्यमायाति वस्तु ॥८८॥
सश्रीरेखे दीर्घवेंन्दुयुम्ं
मन्न्र सौरं पुष्प्क्विन्नित्यनाप्यात्।
इष्पा सूर्य तन्गुखो यो जपेत्व्
स्वेट्ट सघ: सर्वमार्कर्वयेच ॥४९॥
 (2)円าค

कुम्भान्तरिति। श्रीजमुपेखेले हुु स्वाहा। श्रीह्ददये। बनु शिएः। खेले शिखा। हूं कवचम् । स्वाहा अघ्यम् । उक्षजपात् सिद्धिः ॥

सश्रीरेख इति। श्रीरेखे हूं स्वाहा ।।

1 पूजाण्डयक्तं जगचण्डींज संजण्य बीजानि बचेतु 2 धान्यपाले
3 दैल्यस्य वारापतिवामखास्डु।
4 जब्मुदक
5 बर्मेन्दु

6 नारीं वाप्रपुुषं वा
7 पझुमपि च परं

1
कृष्णो त्रह्मा भापरमरुण: कुन्द्धा दुण्डिनी श्री-
रेकीभूंत त्रिनियुतजपात् सिद्धमेतद्विषघम् ।
जाप्यध्यानादिमिरनुदिनं दातृसौभाग्यर्क्ष्त्रीं
योनौ ध्यांत वरायति वधूं सावयेद्धापि शुक्रम् $\|५ ०\|$
साम्मिबिन्दु गगनं घृतमचछछ
भुक्तिमुक्तिसुखदं द्दयाब्जे।

## एतदेव च जपारुचियोनौ

ध्यासमाशु वशयेन्मदिराक्षीम् ॥५१॥
॥ इति नारायणीये तन्त्रसारसक्बूहे त्रिंश: पटलः ॥

कृष्णो ब्रहेति। क्षीं वह्मा। ककारः। कृष्गां रापरें घकारोऽरुण: । ऐोष = शुक्रम्। त्रिनियुतजपात्सिद्धि: ।।
 मद्वराक्षी = स्ती ॥

॥ इति नारायणीयतन्त्रसारसझ्रूळ्याख्याने लिंशः पटल: ॥
1 शिावपरमरुणं कुन्दगा गफ्जिनी
2 स्टृतच्छे

## ॥ अथ युद्वाद्विपटल एकतिंशः ॥

1
यदा जन्मक्ष्रगश्षन्द्रो भानु: स्तमरारिगः।
पौष्ण: काल: स विज्रेयस्तदा श्वासं परीक्षयेत् ॥?॥
2
पादार्घाहरहोरात्राण्येकनाङ्यां स्यितोजनिए:।
नाममारपियो जेय: समा: संजीवयेत् कमाप् ॥र॥
द्वितिचत्जर्दिनाष्ट षट्च्चत्वर्वस्सरं तथा।
माननाक: श्रुकी नारी स्मरचोखसुरादिनाम् ॥३॥
विद्येकवस्सरं षट् न्विद्योकमासं च जीवयेत्।
तिथिकम्ठेषु व्रिद्वेचेकाद्दनं जीवित्तोोऽघिकात् ॥॥॥

यदेति। यदा जन्मक्ष्षग इत्यादिना वायुपीक्षार्यमाह— नमपस्चाइात्। मारपश्चविंशति:। पियो द्वादश। जेंगो दश। मानपस्चदिनानि। नाकदरदिनानि। छुर्कीपश्चदरादिनानि। नारीविंशतिदिनानि। स्वपप्चविंश्रातदिनानि। चोरषड्बिंशतिदिनानि। सुरासषविंशतिदिनानि। त्रिश्रिवर्षाणि। द्विर्षेंद्युयम्। एकमेकवर्ष;। तत: घण्नासम्। ततस्लिमासम्। ततो द्विमासम्। तत एकमासम्। तोोऽधिकादिति । व्रिद्विेकातिशिकाष्ठेषु दिने जीवेत्। न्विद्येकादिल्यन्न व्यय्यासेन। तथा च वायेरष्टाविंरतिदिनवहे तिर्थिदने। पश्चदशा दिनानि जीवेव् । एकोनत्ञिशदादिनवाहे काष्ठादीनां क़ दिनानि जीवेत्। त्रिशद्दिनवाहे इृद्वदिनं पश्च दिनानि जीवतीत्यर्धः। तैरारिकमादिति। तिंशद्धनेष्व्व्य-



1 गथा
3 षड्द्धि: द्वेकमास

2 पादादिनाहोरागाण्येक
4. दि दूर्वेकदिंन

## 848

तन्रसारस ${ }^{\text {W }}$

आयु:कालेष्वनुक्तेषु कल्प्यं त्रैराशिकक्रमात ।
स्वच्छायां वीक्ष्य निमिषं परयेन्निमत्मम्च्रम् ॥५\|
खच्छाया द्रयते सच्छा पापमात्मानुकारिणी।
सा चेच्छिरोभुजायुग्मदेहार्धाड्म्विद्वयैर्विना ॥६\|
षट्र्येकमासमासाध्घदरापश्चदिनान्मृतिः।
एल ${ }^{3}$ येटे मुकुलीं बद्ध्वा न्यस्य नासाम्पलोचनः ॥७॥
अधोऽग्रं मुकुलं पइयेत् कदलीकुसुमोपमम्।
दृश्यते द्वादरादल़ान्यभ्यासं तस्य मत्त्रिण: \|८\|
यदाप्येकद्लं नट्र रुद्रमासं स जीवति।
द्विहीनं दरामासं च कमादेव प्रकल्पयेत् ॥९॥

हरितोपातमुद्धीक्ष्य फल्ममान्र विनिर्दिरोत्।
इद्यमाप्तमितीह व्यपदेशः तत्पमाणमाप्तम् ॥
 रिरोहीना द्ययते चेत् षण्मासं जीवति। द्क्षिणहस्तीीना चेत् त्रिमासम्। वामहसतहीना चेदेकमासम्। देहाध्रीना चेन्मासाध््य। दक्ष्तिगपादहीना चेद्का दिनानि। वामपादहीना चेत् पश्र दिनानि ॥

ल्लाट इत्यादि । सूर्यचन्द्रात्मकावित्यादि । जल्श़ीरवृतैरिति । भथमदिवसे

## 1 वीक्ष्यानिमिषं <br> 3 ल्राटीं मुकुलीं बद्धां

## 2 स्वच्छायाया दृइ्य तेचेत्

4 नासाझरोचनम् ।

तद्वदेकदलं पइयेत्तदा मासैकजीवितम् ।
न स्याद्दिनैकमासेऽस्मिन् दले छिद्रैकदर्रानम् $11 ? \circ$
द्विच्छिद्राद्द्विदिनं चैव छिद्रवृद्धया दिनक्ष्य:।
सूर्यचन्द्रात्मकौ कृष्णाशुक्पपष्षौ करौ स्मरेत् ॥? ?॥
क्षारयेतौ जलुक्षीरवृतै: राश्वत्रिवासरम् ।
कनिष्ठामूलुपर्वादिज्येष्ठोर्थ्वान्तेषु पवर्यु ॥१ २॥
2
तिथीन्नियोज्य तौ लाक्षारसेन परिरब्जयेत्।
यत्रेक्ष्यते नीलबिन्दुस्तिथौ तन्र मृतिरिवेत् 11 १३॥
सोत्पन्नमासे कृष्णायां सप्तम्यां समुपोषितः ।
स्नातो मन्त्री घृतक्षीरदघिमध्वम्मसां कमात् ॥१8॥
पलानि पश्चपश्चाराद्वटस्थान्यमिमन्त्तितै: ।
संस्थाप्य देवमीशानं गन्धाध्यैर्विधिवद्यजेत् ॥१५॥
प्रदक्षिणं चाष्टरातं कृत्वानुज्ञाप्य सिद्धये।
कौरिक्या पक्षेलेखिन्या भूर्जे लेख्या निजासृजा ॥? ६॥

जलेन, द्वितीयदिवसे क्षीरेण, तृीीयदिवसे घृतेन ॥
सोत्पन्नमास इत्यादि । घृतक्षीरमध्वम्मसां पश्चामृतानि यानि तानि प्रत्येकं

1 ज्येष्ठोघ्यान्तेष

## 2 तिथिनिंगोगेज्य

3 समपोषित:
4 कौरिकीपन्नकेख़िन्या
12
पुत्तरी लम्बितभुजा निजनामाङ्कमसका ।
पाद्जछ्धाकटीनाभौ स्तने वामकरे परे \|१ ७\|
अन्स्याद्यालिख्य वर्णान्ता नमन्तं रिारसि न्यसेत्।
कृत्वैंव विघिनापूज्य तां तदग्रे स्वपेत् कुरो $11 \%<11$
पादौ व्यपगतौ स्यातां यदि सत्तसमात्यये ।
अष्टमे वत्सरे मासे चाष्टमे दिवसे मृति: ॥१९॥
एवं स्थानऋमादायु:क्षन्न विद्वान् पकल्पयेत् ।
गुरो: सिद्धं कपालादिमन्त्रेरां द्वाद्राक्ष्र्म्य२॥ ॥
भूर्जे निजासृजाकिख्य न्यसेदन्तरहारावयो:।
5
संपूज्य जप्वा तं मन्न्र गुते तं स्थापयेन्निशि ॥२ १॥
प्रातरादाय तत् परयेद्यीजानि द्वादश कमत्।
6
नइयेद्यद्ण तद्वर्षे तन्मासे तद्दिने मृति: ॥र२॥
अन्ल्या=दीक्षादि । नमन्त=तमन्तम् ॥
( $98-9^{\circ}$ )
एवमिति । कपाल्लाद्दिमन्र्र उच्यते । "कपाल्ज्वल्लिपिन्नल्लोलिन" इति 11

## 1 स्वपतिमालुम्बिभुजा

2 निजानाताब्कमस्तका।
3 सहदिनान्यये।
4. मन्त्रे शब्दा दशाक्षरम्।

5 जसा
6 छइयेघद्वर्ण

अरुन्धतीं धुंवं व्योमसरिंत यो न पइ्यति।
य: पइयेच्छर्दिविण्मूत्रान् रतरौप्यहिरण्यवत् ॥२ ३॥
गन्वर्वादिपुरं हैमवृक्षादीन् बा य ईक्षते।
यत्पद्ध पांसुपछळ्कादावर्पिंत खणितं भवेत् ॥२४॥
अमेषे ठ्योम्नि य: पइयेद्विद्युतं दक्ष्णिणागताम् ।
सकिले शक्रचापं वा तस्यार्वाग्वस्सरान्मृतिः ॥२५॥
काकारुणकपोतादीन् य आरोहति निदेंय:।
कृञ्णा स्रीर्थच्छिररिछन्घात् ₹वमे तस्याचिरान्मृति: ॥२६॥
ऊर्व्वाध:खनितापाद्नमर्देऽन्यत्न न हइयते (?)।
ज्योतिश्ञेत् षट्त्विकद्येकमासिकं तस्य जीवितम ॥२ ज॥
1
दर्पणे वा जले रुपं विकृतं सं य ईक्षते।
यस्यांक शावगन्वं वा मासार्ध तस्य जीवितम् ॥२८॥

अरुन्धतीमित्यादि $\mid$ वयोमसरित्=आकाशागा । पदं $=$ बمीรुडी $\mid$
 ज्योतिन द्रयते चेत् घट्त्रिद्येकमासिकं तस्य जीवितम्। खानिला = கmใकीळ०,
 विकृत्=विकारयुक्तम् ॥
a कपोतादि यमारोहति
1 सर्पेण वा जले
2 स्वयमीक्षते।
58
कर्णोंौौ चलत्र: सानाघस्य वक्रा च नासिका। 2
कृष्णा जिह्बाश्च्लो मेरुः षट्समाहं स जीवति ॥२९॥ जिढ्छाप्यं दृपूर्व यो न पइयेत् स त्रिथासरम्। रुद्धश्रवाः कर्णोोषमश्रृप्वन्नायु गच्छति ॥३॰॥ ल्रिझ्रपाजाले दीपे शान्ते निर्ग्धतसतथा।
हानेरिन्द्रियशत्तीनां जायाया: परिर्तन्तात् ॥३ १॥
हृद्दोषाश्रवणात् सेतुन्न्धद्रानतो मृति:।
3

चायोरफ्फुरणान्मृयु: पांसुवर्षाच पृष्तत:।
अर्दर्रनेन सूर्येन्द्यो: पुखषस्साचिरान्टृति: ॥३ ३॥
दिवा सरझिम: शीतांश्रुर्विरस्मिश्ध दिवाक्र:।
द्विधामूतौ च तौ दीपौ ज्वार्याधस्त्ययान्कित: ॥३४॥
 न परयेत् स त्रिवारं न परयेत् । कर्णघोषमधृव्वन् आमुगु गच्छति। संयमिनीमिति शोष: ॥
(२९-३०)



1 कर्णोहोपोफतस्स्थानाद्यस्म
3. मध्यमणिं चण्डद्विजादिषु।

2 जिह्याचल:
4 द्विधा दीपौ च

चन्द्रादित्यावस्स्क्सिक्तौ तदूपं वा वियत्तलम् ।
यस्सैंनें प्रतिभास: स्यात्तस्य मृल्युः पुरः स्थितः ॥३५॥
षट्रतिकद्येकमासाध्धमासपश्चाहजीवित: ।

भाति बिम्ब कमाद्धानोरायुर्जात्वैवमाזमनः।
दानक्षेत्रववेशादि कुर्याद्युद्धादि कर्म च॥३७
तार्ष्यो मार्जारसिंहौ, अ्वा सर्पाखुकरिण: शाराः।
पागाद्यास्तेऽष्ववर्गाश्ध जयादीन् तेन कल्पयेत् ॥३ ८॥

सूर्थचन्द्रौ, द्विधामूतौ=खण्डतौ। अधस्त्तचया ज्वार्यान्वितो दीव:। तदूवं वा वियत्तले= असृङ्मयम् ॥

घडिति। घट्त्रिकद्येकमासार्धमासपश्वाहजीवित: । पूर्वद्दिदिक्ष्चन्तनष्टं छिद्रितं धूमसक्कुंडु च भानोर्बिंम्ब भाति। अयुर्हींनस्य कमादेतानि षट्र लक्षणानि स्यु:। एवं


ताक्ष्ध इति। ताश्ष्ध इत्यादिना युद्धादेज्जयादिज़ानोवायाध्यमाह=पूर्वाम्नेयदक्षिण-
 अकपटतपयश वर्गाभ्व दिक्षु स्थापनीया: । तेन जयार्दि कल्पयेत् । क्रेन प्रकारेणेत्याइाङ्कायां ताई्ष्थसर्भौ मार्जाराखू सिंहंगजौ श्वशरौौ च परस्परं झात्रवः। यस्य नाम्भि ताक्ष्श्वर्गवर्णनामा च य:। यस्य नाम्नि सर्पवर्गवर्णनामादयश्व तत्र ताक्ष्ष्यवर्णानामाचययुक्तस्य जयः। एवनन्येष्तपि जगापजग्रौ कल्पयेत्। तたस्थानस्थित्या च जयापजयौ कल्पयेत्। यदि दुर्वलं रक्षितुमिच्छेतर्हि तं जयस्थाने स्थापयेत्।।
1 जीवितुः।
2 दिद्वन्त:
3 सिंहै च संवीवुद्वरिम

| रम्या सपजगड्मा च त्रीते शागैर्विवरितैः। <br> वामाज्झलौ हुनाद्त्त्वा करोप्वकडमादिणु: ॥३ ९॥ <br> 3 <br> काकध्व खरधुर्येमसिंहकेतुतिशिखि्वजै:। |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

रम्या इति। अथान्य उपायो चक्ष्यते रम्या सपेत्यादिना। साप्यसाघकयोर्नामद्वये स्थिता अचो हलश्च ये ते कमेण भूमौ पृथग्रेखनीयाः। तत्र अ क डादि-
 वर्णचतुष्टं परित्यज्य, अकारादिविसर्गान्त एको ${ }^{4}$ द्वादरावर्गः। ककारादिडकारान्तो द्वितीय:। डादिभान्तो वर्वसतृतीय:। मादिहान्तश्भतुर्थः। तल द्वादशसख़्बयासम्पत्त्यर्थ
 एकम् । स सत्त। प चत्वारि। ज अण्टै। ग त्रीणि। ड सत्त। म पश्च। वी द्वौ। ते षट्। श पश्च। ग त्रीणि। एतैर्विवर्धिता नाम अचो हलश्च हुना अष्टसछखघया हत्वा शिष्टैद्द्वयोर्बलाबहं जानीयात्। यतद्देवदत्वयज्तनतौ साध्यसाघकौ तल दकारं, रं


 हृत्वा, निंट्टैद्वयोर्नलाबलं जानीयात्। कीद्वत्विरिष्टै: 'काकभ्ष खरधुर्येर्मसंहकेतुरिखिध्वजै: '। केन प्रकारेणेत्याकाङ्क्ष्यगाम्, ऊर्ष्वोर्घ्व = बरिमिरिति। एवं मानवशात् साध्यसाघकगोर्बकाबंक ज्ञात्वा, स्थानस्थित्याद्विना जयादिकं कर्प्यम्। रिखिध्वज: = धूमः ॥

1 सवजगत्मा [सवजगत्साम ]
2 नामाब्झलादिना रिाष्टै: द्वयोर्विधात्
3 काकश्धेति श्रोक: $A$ पुस्तके नास्ति।
4 वर्ण:।

नामाचे द्विगुणा वर्णीक्सिमान् या: सार्षदीरीष्काः।
 हृबाद़िणा तान् रिघानां वैष्म्याधिम्यती जबः।
दुष्टा: सूर्यस्थितास्तारास्ततस्त्रित्रिविभागत: 118 ₹॥ 3
दुष्टा: रुमाध्व विज्येयास्तारायाभिजित: कमात् ।

नामाच इति। उपायान्तरमाह.नामाचो द्विगुणा इत्याद्विना। साध्यसाधकयो-
 अधम्लैः ककारादिमि: सह दीर्घस्वरास्रिहा:, त्रिगुणित।: कर्तन्याः। तदाकारादयोऽर्धाघिकमात्रा दीर्घस्वरा:। घण्मात्रा इत्यर्थ: । सप्तमाक्षरादर्वाक् क्रेषवृद्धि:। सप्तमाक्षरादूर्ष्व किं कर्तव्यमित्याकाङ्क्षायामाह द्विगुणा: सरेवे पूर्यन्तेऽर्धम्। तदूर्ध्वत इत्यन्वय:। अर्ध पूर्यन्ते। सप्तमाक्षरादूर्व्वमध्धमत्रा: कर्तव्या इत्यर्ध:। एवं कृते सति सर्वा अक्षरसङ्बヨा रारीकृत्य, अद्रिणा=सस्तसङ्తयया। अवहृते सति, वैषन्याधिक्यतो जय:। वैषम्यमयुग्मतः। युग्माक्षरसङ्बयावता पराजय:॥

दुष्टा इति। उपंयान्तरमाह्ट ${ }^{4}$ दुष्टाः सूर्थस्थिता इत्यास्दिना । ${ }^{5}$ दुष्टा: सूर्यस्थितास्ताराः । यस्य जन्मकाले यस्मिन्नक्षत्रे सूर्य: स्थितस्तस्य तन्नक्षत्रं दुष्टम्। तत ऊर्ध्व त्रित्रिविभागेन दुष्टानि च नक्षत्राणि कमेण भवन्ति। उत्ताराषाढश्रवणयोर्मघ्ये अभिजिन्नाम नक्षेत्र स्वस्य दुष्ट्र्ष्ष आरमेत। शुरमक्ष्ष नारभेत ॥

## 1 तां छिन्नां वैषम्या

2 सूर्भस्थिताताराव्
3 ताराः साभिजितः
4 हृष्ट:
5 दृष्ट:

1
तारकाश्धन्द्रजन्मर्ष्षद्यझातालतलाम्बुना ॥४ ३॥
विभेद्यद्द्विचतुष्पष्ठा दुष्टा तारागणाः स्सृताः।
त्रिभूगृहे न्यसेदृक्षानागत्यागमनेन च $1188 \|$
आगतौ मध्यतधैंकंक बहिर्दिग्गतयोर्जप:।
वर्ज्या: सर्वे चतुर्थ्क्षा (?) जन्मर्क्षाद्योधनाय च ॥४४॥
3
कण्टको विष्णुरान्ता च नेत्र कारण्डक: रिाव: ।
45
सारसश्र भग: केकी सद्यो नन्दादिका अमी ॥८६॥

तारका इत्यादि । चन्द्रजन्मक्षात् यस्मिन्नक्ष्ते चन्द्रो जातस्तन्चन्द्रजन्मर्ष्षम् तस्मान्नक्षत्रादारम्य सप्तविंशतिनक्षत्राणि चक्ष्यमाणसझ्डयया विभजेत। तामेव सङ्बघाम गझेति । गं = त्नयम् । गा = त्रीणि । ता = षट्। ल = त्रयम्| ता=ष्ट्। ला त्रयम् । नू = त्रयम् ॥ (8:
 पार्थिवमण्डल्त्र्य लिखेत्। पूर्वादिडिक्षु चत्वारि दिक्स्त्राणि लिखित्वा, साधकजन्म क्षत्रादीनि अमिजिता सहाप्पाविंरातिनक्षत्राणि चहिरारम्य सूत्रसन्वौ न्यसेत्। बहिरारम्ट न्तरागतौ मज्य एकां न्यसेत्। पुर्गततौ मध्ये च। पुन: कोणाहहिर्गत्वा दक्षिणदिशान प्रवेशययेत्। तद्वानीमपि मध्यत एकमू। एवं कमान्नक्षत्रेष्पु न्यस्तेपु सत्सु बहिर्गतस्य जय:। बहिर्गतौ नक्ष्तनातस्य दिगतनकक्षत्रजातस्य च जय इत्यर्य:। वर्ज्या: सर्व इत्या जन्मनक्षत्रात् प्रभृति चतुर्थ चतुर्थनक्षत्रं युद्धाय सर्वदा वर्जयेत् 11 (88-8:

कण्टक इति। कण्टक इत्यादिना पक्षिन्चकमाह। पूर्ववत्=दक्षिणपद्धिमोतरमध

1 ताहरुताम्बुना।
2 आगते
3 कण्टकाः [कुण्डको ]
4 भगी
5 नन्दादिगा

पाग्याम्याख्योत्तरामध्यकोष्टस्थाः कण्टकादय:।
स्वतिथौ प्रथमे यामे स्वीयोऽन्येषां करे कमात् $\| 8$ ७ $\frac{2}{1}$
3
आवृत्त्या बाल्तरुणराजवृद्धमृताश्ध ते।
तेषां कियाइानं यानं बोध: सुप्तिर्मृति: कमात् $118<\|$
भोक्तुस्रिस्थः पुनभुङङ़्ते बालाद्याधाधमाद्यः।
ज्रयो वृद्धमृताकन्यौ ऋमाद्द्धप्षातिनिन्दितौ ॥8९॥
षट्कोणेषु खले रुद्धस्तिष्ठेत्रित्रितिथिक्ममात्।
विवर्ज्य कोणमैसान्तं दृष्टिपांत विवर्जयेत् ॥५०॥
त्रिंशद्नक्ते खलेऽजन्यादिस्थितास्ड तिथिषु कमात्।
अहोरात्रेण सर्वज्ञः स्वस्थानात् पर्यंटेत् खलम् ॥'ษ?॥

कारण्डक:=め000m० (?)। सारस:= = अकारः। नेत्र=इकारः। शिव:= उकारः। अगः=एकारः। सद्य: = ओकारः। प्रतिपदा़िपश्चव्यन्तासिथग्रो नन्द्यद्र्रयरिक्तपूर्णा: षष्ठघ/दिद्शाम्यन्ता एकादइयाः पश्चदइगन्नाध्य। तथा एतेषां कप्टकादीनां चय एवम् : एवं बालक्कुमारराजवृद्धमृतान् तिथिकमेण रुद्य: परिवर्तते। एवं च सति तिथिन्त्ये षट्कोणेषु रुद्र: पदुक्षिणक्कमात् परिवृतो भवति। यस्मिन् तिय्यर्धे ईशस्तिष्ठति तन् परिवर्जयेत्। एवं सर्वत्र योज्य्म ॥

1 प्रथमो याम: ₹वीये
3 बालक्कुमार
5 मृक्षाफ्यौ

2 परे कमेप् ।
4 पुनर्भुक्तबाल्या|दाभागमादय:।
6 कोणमैझं तत्

# वारेषु प्रागुद्वह्विरक्षोयाम्याप्यवायुषु। <br> उद्सेत्यभ्वपथामोति वामेनाहिर्दिशो दिने ॥५२॥ <br> योजयेद्वहिदुर्गादिज्राह्मचादीनां तिथिद्वयम्। <br> राहूक्ताश दिशोऽष्टम्यां दिक्छ्छार्वी तिथिर्टष्टी ॥५३॥ <br> पादहीनाधतुर्नाडघ: ख्वदिक्षूद्यन्ति ताः ऋमाप्। <br> 3 <br> रक्षेत् कुजस्थित गालं प्रायस्तन्रायुधं पतेत् ॥५४॥ 

वारेष्विल्यादि। बारेष्वित्यादिना राहुचक्रमाह। अहिर्वरेषु प्रागुद्वग्रिक्षोया-
 अर्कवारे पूर्वस्यां दिशि उदेति। सोमवारे उत्तसस्यां दिशि। भौमवारे आम्मेय्यामू । बुघवारे नै₹्₹त्याम्। वृहस्पतिवारे दक्षिणस्याम्। खुकवारे पश्रिमायाम्। शनिवारे वायन्यामुदेति, वसति। पद्हीनंन चतुर्नाडिकामांत्र तत्र तस्याः। स्थितः। अर्कवारे पादहीनचतुर्नाडिकामात्रम्। अर्कदिशि तिष्ठेदित्यर्थः। एवमन्यवारेप्वपि ॥ (५२)

योजयेदिति। योजयेद्वित्यादिना मातृचकमाह। वद्वयादिदुर्गादितिथिद्वंय ज्राह्मघन दीनां मातॄणां योजयेत्। वह्रयादि प्रतिपदादि। दुर्गादि । नवम्यादि । अन्रापि राहोरुक्तम्। एवं दिशः प्रागुदग्रहिक्षोयाम्याप्यवायव:। न्रझाणी प्रतिपदि पूर्स्यां दिशि पादहीन चतुर्नाडिकामात्रमुद्देति। पुनः सा उदगाद्विद्धिक्षु गच्छति। पुनर्द्वितीयाया माहेशी उदग्दिशि तावल्काल्मदेदि। पुनः सा वह्वयादिपाक्ष्वश्तासु दिक्षु गच्छति। पुनस्तृतीयायां कौमारी वहिद्विशि तावक्कालमुदेति । पुनः सा रक्षोदिगादि यम्यपर्यन्तास्तु गच्छति। अन्यायु तिथिष्वच्येवमेव। " ह्साणी माहेशी कौमारी चैष्णवी च चाराही। इन्द्राणी चामुण्डी सुमहायक्षी च मातरः पोक्काः ॥" अष्टम्याः शार्वी ट्रिक्। अष्टमी तिथि:। अष्वम्या: महायक्ष्याः प्रागुदगित्याद्यत्र दिङ्नोक्ता। तस्सात् यदि शार्वी दिक्र। तस्या एवैव तिथिरष्टमी। एतासां मातुणामुदूय: परिहत्तन्य्य इत्यर्यः । कुजस्थितं गांत्र रक्षन्। किमर्थमित्याकाङ्क्षायां प्रायस्तत्रायुधं पतेत्। कुजस्थितिज्जननात् ज्ञातव्यम् ॥ (५३-'५४)

[^43]न्रीण्यास्ये द्वे द्रो: कण्ठे चत्वारि त्रीणि वाहयो:। 1
एकद्विपार्श्व चत्वारि पादयोर्मनुजन्मत: ॥५५॥
ज्ञात्वायुर्ज्यनक्षत्रवेलास्थानानि योधयेत्।
जटाष्रा जटाग्रन्थि: क्षीरे पीते भयं हरेत् ॥५६॥
ऐन्द्री जटाधरा मूलं प्रियलो: पायसं तथा।
करद्विटुपद: पुट्टे पिच्छे शब्दो मयावःः ॥५७
अघृपन्राम्बुजे न्यत्तो घरणेन जपेन च।
ल्यिखेत् सनाम घण्णाद भूसम्बस्थाम्नुजोदरे ॥५८॥
(म) ओं सिद्धचामुण्डे ठठ ॥
त्रीणीति। त्रीण्णास्य इस्यादिना नक्षत्कल्पनामाह।
" जन्मादिके मुखे न्रीणि द्रोधल्वार्यधो गले।
अतुष्क भुजयो: षट्क पर्श्र्ब द्वावप्ट पादयो:"।
" जन्म सम्पद्विपत् क्षेम: प्यर्यः साषको वघ:।
मैंत्र परममैंत्रं च जन्मादीनि पुनः पुनः "॥
वधवैनाशिकादिनक्षन्त्थानं पयतेन गोपायेदिल्यर्थः । ज्ञात्वे्यादिना उन्कार्थोपसंहारं करोति। वेला=काह: ॥ (44)



करद्विटिति। करपुटे पिच्चे स्वाहा। जपात् जयावहः । अथवाष्टदलंल पघं लिखित्वा, दलेष्वस्सैकैकमक्षरं लिखेत्। कर्णिकायां षण्णादवीजमघ्ये बीजादि लिखेत् II

लिखेदिति। लिख्येत् सनामेल्यादिना वीरपद्टयन्बमाह । भूर्जपचाद्धावघ्दलं पझं
1 भानि जन्मतः।
2 वेघस्य नानि
3 अपपप्राम्बुजं
$a$ ओं लिद्धकामुण्डे ठठ। [ओं लिड कामुण्डे]

पृथम्दलेप्विमं मन्त्र सर्व चामिगृहं पुनः।
(म) रां रीं रू रैं रौं रः ।।
साध्यार्णान्तरितैरेमिस्तत्संपेप्य निशाकृता ॥५९॥
1
हांकारै: सर्गिकोपैध्ध वेष्टयेदन्तराल्यो:।
रिप्यावृतमिदं वीरपंटं द्वीन्दुगृहस्थितम् ॥६॰॥
मस्तके धुतमात्मानं रक्षेच्छत्रुं च मोहयेत्।
एतदेव भुवि न्यासात् पृतनास्तम्भनं विदु: ॥६३॥
पिण्डसंजीवनादीनि मूर्धि यन्त्राणि धारयेत्।
${ }^{2}$ बाणोऽयमेको हन्तारेः सकृष्णेशातिथौ कुजे ॥६२॥
अर्कोदये कृतं तेन वलूं शं श्यानारणम्।

लिखित्वा, तस्य कर्णिकायां षण्णादं, षण्णादस्य मध्ये जीवार्यां, ओं सिद्धचामुण्डे स्वाहा। दलेप्वस्या अक्षराणि बहिद्धतुरश्रचतुष्कोणेषु लंकारं, चतुरश्रस्य बहि: षटकोणं, षट्कोणेषु रां री रूं रैं रौं रः इति क्रिवेत्। बीजान्तराल्पदेरो साध्यार्णि: पूरयेत्। तछहि: निशाकृता वेष्टयेत्। निशाकृत्=अर्धन्द्र:। अर्धन्द्रस्यान्तराकयो: ह्वांकरि: सर्गिकोपैध्य वेष्टयेत्। तद्बहिध्धतुरश्रकोणद्वितय इत्यर्थ: । एकस्मिन् कोणे हांकौर:, एकस्मिन् क्षकौर:, ह्वांकारक्षकारयारन्तरारुपदेरो साध्यनामर्णी: पूरयेत्। अर्घचन्द्रस्य

 (ه)ल Mo । कृष्णेशातिथौ कुजे अर्कोदये तेन बाणेन कृतं वलंय शास्रवारणम्।

1 हुकारै:
2 चाणो एको
8 स क्रष्णेगक्रिथी

8 80
1
बच्रिका लाइनली दन्ती त्रिरूही दलिता हरंः ॥६३॥
संमोहिनी तथा राजमोहिनी च द्विकादनी।
3
योगिनी समयाद्ता कमादेता हिमान्भसा ॥६४॥
पिष्पा तनौ पृथग्किम्पेत्क्काले शास्त्रवारिणी:।
एताभिर्वा समस्तामिलैंपयेद़ुलिका: कृताः ॥६५॥
(म) नमो भगवस्घ: सर्वास्तविसर्गेभ्यो
मां रक्षन्ठु भगवन्तो ठठ॥
शास्राणि वारयति उक्षजपेन मन्त्र:
सोऽसौ सुसाघितशारछुरिकादिकानि।
कर्पूरचन्दन्नहिमाम्बुजपाविदारी-
जारीगदागरृृृतथ्व तथा विलेप: ॥६६॥


 समस्तामि: कृतां गुलिकां लेपयेद्वा II

नम इति। ओं नमो भगवन्यः सर्वास्रविसर्गेम्यो मां रक्षन्तु भवन्तः स्वाहा।
 ๑ณ๐த๐ II

1 विरीता लाङ्ञी
3 मोहिनी समये द्वा:
a मन्त्रमेतत् सुसाधितमसि

1
जम्झीरकाम्भोरसनागकेकी-
शिखानुलेप: क्ष्तजास्खवारि।
तथा शिरुवल्कलग्नार्दमास्क्-
इ्यामाक्षिकर्णीक्टकल्यसलेप: ॥६ण
पत्रे द्बे निम्पपन्न सकनककदलीपकमुतानपर्णी
पुंत्र जारीझ्झटा च त्रुसतुरगयुम्दाडिमें कर्णिकारम्। 2
श्वेता पुछ्बा च दुग्यान्यजमहिषगवां नालिकिरस्य वैषा-
मालेप: इस्लजजाल नयति बहिरस्क्म्सावणं वारयेच ॥६८॥






 अजमहिषावां नालिकेरस्य च दुग्धानि। एबां पत्रादीनामालेप:। शास्त्रजांक बहिर्नयति ; अस्टृ्क्तावं वारयेच ॥

## 1 जम्बीरगम्भारस

2 श्वाताख़ं वा च दुग्वानि

श्रीपणीज कृतिकायां गृहींत
पाच्या मूलं मूर्न्नि पाणौ च बद्धम्।
इसैं शौंक वा पय: पीतरोषं
मूर्द्धि न्यस्त्त वारयेच्छह्जजारम् ॥६९॥
1
मूलं सचुकं पयसेन्द्वर्ल्ल्या:
पीत्वोतमाबे कल्येत् करे वा।
श्वेते मृणाएं सितगोपयोयु़्क
पिनेच युद्धेड्बनिनारणे दे ॥७०॥
शतमूलीभूततरू नन्धावर्तोध्चकर्णिकामूलम् ।
पं्घ च बस्तमूंत्रं तल्फेप: शाख्ववरणकृत् ॥७?॥

श्रीपर्णीजमिति। छैैंने पीतरोष्ष = ईयेनेन पीतशिष्षम्प् । हौंक पीतरोषं = श्रुकेन पीतशिष्पम्य, पय: = जलंक वां क्षीरें वा ॥

 Oincounood II



## 1 मूलं सतुंक

2 भूततन्
3 नन्घार्वा च कर्णिका

# सजटाभरी पाठामूलं गोचन्दनां सशतनूलीम् । 

र्मिमां नवाम्बुपिषं शलाणां वारणीमहडः ॥ง२॥
श्वेतेपुपद्बस्स शिफा मुखस्था
निवारयेदात्मनि वाणपातम्।
आसीनमास्ये विषद्वृ्क्जातं
संमोहिनीमूलूम्मीं रुणद्धि ॥७३॥
कालो दारुकवामकर्णसहितं डान्तं विसर्गी भुज:
साध्यार्णान्तरितंत मनुं इशरितिमें मेकानने न्यस्य तम्।
बद्बास्यं विषघाखिनो जल्युते पात्रे विधायावते
स्थित्वा तत्र विलेप्नादि कुरतां शत्रौ जिते तं त्येन् ॥७४॥


#### Abstract

 नवाम्बु= exam? II  आसीन विषवक्षजातं संमोहिनममूर्मसिं रुणद्धि । विषवृक्षजातं समोहिनीमूलं = 

काल इल्यादि। मप्डूक: साघ्यार्णान्तरिमेतेत मन्त्र पते लिखित्वा, मेकानने  पिधानेन पिधाय, तस्मिन् पात्रे स्थित्वा, विलेपनाघए यत्र गच्छति तत्र जय एव स्सात् । शत्रौ जिते सति, तं मप्डूक पुनस्स्यजेत् ॥ (०४)


## 1 घान्तं विसर्गी

2 न्यस्यताम्।

तुम्बीमिरमिमणिकाग्मुद्यंब्टिमिर्वा।

1
ब्कृं क्षंत न्यति तत्रुरुं यमाप्रम् ॥७५॥ 2
मतश्र वामदंष्रा छिन्दात् खादेन क्लगंग राहम्र्।
शतनूलू सितपुद्वा युक्ता वा नागर्गस्था ॥७६्द॥
\| इति नारायणीये तन्चसारसक्ञूहे एकत्विंशः पटलः ॥


 cose 11

मत्तश्चेति । வींco:





॥ इति नारायणीयतन्त्रसारसझ्ञूहव्याख्याने एकत्रिंश: पटर̋ः ॥

1 क्षिप्र क्षंत्त
2. वामदब्रो निशि स्यात् खादेन

## ॥ अथ हरिहरपूजादिपटलो द्वातिंशः ॥

## हरिपूजा

1
तारं मेषो विषं दन्ती नरौ दीर्धौ यणो रस:।
(म) " ओं नमो नारायणाय।" कुद्धोल्काय ठठ।
महोल्काय ठठ। वीरोल्काय ठठ। घूल्काय
ठ। सहसोल्काय उठ॥
एवमष्टक्षरो मन्न्रो कैष्णव: साब्नमीरितः ॥१॥
ख्रात्वात्मझुर्द्धि कृख्वादौ फमातेनाच्चयेद्दरिम्।
4
कनिष्ठादिनदन्तानामझ्रुलीनां त्रिपवर्नु ॥२॥
ज्येष्टापेण कमाताररूद्धानघाक्षरान् (?) न्यसेत् ।
तर्जन्या तारमझ्बुठठ तले मध्ये मया च त्र् ॥₹॥
तलेड बन्ञुष्ठे च तद्वच तारा (?) बीजान्तरंर्यसेत्।
रक्रगौौौ घूमहरी ज्योतीरुपाह्यय: सिता: ॥8॥
तारं मेष इति।" ओं नमो नारायणाय"। कुद्बोलक्राय स्वाहा ह्व्ययम । महोल्काय स्वाहा शिर: । नीरोलकाय स्वाहा हिखा। द्यूल्काय स्वाहा कवचम्।
 पसमात्मा देक्ता। कर्नासस्तावत् पूर्वमझकानि करयोन्न्स्सत् । दक्षिणकनिष्छादिवाम-

[^44]एवंरूपानिमान् वर्णास्तारुद्दान् न्यसेत् कमात् ।
द्वास्सनेन्रमूर्धाझ्भ्रिजानुग्सकनाभिषु (?) \|४\|
अलानि च न्यसेहीजन्यासार्वाक्रपादयोः।
यथात्मनि तथा देवे न्यास: कार्य: करे विना ॥६॥
द्वादिस्थानिमान् वर्णान् गन्य्पुण्पै: समचंचेत्।
धर्माच्यड्मावqर्मादि गान्रे पीठेठ्नुज्न न्यसेत् ॥७॥
पत्नकेसरकिअ्जल्कव्यापिस्यूर्यन्दुतेजसाम्।
मण्डल्र्वत्तयं तारमेदांसत्रत्र न्येत् कमात् ॥C\| 3
गुणांश्ध तब सत्त्वान्तान् केसरस्थाश्ध शर्त्तयः।
(म) विमलायै नम:। उत्कर्षिण्ैै नमः।
ज्ञानायै नम: । कियायै नम:।
योगायै नमः। पढ्यै नम:। सत्यायै
नम:। ई ईायै नम:। अनुप्रहयै नम:॥

कनिष्टान्तमक्ष्रान् ? (अक्षराणि) न्यसेत् । सर्वाक्ञुरीनां मूलुपर्वाणि अन्तःपर्वाणि चाप्रे न्यास:। ओं ओं नम: । इल्यादि दक्षिणहत्तान्कुलीषु चुुर्णामक्षराणां न्यासानन्तरम्

 अक्षराणां वर्णा इमे। धर्माय नम:। ज्ञानाय नमः। वैरार्याय नम:। ऐखर्वर्याय नमः। अधर्माय नमः। अज्ञानाय नमः। अवैराग्याय नमः। अनैधैर्याय नमः। अनन्ताय नमः। पद्भाय नमः। आं सूर्यमप्डलाय नमः। उं सोममण्डलाय नमः। ।मं वह्हिप््डलयय

1 करदेवयोः। 2 सूर्योजादाहिनाम् 3 सत्त्वाद्यान् 4 ईेशानायं

शास्ती: पूर्वादिमध्यान्तं विमलुद्या न्यसेदिमा: ॥९॥ 1 योगपीठे समर्च्यात्न यजेदावाहाहितं हरिम्।

चतुर्भुज सुवाराभं पीतवम्नं किरीटिनम् $\|\rho \cdot\|$
वनमाल्रकौस्तुभाग्यां दींत् मकरकुण्डलम ।
केयूरूादिमिराकल्पै: श्रीवस्सांक्क्र विभूषितम् ॥! ११॥
कम्रांलं वरदं सौौ्यं राब्लूचक्गदाधरम्।
पाद्यार्थाचमनख़ाने वन्तो पीते च भूषणम्य ॥१२॥
एततपश्च्चपहारान्त संस्व मूलेन दीयताम् ।

विदिक्षु श्रीस्सर्व्यौ रतिशान्ती च पूजयेत्।
शाब्वृवकगदापद्ममुसंल खक्षनाप्युक्त्य१४॥

नम:।सं सल्याय नम:।रं रजसे नम:। तं तमसे नम:। विमरायै नमः। उतर्षिंणैय नम:। ज्ञानायै नम:। क्रिययै नम:। योगायै नम:। पह्हयै नम:। स्यायै नम:। ईशायै नम: । अनुम्यायै नम:। पवमर्चिते पीटे हरिमावाय 'जितन्ने' इल्यनेन
 विद्धुधु च श्री-सरस्व्लौ रति-शान्ती च पूजयेत्। अस्र गरुडाय नम:।

वनमालन्वितित दिश्धु विद्धिक्षु च यजेत् कमात् ॥"
पुनः सोमेरमघ्ये विष्वक्सेनाय नम:। पुनरिन्द्रादय:। पुन्नक्जादयः।

1 योगपीठं
2 संमूमूलेन

804

वनमालान्वितं दिक्षु विदिध्धु च यजेत् कमात्।
आघावृतेब्बहिस्तार्ष्ध देक्स पुरतोऽचंयेत्र्त $\|५\|$
विष्वक्सेनंन च सोमेरामध्ये द्यावरणाद्बहिः।
इन्द्रादींश्र स्वदिक्वेतेते सर्व सरसिजासनाः ॥९६॥
एवमाराध्य विघिद弓्द्तो विष्णुं विसजगेत्।
ऐहिकादृद्दिगणा सिद्धिर्य पारतिकी मनोः ॥?़७ अथ हरपूजा
मैष: सर्गीं बिंग साक्षमस्थि दीर्घोदकंक शिर:।
2 2
एप पश्चाक्षरो मन्त्र: शिबदश्च शिवात्मक: ॥\} <॥
मन्वमेननुपासीथाय्तारकादिद्दिजन्मनः।
निष्कलः सकस्भ्रेति विजेयो द्विविध: शिव: ॥? ९॥

अर्कौघामं किरीटान्चितमकरुससक्कुण्डलं दीप्रिराज-
स्केयूरं " कौस्तुमाभाशबरकुच्चिहारांगुपीताम्बरं च।
नानारबांगुभिन्नामरणशतयुज्ज श्रीघराश्किष्टपांश्ध्र
बन्दे दोस्सक्तचकाम्बुखहदृरगदं विध्वनन्ध मुकुन्दम् ॥
मेष: सर्गीति। ओं नम: शिवाय। तच्छक्तिमूतः, तस्य निफ्कल्स श्रान्तिभूतः।

1 सीमेश मध्ये
a एतत् पश्चाक्षरं मम्न्त शिबदं च शिवातमकम्।
2 शिव: पस्चरिवात्मकम्,
b मन्त्रमेतदुपास्येतदुपास्येत तारकादिद्धिजन्ममि:।
c शबस्द्दिरबल

1
निष़क्कर्भ निर्गुण शान्तमानन्द्रजमव्ययम्। 2
अजरामरमव्यक्तमजेयममंल धुवम ॥२॰॥
ज्ञानात्मकं परं न्रह्म स्वसंवेंद्य ह्वदि स्थितम् ।
सत्यं बुद्दे: परं नित्यं निम्मलं निफ्कलं स्मृतम् ॥२ १॥
तच्छक्किमूतः सर्वेशो मिन्नो ब्रह्मादिमूर्तिभि:।
कर्ता मोक्ता च संहर्ता सकल: स जगन्मय: ॥२२॥
मन्त्रार्ण: पन्च भूतानि तन्मात्रा विषयास्तथा।
पाणादिवागचः पश्च ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि च ॥२₹॥
आस्तां वाविश्तरः सवों विधात् पश्चाक्षराहमकम्।
गान्येन प्रोक्षयेद्दीक्षास्थानमस्र्रणण शोषितम् ॥२8॥
तत्र संभूतसंभारः शिवमिष्ट्वा विधानतः।

कृत्वा चरं पचेत् क्षीरे पुनस्तद्धिभजेतिथा।
निवेधैकं परं हुल्वा सशिएग्योऽन्यद्येज़ुदूर: ॥२६॥

 दिरित्यर्थ:। नं हृदयाय नम:। मां झिरसे स्वाहा। दिंा शिखायै वषट्। शं कवचाय हुम्।यं अस्नाय फट्। वामदेव ₹्₹पि:। प््नक्तिरछन्द्ः। सदारिवो देक्ता। नं तवरुरुषाय
1 निष्कलं
2 अचलं
3 सर्व
4. दीक्षास्थान मन्त्रेण
5 अस्केण वेष्टितम्
a तानकारान्

आचन्य सकरीकृत्य दघाच्छिष्याय देशिक:।

संमाज्ध दन्तांस्तच्छित्वा पक्षाल्याय क्षिपेदुवि।
दिक्षु पूर्वाघघोडन्तायु तदग्यपनं कमाव् ॥२ ८॥
वृद्धिं तवो मृतिं वितक्षंय शानिंत्ति गदे धनम्
4
सुखं हृर्द्धि परं दुखखं फलान्येतानि शंसति ॥२९॥
5
ततस्तं शिष्यमाचन्तं रिखाबन्धादिरक्षित्।
कृत्वा वेद्यां सहानेन सवप्दे्मास्तरें गुरुः ॥३०॥
स्वमान् समीक्षितान् श्रिष्य: प्रभाते श्रावयेदुरुम् ।
श्रुभै: सिद्धि: परैसुक्तिसै: पुन्मण्डलार्चानम् ॥३ १॥
भद्रकं मण्डलं सवैसिद्धिदं विधिवद्विद्धी।
स्ञात्वाचम्य भुदा देह मन्त्रैरालिप्य कल्पिते ॥३२ँ॥

नम:। घं अघोराय नमः। शिं सघोजाताय नमः। वां वामदेवाय नमः। यं ईशानाय नम: । इति मूत्तयः ॥ कर्योमेष्यमादिकनिष्हान्तमझ्ञानि न्यसेत्। पुनत्तद्वन्मूर्तीध्ध न्यसेत् । पुनर्बापकम् । सर्वतः शिंत पादगुद्धद्ध्वव्वमूर्ध्यु न्यसेत्। पुनरक्षाण्पयि तेष्वेव स्थानेषु। पुनरह्नानि। पुनः ऋषि: छन्दो देवता च। धर्माय नमः। ज्ञानाय नम:। वैराग्याय नम:। ऐधर्वर्याय नमः । अधर्माय नम: । अज्ञानाय नम:।

| 1 पक्षाएयैत्त | 2 तस्यापपतनकमाव् । | पितक्षं |
| :---: | :---: | :---: |
| 4 सुख़्रमृद्दि परा दु:खं | 5 पुनस्सं | 6 सुपैं: सिद्ध |

रिवतीर्थे पुनः स्यायाद्धघमर्षणपूर्वकम् ।
हस्तामिषेकं कृत्वाथ यायात् पूजागृह्ह बुध: ॥३३॥
मूलेनाब्जासनं कुर्यद्रेचपूऱककुम्भकान्।
आत्मानं गोजयित्वोर्ष्व रिखान्ते द्वाद्राखुले ॥३४॥
संशोष्य दम्व्वा स्वतनुं प्जावयेन्दमृतेन च।
ध्यात्वा द्विव्यवपुस्तसिन्नात्मानं पुनरानयेप् ॥३३॥
कृत्वैवमात्मनः शुद्धि न्यासकर्म समाचेरेत्।
कमात् कृष्णसितइयामरक्कीतास्तु नादग: ॥३६॥
मन्त्रार्णा दणिडनोऽआर्भान ते स्यु: पूर्वार्दिम्तूर्तय:।
मध्यमादिकनिष्ठन्तं न्यं्याईन् (.) सर्वतः शिवम् ॥३७॥ 3
न्यसेत् पश्चाक्षराज् पादगुप्यह्द्धक्तमूर्धसु।
व्यापकं न्यस्य मूर्धादिमूल्मनानि च न्यसेत् ॥३८॥
वृषकेसरिभूतेमरूपान् धर्मादिकान् कमात्।
पीताझीम् कोणतो रक्र्यामपीतसितां न्यसेत् ॥३ ९॥

अवैराग्याय नम:। अनैध्वर्याय नम:। अं सूर्भमण्डलाय नम:। उं सोममप्डकाय नम:। वं वह्हिमण्डर्राय नम:। सं सत्याय नम:। ₹ रजसे नम:। तं तमसे नम:। वामायै नम:। ज्येष्टायै नम:। रौच्यै नम: । काल्थै नम:। कलविकरिण्यै नम:। विकलिन्यै

1 पुनः ₹नानं
2 पीताखनादयः।
3 मन्त्राक्षरान् पाद

तस्थे पदे ससूर्थादिमण्डले लिगुणानित्विते॥ ॥ ॥
न्यसेत् कमेण वामाद्निबशत्तीभीभाविधि।
(म) वामयै नम:। ज्येषायै नम:। रौद्धै नमः।
कालैयै नम:। कलाविकलियैयै नमः।
बलविकर्लि्यै नमः। बल्रममाथिन्यै नम:।
सर्वभूतदमनन्चै नमः। मनोन्मन्यै नमः ॥
श्चेता रक्ता सिता अामा पीता वह्निनिभिता 118 १॥
कृष्णारुणा च ता: रात्तीज्ज्वालारूपा यजेत् कमात्।
वर्मांत्र तेन मूलेन संग्रोक्ष्यैंव पकल्पितम् ॥\% २॥
अन्त्रयोगो पीठायेल्यपि पींठ प्रूजयेत्।
4
पुनरावाहयेत्तन हृवप्माद्दिधिना शिवम् ॥४३॥

नम:। बरविकलिन्यै नम:। बरुपमथिन्यै नमः। सर्वभूतदनन्यै नमः। मनोन्मन्यै नमः। ' ख्वेता रक्का सिता झयामा पीता वड्बिनिभासिता। कृष्णारुणाच ताः शत्तीर्ज्वाला रूपा यजेत् 'कमात् ॥' एवमर्मिते पीठे मूलेनावाहोपचारान् צदधाव्।

1 गांग्र धर्मादीनि
2 सरेत् कमात् ।
3 वर्माख्नानेन
4 तत्र छ尹्म बावधनासिवम् ।

# उदारं ब्रिहंध सौम्य सर्वाभरणमूषित् । 

यजेन्मूलेन विधिक् पाह्यादि (?) परमेक्वरम् ॥88॥
पत्रुषु मूर्त्य: पश्च स्साप्यास्ततुरुषादयः।
ल्राटटाजटाभारमुग्न्द्रादिसंयुताः ॥8५॥
2
योगी त्वुुप: श्वेतः पूर्वे पूज्याभ्यतुर्भुजाः।
अघोरोड्टुभुज कृष्णो दंष्ट्री याम्ये चर्कुर्भुख: 118 ६॥
चतुर्बाहुगुखः पीतः सद्योजातस्त्ड पधिमे।

स्पटिकाभं चतुर्बाहुु परश्वेणघरं विभुम्।
साभयं वरदं देवं जरावद्धेन्दुरोखर्रम् 118 ८॥
‘योगी त्युरु::्वेत: पूर्वे पूज्याधतुर्भुजाः।
अघोरोब्ट्थभुो दंघ्ट्री कृष्णो याम्ये चठुर्भुखः ॥।
चत्वर्वाहुगुः पीत: स्योजातथ प\{्धिमे।
वामदेव: हीवीवालासी चतुर्वक्वभुजोरुण: ॥ सौम्ये पश्चेरे ईशान: शार्वे दराभुज: "सित:।'

1 तिनरा
2 तत्पुरुष्वेत पूर्वमूप्यधतुर्भुजम्।
3 वामदेवी
4 स्थितः।




ऐश्रादिप विद्ध्देते विवेशाः: कमखासनाः।
क्वेत: पीतोडसिते र र्तो घूgो र्तोड(?) कण: सित: (?) ॥ंभ०॥

शूलारनिनिरेख्वासबहचशधनानननः ॥५?॥
उमा चण्डेशनन्दीश़ौ महाकाले. गणेध्रः:।

4
प्रसिद्बखपान्त सौम्यादीन्त् प्जगेत् स्यतिकासनान्।


पवं सावरणं शाम्मुं भक्तया परमया भजेत् ॥५४॥

अэ़े द्वितीयावृति:। तृतीयावृतौ अनन्ताय नमः। सुक्ष्माय नमः। शिवोत्तमाय नम:। एकनेत्राय नम:। दिश्षु एकरुद्वाय नम:। त्रिमुत्तये नम:। श्रीकण्ठाय नम:। शिखण्डिने नमः। ईशादिकोणेषु "‘्वेत:पीतोऽसितो रको धूम्रो रक्कोऽ(?)रुणोऽसित:(?)। ईटग्वर्णास्तिनयना नागाकल्पा: कपर्द्दिन; । शूल्राइनिझरेष्वासबाहवध्धत्रानना: ॥"

| 1 स्थित:। | 2 योजयेत्। | 3 नानक्लंप्पः: |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 प्रदिघरूपा: | 5 शूलंड चैक्यमरेन्द्रादि | 6 युजेव। |

61

ततोऽघिवासित शिाष्य' पाययेदनव्यम्चकम्।
आचानंत्त पोक्ष्य नेत्राौनेंन्र नेत्रेण बन्धयेत् \|५५॥
द्वारं प्रवेशयेच्छिख्यं मप्डपस्साथ दक्षिणम्।
शोषादिना कुशासींन तन्र त शोधयेदुरुः ॥५६॥
क्ष्मादिन्त्यानि (?) संगृद्ध परमार्थे ल्यकमात् ।
पुनरुप्रादयेच्छिष्घं सृष्टिम्गोण देश्रिक: ॥५७ 3
न्यास शिष्यतनौ कृत्वा तं पदक्षिणमानयेत।
पश्चिमद्वारमानीय क्षेपयेत् कुसुमास्जलिम् ॥५८॥
यस्मिन् पतन्ति पुप्पाणि तन्नामास्य विनिर्दिरेत।
4
पार्ब्वे यागभुवां खाते कुण्डे सन्नामिमेखले ॥५९॥
शिवार्मिं जनयित्वेष्पा पुनः शिराप्येण चार्चयेत्।
5
नैवैद्ध तु स्वं दत्वा बहिर्दिश्दु बरिं हिरेत् ॥६०॥
उमायै नम:। चण्डेध्रराय नम:। नद्दिने नमः। महाकाकाग नम:। गणणतये नम:।
बृषाय नम:। भृशिरिरये नम:। सकन्दाय नम:।
" उमा चण्डेध्रो नद्दी महाकालो गणेध्रःः। बृष्यो भृस्निरिटि: एकन्द उत्वरादिकमेण च ॥"
चतुर्भुजाधतुर्व्क्वा:। पुनरिन्द्रादय:। पुर्बन्न्जादयः। निुद्दोर्मि: कुठारं मृगमभयवरौ सुपसन्नो महेश:

सर्वाउॠ्नारदीपः सरसिजनिलगो व्याघचर्मान्तवासाः।
घ्येग्रो मुक्तापरागामृतरसकल्तिाद्दिपभ: पश्ववक्र:
बचक्ष: कोटीरकोटीघटिततुहिनुर्चि: काल्तुज़िमौनौलि: ॥

| 1 शोषयेत् | 2 संहल्य | 8 अनलन् । |
| :--- | :--- | :--- |
| 4 यामभुव: | 5 निवेंध नु |  |

1
ध्यानैरातनित रिष्यं संगृध्ध पल्यमक्रमात्।
2
पुनरुपाप्य तथवाणौ दघाद्दर्भाश्न मन्तितान् ॥६\}॥
पृथिठ्गादीनि तत्व्व/नि जुहुयाद्धददयादिमिः।
एकैकस्स शतं हुत्वा व्योममूलेन होमयेव् ॥६२॥ 3
हुत्वा पूर्णाहुति कुर्याद्वध्रेणाप्टाहुतिं पृथक्।
प्रायभित्तविश्युद्धघर्थ ततः रोषं समापयेत् ॥६३॥
माहेन्द्रे भवने सरोजमुषितं शुक्क्निदिर्णैलिखितेत् ${ }_{6}$
किज्ञलै: सकुरौ: शाराए्कधवसैस्तनोच्छ्रिंत तण्डुलै:।
हैमें रूप्यमयं नु ताम्रमथवा घौतं घटं वेष्टितं
सूत्रैध्यन्दनचर्चितंत जठरत: संजक्तकूँ न्यसेत् ॥६६॥
"पृथिन्यादीनि तत्त्वानि जुठुयाद्यृदयादिमिः ।" पश्चभिरहःः शांत हुनेदिल्यर्थः। पुननर्गोममूलेन प्रासादमन्चेणाष्टोतररशतम् अप्रोचरसहरं वा हुनेत्। पुनः पूर्वाहुत्ति हुल्वा, अस्लेगाष्षाहुतीः प्रायश्चितविश्युद्धर्घम्य ; पायश्थितार्थ विगुुद्धर्थ च॥ (५८-६३)

माहेन्द्र इति । माहेन्द्र इत्यादिना दीक्षाकलशमाह । किज्ञलक: = कर्णिका ॥

1 ध्यानेनात्मनि संह्हल
2 तत्राणान्
3 असूनश्टाहुती: कमाव् ।
4 सरोज्मुदितं
5 ग्रुक्कादिपूर्षे
6 तस्योच्छितेतें तप्डुलः
7 चन्दन्चर्मितं च रसं घूं सकूर्च
8 संजत्सूूर्म

क्षित्त्वा चूतसुपल्श्रवाक्कितमुखे देने़्रेशमावाहयेत्।
इश्ण तं विधिवत् प्रणम्य गिरिरां साप्रांक सादरं
स्थित्वाग्रे तदनु स्तुवीत परया भक्या शिवपासये ॥६५॥ 5
एवं देवस्य पूला स्फुटमिति कथिता यामिषेकावसाना
कर्तन्या सेयमन्यैमनुमिरपि तथा काङ्क्षितार्थानुकूलै:।
आचारान्वादयेंते गुरुरघरहितान् वित्रशाठच विनास्मै
देया वासोऽऊुल़ीयक्षितिकनकमुखा दक्षिणा दीक्षितेन ॥६६॥
तन्त्रज़ानभुवा मदेऩ कवितागर्गण वा मूयसा
7
कीतिंख्यापनकाङ्क्षग्याथ चचसां राध्वस्मवृत्त्या च न।
घट्कर्माण्यखिल्यानि नैंव कधितान्येकन्र तस्स्पहात्
तुष्टि: स्याद्विदुषामिति स्फुटधिया तन्त्र मयैत्र् कृतम् ॥६७

तन्त्रज्ञानभुवेति। स्फुटधिया मया एततन्त्र कृतम् । तन्त्रज़ानभुवा मदेन, भूगसा कवितार्गेंण वा, कीर्तिस्यापनकाङ्क्ष्या, वचसां राइक्समृत्त्या स्वावेन च न। एतदेव पयोजनम् । अखिलानि षट्रक्माणि। अन्यशाल्चन्वेकत्र नैव कथितानि। ततंसम्महात निन्दुषां तुम्पि: स्यादिति ।।

1 पसरूर्द सुमनोरलै: सहेमाक्षतै:
3 तन्रैरामावाहयेत्।
5. दीक्षा पंच्वाक्षस्य सुटामिति

7 कीर्सिय्यापन
2 पूतसपल्डन
4. विधिनद्धिषानविविशितं कुगंभ

6 अघरहिता चितघाम्येन तस्मै
8 स्सृतधिया

क्व्वेल्यम्रेग्बुवर्षों ग्रहणजतिमिरसांखुमान्व्याषिनान्नां
दुष्षानां भूमिपात: पुनरभिच्रणप्याहसाद्धस्स सिन्धु:।
नर्मलिल्व्यस्य भित्ति: पवनपथतंळं काम्यनक्षतर्राइो-
1
भूंयान्नस्तन्न्नमेतजगति चिरतरं पाभृत् दे देकाकानाम् ॥६८
भामो यस्स शिाासपद्ं शिवपुरं क्षाष्यो निरातीरजो
नाथो मुण्डमुखाल्यम्य जनको नारायणो वेदेवि्।
यस्योमा जननी पतिपियगुणा यस्यापि गौरी स्वसा
ततुल्य: परमेश्वरः शिवपरो यस्याभवन्मातुरू: ॥६९॥ 3
नानाजातिकियाब्यान् जगति बहुविषान् मन्त्रवादाननेकान्
आलोक्यालोच्य कर्माण्यमिमतमखिंत सारमादाय तेम्य:।
तेन क्रोकै: सहसद्द्वितयपरिमितैस्तन्बमेतत् प्रणींत
5
निन्पैगुन्येन तन्त्रेष्वनिइामनिमिषाक्षेण ‘नारायणेन ॥७०॥

क्व्वेलामेरेति । महणतिमिरस्यांगुमान् = म्रहणतिमिरस सूर्य इल्यर्यः। पवनपथतलं = आकाइम् | मन्बसिद्धा आचार्या: देशिकाः ॥


1 स्थेयान्नः
2 शिवपुरे
3 मन्त्रादान्
4 आहोच्चालोब्य
5 निंद्यै शून्येषु तन्चेष

एतसमिन् मन्न्रवादे भुवनहितकरे सर्वमन्न्राईकोोो
नाम्ना नारायणीये पच्रुरपरिचय: श्रद्दधानः पुमान् यः।
समाप्राशोषकामः स भुवि चिरतरं कामचारी चरिला
दिन्यानिशंक्ष भोगाननिमिपपतिवत् प्रामुयाद्दिव्यद्देहः ॥७ ?॥
॥ इनि नारागणीये तन्न्बसारसब्हे द्वालिंशः पटलः ॥

॥ तन्न्र्सारसक्र्शः: समाIतः ॥

॥ इति नारायणीयतन्न्रसारसद्क्रव्यख्याने द्वार्निंशः परकः ॥

## APPENDIX

॥ अनुवन्घः ॥

## ॥ गारुडमन्बःः ॥

## चन्द्रमप्डलसंकांख रूर्यमण्डलसंस्सितम्। <br> 

ओं नमो भगवते तत्त्वगरहडाय, अमृतकलझसंभवाय, विष्णुकरवाहनाय,
 ाहागरूड। दुष्टनागान् छिन्दु। आविश्य हुल फूट स्वाहा। महाराक्ष्सविषं छिन्द। ओं


 mosos $=$ (ricerg










 -





## तल्बसासंसम्ये अनुक्च:

## || sconalutio ||













## INDEX

## ॥ विषयाणां चर्णान्क्रमणिका ॥

## अ

अखण्ड－सर्प：く५
＂सर्पंद्राक्क्षण्णनि，८८
＂सर्पविषचिकिस्सा，くढ
अमिद्वेवा－ध्यानम् ，३६१，४०३
\％मन्त्र：，३६१，३६२
अमिम्तम्भनमन्न्र：，₹७く
अमेर्धोमुखज्वलुनम्，२८？
अमें्व्वालगमिवर्घनम्，२८२
अघोरास्र－मन्त्र：，२६く
＂खरुपष्यानम्，र६९
अघोरेश्वरध्यानम् ， $8<0$
अ䒴衣मुदा，५८
अक्र－मन्त्रा：，२
„ विन्यास：，१？
अनानरोपरि संचरणम्，२८२
अन्ठुष्ठकालिकामन्त्र：， 88 ३
अलुष्ठषादर्राएग्यौ मन्त्रौ， 88 ₹
अजितामन्तः（जयमद：），84०
अध्धस्मुद्रा，३？६
अगडरोगहर तैलम्， 8 ३8
अतिदूरमनायासेन त्वरितगमनोपाय：，२८४ अतीसारहरमौषधम्，२२६
अधोक्षज्जमन्त्र：，२०३

अनझझेख्वमन：त，३९० अनन्तबिद्दुमन्：，९६ अनन्ताहिविषह्रमन्त्त：，६५ अन्तर्धानमन्त्रादिकम्，२७९ अन्घकारेऽगन्युत्पादनोपाय：，२८३
अन्धीकरणोपाय：，२ ७९ अन्यपूर्णा－ध्यानम् ， 88 ६ ＂मन्त्र： $88 ६$
अन्नप्राप्तिकरो यक्षसेनापतिमन्त्र：， 880 अपस्योत्पादनान्यौषधादीनि，৪२८ अपमृट्युविनाइकहोम：，५८ अमृतकलास्थानम्（स्रीपुरुषयो：），८३，८४
अमृतपश्चाक्षरी，३८
अम्बिकाया：（किरांतेषाया：）
खरूपध्यानम ，३ १८
अरिसेनाया उत्सादनो मन्त्रः，
यन्त्रं च， 28 १，२४२
अर्कक्षीरेण़ तक्रोडपादनोपाय：，२८५
अर्कादितैतैरम्（स्थावरादिविषेषु），१ १६ अर्बनारीपरु－मन्तः，३८८，३९५
＂घन्त्रम्， $\mathrm{g} \circ$ ？
अर्धनारीक्वरस्य ध्यानम्，३८८，३९४
अर्शोहरमौषधम्，२२३
अर्ई－निषम ， $9^{80}$

＂विषहरमन्न：，？？？
अशन्युपल्वृष्टयादिनिविारणपाया：，२७७，
२৩८

अझुभानि（आयु：क्षय）निमितानि，8५५－अभ्मेय－प्रहा：，१६६

$$
849
$$

अध्वादीनां वरीकरणमन्न：，४३९ अप्रक्ष्त्मन्ल्र：，৪७२
＂मन्बस्या क्नन्यात्यादिकम् ，४७२， ४७३
＂मन्द्रेण हररेच्चनम ，४७२ अाद्रादोमादजनका घहा：，१६५，१६६ अधौ नागा：，$\{₹$
\＃मातर：，४६४
असाध्यसर्पद्रश：，२८
असुग्महीपडित्य उस्षणानि，$१ ६<$
अस्क्कमावनिवारणलेप：， $8 ६<$
अस्टरगोनस：（असृब्पण्डली），く९
अस्रृद्दपरिहारोपाया：， 8 ११， 8 ₹२
असृद्यम्ड्री－देशाल्भ्षणानि，९५
＂विषचिकिस्सा，९५
अस्र（रक्त）चन्बनौषधम्，२२६
अहि－राज：，१ १७
＂राजाहिंदरालक्ष्बानि，११く
＂राजाहिविषौषधम्，？？८

## आ

आकर्षको（दोषाणां）मन्त：， 884 आखु－विषम्，\｛？
＂मन्त्र：，४，३६१
＂विषम् ，80
आत्मपूजाविधि：，२くP．
आप्यविषम्， 80
आमयम्व्वसपटरू，२०२
आयुर्वृद्धचादिकरा होमा：，२५९
आयुप्करा नक्षतवृष्षा：，२५४
आयु：क्ष्यमूचकरिपद्दोपाणां शान्ति：，84५
आयु：क्षग्रमूचकानि रिस्टानि，848－849 आर्तवववर्तनेपपाय：，8३२


## ₹

इन्द्द－पूजाफलम्，३७३
＂मन्त्र：，३७マ，३७३
＂सरूपध्यानम्，३७३
दप्रन－वरीकरणाय मत्रा：，३९．९．
＂＂ल्वणद्बोमाद्रिकमू， 800

## ई

ईध्यवपूजा（हग्पूजा）8०५
उ
उम：（आख्ञ़：），१२०

उं्मविष-(आएुतिवि)सक्ष्षणानि, १२२
" चिकिसा, १२२
उन्छिपपवनमन्त्र:, ४०९
उदरर(जठर)रोगहरमौषधम्, २२४
उन्मत्रादितैलम्, $\uparrow \uparrow ५$
उन्माद - महाणां कीडस्थानानि, १६६
" जनका महा:, १६५,? ६६
" घ्वसपटरह, १९?
" निदानादिकम्, १६४
$"$ हरा औषघोगाँ, १९१,२०?
उन्मादस्य सामन्र्यनिदानमम , १६४
उन्मादा: पस्च, १६४
उन्मादे जपहोमादय:, १६५
उपद्दशादिहरं तैलम्, , 8 ३8
उपलृृद्वचाद्धिनिवारणोपाया:, २७৩,२७く
उमायाः (विषशान्तये) ध्यानम्, , 8 ?
उल्कामुखमन्त:, ९७

## 平

ऋजुविद्धम् (सरेदंशे), १८ ऋणविमोचनमन्त:, 88 ६

## ए

एकचारी (अाखु:), १२०
" विषचिकिस्सा, १२४
" विषलक्ष्षणानि, १२४
एकादरराद्द-मन्ल्नादिकम्, ५८
" मन्तजपफलम्, ६०

## औ

ओषघिएरणमन्न्र:, १४३

## क

कण्ठरोगहरमौषधम्, २२७
कन्या-प्रापकमन्रौ, ४२५
" रामोपाय:, 8 २8
कपालाद्दममन्त्:, 8५६
कपाइहर्शोहरो योग:, २२३
कपोत- समे:, ८५
$"$ सर्पंद्राल्क्षणानि, ८৩
" सर्विष्चिकिस्सा, ८৩
कफाममकसर्प:, १४
कफोन्माद:, १६७
करम:, (आखुः ), २२०
करम्न (आखु) - विषचिकिस्सा, १२?
$"$ विपस्क्षणानि, १२?
कराली (दंष्टी), १६
करीषास्वव्याधिहरमौषधम, 8 ३७
करेणनवीकरणमन्त्र:, 8 ३?
कर्कोटकनाग:, १३, ६२
कर्णपिशाच्चीमन्र: , ३<৪
कर्गोगहरा योगा:, २२२
कर्दमाहि', १? ? , ? ? ८
कर्दमाहि- देशख्म्षणानि, ११८
" विौौषघम्, $\uparrow\} ८$,
कल्सम्म:, १ \} ७
करस्रींद्दराक्षणानि, ११८

कल्हंसी－महः，१५७
＂महदोषपरिहारोपाया：，१५ 9
＂ग्रहदोषतक्क्षणनि，१५৩
कलाहिविषौषधम्，१ १८
कवाटतालोद्वाटनमन्त्र：，२८०
करमतग्रहपीडालक्ष्षणानि，१६？
काकोदूर－सर्प：，८५
＂सर्पद्रंाल्क्ष्षणानि ८६
＂सर्पविषचिकिस्सा，८६
काकोली－म्रह：，१8९，？प६
＂प्रहदोषपरिहारोपाय：， $989,94 ६$
＂ग्रहदोषलक्षगानि，१89，१५६
＂ग्रदोषहरो मनत्र：，\｛५६
कामदेव－मन्त्र：，₹६७，३९५
＂मन्त्रजपफलम्，३९५
कामदेवा：पस्च，३९१，३९२
कामबाणा：पस्च，३९．४，३९५
कामवीजम्，३९६
कामरूपिणो नागा：，१३
कामलायां（कामिकायां）औषधम्，२ १३
कामरा（कामिला）हरो मन्त्र：，२१७
कामार्गलयन्त्तम्， $804,8 \circ ६$
कार्कोटक－नाग：，१३，६२
＂नागविषहरमन्त्र：，६५
काल्दष्ट：（मारकसर्वंद्राः）२४
काररात्रि：（दंष्ट्री），$q 4, v 0$
कालिका－देवीध्यानम्， 82,80 ३
＂मन्त्र：， 8 २， 800,80 ？
｜कासध्धास－हरो मन्त्त：，₹ ₹०
＂हरं नस्यम्，र १ 6
＂हरवत्ति：，२？
किरातरूपस्य（रुद्यस）ईशास्य ध्यानम् ，
₹ $\}<$
किरातवेषाया गौर्य：खरुपध्यानम्，३ १८
किरीटिरुद्रमन्त्र：，प८
कीटविष－हरमौषधम्，११७，？80
＂हरो मन्त्त：，$\left\{^{\circ}\right.$ कुक्कुट－सई：，C＇s
$"$ सर्पद्दर्रातक्ष्वणनि，＜৩
＂सर्पविषचिकिस्सा，८u कुटिल－गोनस：，$<9$
＂गोनसं्र्राल्क्षणानि ，९०
＂गोनसजिषचिकिस्सा， $9^{\circ}$ कुण्डीनस－सर्प：，く५
＂सर्पद्वरास्क्ष्षणानि，$\langle\cup$
＂सर्पविषचिकिसा，くく
कुनेर－जूजा，३७く
＂मन्त्र：，२०२，३७८，३く०
$"$ मन्त्रेण होम：，३ ৩く，३く？
＂स्वरूपष्यानम्，३ ७९，३८？
कुनेरस्याष्टौ निध्य：३७く
कुवेरोपासना，३ง०，३＜0 कुमारी－म्द्：，？५९
＂यहद्दोषपरिहारोपाय：，१५९
＂मद्द्रोषल्क्षणानि，१५९
कुमुद्डः（ भागु：），१२०

कुगुद - विर्षचकिस्सा, १२३
" विषउक्ष्षणानि, १२३
कुम्मकर्णिका-म्रहः , १५३
महदोषपपरिहार:, ?५३
ग्दद्योषक्ष्षणानि, ९५३
कुम्भ-ोनस: (मण्डरी) く९
$"$ गोनस (मण्डली)दंशइर्षणानि, $0^{\circ} 8$
" गोनस विषचिकिस्सा, ९,
कुलन्द्ध: (आाखु:), १२०
कुलचन्द्र - (मूषिक) विषचिकिस्सा, १२०
" (मूषिक) विषक्ष्षणानि, १२०
कुल्सक-सर्प: , ८५
" सपर्पविषस्क्षणानि, ८६
" सर्पविषचिकिस्सा, ८६
कुलिशमनन्च: , २ ७४
कुलिखायद्याणां ूूजा, 8 C ?
कुराम्रहीडितस्य उस्षणानि, १७०
कुष्ठ-गोनस:, ८e.
" गोनसदंश्राख्षणनि, ८९
" गोनसविषचिकिस्सा, ८९
" रोगहरमौषघम्, २२३
कूष्माण्ड-देवताम्यपीडा, २५६
" देवतामन्ब:, १५६
कृतिसाटाहि - दप्टरक्ष्षणानि, ११८
" निषचिकिस्तो, $१ १ ९$
कृारमन्ब:, $8 \circ$ ?
कृणनगोनस:, ८९
$"$ गोनसद्शरक्क्षाणानि, ९?

कृष्ण - गोनसीविषचिकिसा, ९?
" राजस्सपदृष्क्षणानि, ११८
" राजसर्पिविषचिक्सा, ? ?
"सर्ष:,く५
"सर्देशर्क्षणानि, ८५
" सर्पिपचनिकिस्सा, ८५
केरादीनां हितकरं धाइ्गादिदैवैम्म, 8 ३३
किमिमुणादीनां बिनाशको मन्न:, 888
884
किमीणां नाशानेपाया:, 880
कूर-(आखु:), १२०
कूर (आखु) विषस्द्भणानि, १२२
" विषचिकिस्सा, १२२ •
कोधहरो मन्तः (हेलनी), 88 २
कोषास्सि(सर्वामिचारहृत ) मन्व:, २६६
क्षतरोगहटमौषधम्, २२५
क्षगरोगहरमौषम्, २२४
क्षुद.कमियोग्या: कला:, २५०
" गहससम्भ:, २३५
" जनितमारणम्, २३५
" दोषहटं मस, २६५
$"$ दोबहहंटोमादिकम्, २६७, २६९,
२૦૦,२৩९
" दोष्षहर: सुर्र्रनमन्त:, २५५
" घ्वसपटटः, २५५
" पटहै: २३५
" भम:, २३५
" बिद्वेषणम्, २३५

क्षुद्द－व्याधि：，२३५
क्षुदाणां मोक्षणम्，२३५，२६७
क्षुदाप्हा विविषा उपाया：，२६२，२६३ क्षुदोन्चाटनमे，२३५
द्धुदोधोचटनाय मन्त्रत्रादिकम्र ，२६४
क्षुद्धोस्साद：，२३५
क्षोमिणी मुद्रा，३९४
ख
खडरावणमत्र：，१८६
खलतिनिवारकमौषधम्，२२८

## ग

गजवरीकरणमन्न्：， 8 ३९
गणपति－्यानश्लोक：३४६．
＂बीजमन्ब्नजप：，३४०
$"$ बीजमन्तजपफलम्म，३8५
＂बीजमन्ता：，३४५，३४६
＂होम：，३४६
गणेशानां दिक्षु पतित्ठापनम्，৪८२
＂विविधानां पूजनम，\＆८？
गण्डमालहाहमौषधम्，२२३
गति（पूयनाडी）हसौषथम्，२२५
गच्चव्वमृपीडितस्य स्क्षणानि，१६८
गरविषम्，？
गरुड－मन्ब：，२७，३०，३१，४८७
＂विदा，६？
गर्दमविष－चिकिरसा，१३९

गर्दभविष－हरमन्त्र：，१३९，११४ठ गर्दभाद्दिचिकिस्सा १३९
गर्भ－दोषहरमौपधम्，\＆२८
＂स्रावनिवारणमौवधाद्धिकम् ，४२९
गल्गगण्ड्हरौपपधम्，२२३
गवादिपटरक， 8 ३७
गवाम् उदरवृद्यणहरमौषधम् ，\＆३०．
＂करीषाल्बनिवारणमौपधम्， 8 ३•ง
＂परिपाएनोपयोगिनो मन्त्बा， 8 ३७
8३く
गायनीद्वेवताएँसरपध्यानम्，३९६
गाहुडमन्तः（विपतिमन्तः），२७，३०，
₹ $2,8 \circ, 8$ १， 8 ₹， $88,8<0$
गिरिकर्ग－स्ष：，८५
＂सफप्दशर्क्ष्षणानि，く६
＂सर्पविर्षचकिक्सा，८६
गुरोः स्वरुपन्，，৩
गुल्मरोगहदमौपधम् २२९
गृभकर्णी－मन्त्र：，२४६
＂सरुपम्，२४ज
गुहस्य सर्पाकुलीकरणम्，२८३
गोनस：，१४，く९
＂बोडशविध：，८९
गोनस－पटरक：く९
＂विषहराणि औषधादीनि， $\mathfrak{q}^{\circ}$ ，
१०२，？○३
गोमारीलासकमन्ता：，४३८
गोगुस्भिह：；१५२

गोसुखि－महदोषपरिहार：，१५२
＂महदोषलक्ष्षणम्，१५२
गोमूत्रादियोगा：（क्ष्डदापहा：），२ ७२，२७३
गोवरीकरणमन्त्र： 8 ३९
गोविषूनीहरमौषधम्，\＆३ ७
गौट्रिकाविषम्，६६
मन्यकृतोऽस्य चारित्रसूचनम्，৪८५
भन्थस्यास्य रचनोद्देशा：，२，४८४
भ्रन्थोऽयं नानातन्त्राणां सारसझ्भूंह：，२，

$$
8<4
$$

$"$ सर्वमत्त्रार्थकोशा：，8८६
प्रहचकादिकम्（जयापजयसाधकम्），
8६？，8६२
मह्वं्वसपटलः，१७४
मद्वणीरोगहरमौषधम्，२२४
प्रहाणां क्रीढास्थानानि，१ ६६
＂（नव）देव्य：，३५५
＂（नव）स्वरुपवर्णादय：，३५४， ३ 44

मह्होचाटनमन्ला：（विविधा：），१७४，१८९

घ
घटार्गल－मन्त्र：， $8 \circ 8,8 \circ$ ६
＂यन्त्रम ， $808,8 \circ$ ६
घण्टार्कण－मन्त्र：， 8 ३く
घग्डाली－पह्द：，$\% 8<$
＂भह्द्योषपरिहारोपाय：，१89

घण्डाली－म्रह्नदोषलक्ष्षणानि，१८५，१8९
घोनस：，१ 8
घोनसविषह्रा योगा：，१०२，१०३
च

चककाहि：，१ १ ৩
चक्रकाहि－विषरुक्षणानि，११९
＂विषौषधम，११९
चश्चत्रा－प्रह：，१५५
＂स्रद्दोषलक्षणानि，१५५
＂स्मपरिद्टारोपाया：श५५ चटका－महः，१५५
$"$ ग्रहदोषक्षणानि，१५५
＂अहपरिहारोपाया：，१५५
｜चण्डासिधारा－रुद्रमन्त्रा：，१८५，१८६，

$$
9<0
$$

＂विधा，१८६
चतुर्विघ：सर्पंद्रा：，२७
चपला－म्यहः，१५४
＂गहदोषल्क्षणानि，१५४
＂ग्रहपरिहारोपाय：，१५४
चामुण्डमन्त्र：，？७४
चामुण्डीमन्त्र：（रत्नचामुण्डी）， 888
चामुण्डेश्वरीमन्तः，$\uparrow \cup く, 800$
चित्तविभ्रमह्रा योगा：，$\uparrow 9 \uparrow, २ ०$ ？
चित्रकाहि：，$\uparrow\}$ १，१ १८
चित्रकाहि－दूंशालक्ष्षणानि，？？く
＂विषौषधम्，११द्र

चित्रस्य तिरसकरणाविष्करणोपाया：，२く९／जातवेदा－महदोोषल्स्षणानि，१५६ चीरकण्णार्ष：，८५
$"$ सरंद्दशर्स्क्षणानि，८७
सर्पविषचिकिस्सा，८৩
चुर्णाबम्ममपीाडित्य उक्षणानि，$१ ६=$
चोर－निससनमन्ब：， 88 ？
＂स्ताम्मनमन्न्यन्चे， 88 २

## छ

छाणोदारारे औषषम्， 8 ३७ छर्दिद्ध्वोगादिषु मन्व：，२१२

## ज

जगद्वरीकरणमन्ता：，३९५，३९．६
जङ़्ञमविषम्，२
जब्भमविषस्य बोडराधारा：，२७ जठररोगहरमौषधम्，२२४
जम्भहु－पूजा，३७६
＂मन्त्र：，३ ७Ө
＂मूलमन्त्र：，३७४
＂स्वरुपष्यानम्，३७७，३७८ जम्भलस्य अनुचरा：，३७६
＂सपरिवारसग पूजाफलम्，३७६ जयावहो मन्त्र：（यन्त्र च），४६५，४६६ जलस्तम्भकमन्नः，२७く जलार्द्रच्छाणोद्गारसौषधम्，४ ३ ৩ जनादतिदूरगमनोपाय：，२८४ जातवेदा म्दः，\}५६
＂भ्रहपरिहारोपाय：，१५६
＂महहान्तिहोम：，？५६
जितं ते स्तोत्रेण हरिपूजनम्， 8 ৩४
जिद्धाया अमिना अदाहत्वकल्पन्म्，२८？
जिद्धारोगहरमौषधम，，२२२
जिढ्वारोगहरो योग：，२२२
जीवरक्षामन्त्र：，२६
जीवितकाल्स्सूचकानि रिष्टादीनि，8५३－ 84६
ज्येष्ठामन्तः， 88 ६
ज्वर－हरं घारोष्णम्म ；२०९
$"$ हरा मन्ता：，२०७－？०९，
जवरापहं चकमतन्त्रम्，२०8，२०४ ज्वालामाल्निमन्त्र：，१८५

## ส

तकस्य दधि्विन परिणामोपाय：，२く५
तक्षक：（नागः），१३，६२
तक्षकाहिविषहरमन्त्र：，६५
नतुरुस्यदिपश्नमूंयू： $8<0$
तन्त्रस्यास्य रचनोद्देशा，४＜8
तहाइनारे सचरणोपाय：，२८२
ताभनी－मह：，१५३
＂সद्दोषत्र्ष्षणानि，१५३，१५४
＂गहपरिहारोपाय：，३प२，१＇48
ताम्रादिपात्राणामन्योन्यसंघटनम्，२८？ ताराफरूज्ञानम्，8६४


$$
\begin{array}{r}
80,89,88,84, \cup २, \cup ३ \\
\{8 ३, 988,8<\cup
\end{array}
$$

＂मन्नेण विषसम्भनम्，३१
विरि－स्सी：，く५
＂सर्षद्राल्भ्षणानि，८८
$"$ सर्पविपचिकिस्सा，८८
धियेद्वेत्ता：，९，१०
क्ष्णः（आवाँ），१२०
क्ष्ण－（अाखु）विषचिक्सिसा，१२३
＂（भूपिक）विषस्स्भणानि，？२३
＂गोंनस：，く९
＂गोनस（मण्डलि）द्हाउख्ष्षणनि，९१
＂गोनसंबिषचिकिसा，९？
ऊम्न्नविनोह：，२७४
गरोषकनस्सी：，८५，？？७
＂सर्दफ्रहाउस्षणानि，८८，११८
＂सर्पविषनिकिस्सा，८८，११८
गाहरदमौधधन्，२२६
अद्धीनां घृतरुपोल्पादनम्，२८०
ग्रोद्या सर्वा：，११७，११८
कम्टकी विया，३२२，३२३
दग्री－मझ：，१५०
＂मूनोषपपरिहारोपाय：，१५०
＂मददोषसल्ष्षणानि，₹५० भुवनमोहिनी देक्ता，३६ง
श्रोषयमेहन－मन्त्र：，२く६，२く९
＂मन्गादिना होमादि：२८७，२くく द्वोषहरमौषषम्，२२₹
＂पङ्जरविधानम्，३२？
＂मन्त्：，३？
＂मन्त्वमाहाल्यम्，३२०
＂यन्नम् ३१९
＂यन्ने ल्वरिताया：पूजाविध：，३१९，
३२。
＂स्वरुपध्यानम्，३१८，३२३
व्वरितापासनाफलम्म，३३४

> द

दण्डिबीजब्यानफलानि，३५२
दध्यादीनां होणितत्वापादनोपाय：，२७९
दन्तकाष्ठेन श्रेयसो वृद्विक्ष्यादिविज्ञानम， タงง
दन्त्रोगहरमौषधम्，२२२
दर्दुरविषहरमौषधम्， 980
दर्मपुण्प－सर्ष：，८५
$"$ सपद्पशर्क्षणानि，८く
＂सर्पविषचिकिस्सा，८८
दर्वीकर－सर्पा，१ 8
＂सर्पेशः：，१८
दट्टस्स（सर्पादिना）सपसक्ष्सानि，१३
दंशकोगगस्क्षणम्，६२
दंब्ट्रिका：，१५
दार्यियापेहको तुर्जपुराप्यिदोम：，३६०，
३६？
＂विण्णुमन्नजप；२९，

दिक्षु विद्दिक्ष्र च शिवमूर्तीनां पूजनम ४८१ द्वेषकारी धूप:, २8०

ड़ीक्षा-करहा:, 8८३
" करूोो महेध्यसस्सावाहनम्, $8<8$
दीपमुद्रा, ३ १५
दुर्गा-दूत्य:, ३ ?०
" पटरः, ३०६;
$"$ मन्त्र:, $8 \circ ६, 8 ४$ Р.
" यजनमू, ३०६
$"$ विद्या,३०く
" स्वरूपध्यानम्, ३०७,३ १३
88 Q
$"$ हृदयमन्त्रा:, ३०६, ३०८, ३०९,
३ $?^{\circ}$
" होम:, ३०७
दुर्गाया अस्रारास्राणि, ३०७,३०९
दुष्टदूता:, २०
दूषीविषम्, 98 ६
द्वेवताचार्भयोरमेद: , ९
देवदूती-य्रह:, १५७
" ग्रहदोषपरिहारोपाय:, १५७
" ग्रहदोषलक्क्षणानि, ३५७
देवी(काली)मन्त्र:, 800
देव्या: परिवारसहिताया: पूज़ा ३, १९
$"$ होमफलानि, ३२०
देहपुष्टिकरं यन्त्रम्, 884
देहेडमृतकलास्थाननि, ८३, ८४
ध्यूतादिषु जयोपायः, २८३
द्विजम्यहीडितस्य ऐक्षणणनि, q७?
द्नुषकारिणी दृङषी, २३९

ध
धनधान्यवर्धनहोम: , ३६४
धरणिमन्त्र: , ३ १ 8
धातव: सप, ?०
धान्रगादितैलम्, 8 ३ ३
धान्यादीनां मूषिकाद्धिम्यो रक्षकमत्त: ,

$$
884
$$

धारोष्णम् (क्षीरम्), २०९
धावनी-मह्, १५५
$"$ मद्धोषलक्ष्षणानि, ? 134, ใ५द
$"$ महनोपपरिहारोषाय:, १५५,१५६
घूप: 8 ११
भूमावतीमन्त्र: ( शर्वूचाटने ), २४९
न

नक्षत्न-कह्पना , 8६५
" चकानी़ीनि; 8द₹
" वृक्षा आयुएक्रा:, २५४
नक्षत्राक्ष्राणि, ৩
नषुंसऋमन्त्न:, ३
नरर्सिद्ह-पागुपतविया:, १८९
" मन्त:, २६५, २६६ नवम्रहाणां नव देव्य:, ३५५
" नवविधानि दानानि, ३५く
" स्वरूपवर्णाद्यः, ३५४, ३44
yè

नवनग्रुाणां होमाय नवविधा：समिघ：，
३५く
ऩवग्रहार्चनम्，३५२
नवनीतस्याद्रवीकरणोपाय：，२く१
ननराक्तिमन्त्र：，\＆Se
नष्ट़ीपज्नलनोपाश：，२く？
नागा：（अण्रौ），१ ३
नागानां पश्चाइात् स् सुता：，१३
＂सपविधर्क्षणम्，•१३
नागोद्य：，१ ३
नाममारपियाखो चायु：，४५३
नारीसिंहमन्त्र；२६५，२६६
नाराशगीयसर्वमनन्त्रार्थकोशःः（अस्य ग्रन्थस्य
नाम），४८६
नासिकारोगहरा योगा：，२२२．
नित्या，३०，०，३९१，३९२，३९३，
३९8
＂मन्त्र：（इन्तिमन्त्र：），३९०，
₹९१，8०६
＂मन्त्राणां प्रभाव：，३९४
＂स्वरूपध्यानम्，३९१，३९३
नित्याया दूत्यः，३९？
＂दूतीनां मन्त्र：३९？
＂परिवारमूता दश दूल्य：，३९२， ३९३
निद्दाजनको दुर्गामन्त्र：， 889
निद्रास्वरुपिणी दुर्गा， 889
निघ्युद्धारोपाय：，३५३
निन्द्धिता：सभींद्शा：，१९

निर्वीजितदपीप्लोज्बक्नस्，२८？
निर्विषसर्पंद्रः：，१७，१८
निष्कळ－रिव：，उ७५
＂रिवराक्ति：，৪ এ६
＂शिवस्वरुपम्，৪७६
निस्तेजोग्रहपीडारक्षणानि；१६९
नीलकण्ठध्यानम्， $8<$
नीलकण्ठीयमन्त्त：， $8 ৩, 8 ८, 89,4 \circ$ ， 88 ？
नृपग्रहपीडितस्य लक्ष्षणानि，$\} ७ ?$
नृसिंद्दममन्त्र：२ २५，२६६
नेत्रन्याघिहरो मन्त्रः，840．

## प

पक्षम्रहपीडितस्य रक्ष्षणानि，१६८ पक्षिचक्रादीनि（जयापजयसाघकानि），४६२， 8 ६३
पक्षिराजमन्त्र：，80，8 ？，88，२९१， 8 くい
पक्षिर्द्रजप：，५५

＂ग्रहदोषतक्ष्क्षणनि，१५२，१५३
＂ग्रहपरिहारोपाय：，१५२，ईЧं३
पश्च－कामवाणाः ，३९४，३९५
＂कामाः，३९१，३९२
＂गव्यादिघृतयोगाः（क्षुदघाः），
২৩२, २৩३
＂मूत्तंय：（शिकस्य）， $8 \iota^{\circ}$

पश्च－वक्रशििवं्यानम् ，৪く पश्चास्सशिवरुपष्यानम् ，१८く पश्चोन्मादाः ，१६४
पश्चोपहारनिवेदेनम्（विष्णवे），৪৩४ पझ्ञारम्（देवतात्मकम्），३२० पतिपापकमुद्दर्तनम्，৪२७ पताब्जल्मिद्रा，₹ ？६ पद्मनागः（महापद्मश्व），१३，६२ पद्माहिविषहरमनन्तः ，६५ परमेध्वर－ल्यानपूजादिकम्， $8<0$
＂प्रसादजनकाः प्रार्थनादय：，४8८
＂मन्त्र：， 88 C
परिसर्प नाग：，$\langle ५$
$"$ समेंद्र्रमक्षणानि，くく
＂सर्पविषचिकित्सा，८८
पवन（उच्छिष्ट）मन्त्र：，8०e．
पशुपतिमन्त्रा：，४३६，४३९
पहुपरिरक्षणमन्त्र：， 8 ३く
प्युवशीकरणमन्त्र：，४३९
पाठादितैतैलम्（ सर्पविषहरम ），१ १ ₹．
पाण्डुरोगहरमौषधम् ，२२४
पादरोगहरमौषधम् ，२२८
पापिनि मही， 28 く
－＂ग्रीप्रहीतसर्ष्षणानि ，१8く
＂महीममहणपरिहारः，१४८ पाहुपत－नृस्सिब्विद्यादय：，१८९ पिझ्ञरुर्द्रमन्त्र：，५९
पिझ्ञ्ला－प्रह्，，१५२
＂म्नदोष्लर्क्षणानि ，१५२

पिজ्ञ्रा－यहपरिहारोपाग：，१५र
पिप्ड－बीजमू，३२＇ヶ
＂बीजमन्त्र：३२३，३२．く
＂चीजमन्ब्रन्यास：，३३ ？，३३२
＂बीजयन्बम्，३२६
＂बीजयंन्न्रपभाव：，३२७，३२く
३ ३ $\circ$
＂बीजस्यास्टौ राक्तय：（देत्य：）， ३২९，३३२，३३ ३
＂बीजेन अहाद्दीनामुच्चटनम्， ३२५，३२६
$"$ बीजेन परसैन्यस्तम्भनम्，३२५
＂सझीवनयम्त्राणि， $8 ६ ६$
पितृमहपीडितस्य लक्ष्णानि，१६९
पित्तातिसारहरमौषधम्，२२६
पितोन्माद：，श ६५
पिशाच－गोनस：，＜९
＂गोनसंदराल्क्षणनि，९२
＂गोनसविषचिकिस्सा，९२
पिशाचमहीपीडितस्य स्क्षणानि，१७०
पीतनेत्र－गोनस：，८e．
＂गोनसदंर्ञ्क्षणानि，९३
＂गोनसविषचिकिस्सा，९३
पुंमन्तः ，३， 8
पुण्डरीक－सर्प：，११७，११८ पुण्डरीकाहि－दूंल्र्कणानि，११८
＂विषौषधम्；११८
पुच्तही－द्यारा जीवितकालनिणयः ，84६

फुंतली-पतिष्वापूर्वकं मन्त्रजपादिना आयुषः
परीक्षा, $8 ५ ६$
पूतना-म्यह:, १५१,१५४
" ग्रहदोषपरिहारोपाय: , १५?
" अहदोषलक्ष्षणानि , १५? पैतिकसर्प: , $? 8$
पौर्ण: कालः , 843 . प्रत्यौषधम्, $98 ६, 98$ ๑ प्रमेहहरमौषधम्, २२३ म्रलापम्यहीडितरक्षणानि, १ ७० प्रसाद्रिवयन्त्रम् , ३३४ प्राणप्रतिष्ठामन्त्र:, २४८

## फ

फट्कारी-महः, ११००
अहदोषपरिहारोपाय:, श५०
अ्रहदोष्क्क्षणानि, $१^{\circ} 4^{\circ}$ फट्कार्यादयो देवीदूत्य:, ३१९
फणी - आमेय:, १ 8
आनिरू, $?^{8}$
आप्य:, 98
पार्थिव:, 98

ब

बन्धावती-प्रहः, १५९
भ्रहदोषपरिहारोपाय:, १५३
पहदोषसक्ष्षणानि, १५९ बलिकामा उन्मादगहा:, १६६

बाल-ग्रहपटलः, १४८


$$
949
$$

ग्रहाबिष्टचाल्क्य विकृतितक्षणानि, १५२
ग्रहोचाटनमन्त्रा:, १५९,१६०

$$
? ६ ?, १ ६ २
$$

रोगहरा औषधादियोगा:, २२० २२?
बालानां नेत्ररोगहराण्यौषधानि, २२ ? मेधाकरमौषधम्, २२०
बालिका-प्यह:, ? ५ ७
" भहदोषपरिहारोपाय:, १'भง
" ग्रहदोषतल्क्षणानि, ?५७
" मन्त्र:, १ प६
बिम्दद्दण्डी(मार्ताण्डमन्त्रभेद्:), ३५०
बीजमन्त्रा:, ३
बुद्ध-देस्वर्वरूपध्यानम्, ३ १३
" मुनिमन्त्र:, ३ ११,३१२,३१४
ब्राह्मण-नाग:, ६२, ६३
" नागभूमि:, ६३, ६४
" नागारानम्, ६३

## H

भग-दोषा दूर, 8 ? ?
" बन्धनयन्त्रमन्बादय:, २४৩,
286
भगग्दरहरमौषधम्, २२५

भद्रकालीमन्त्र：，१७く
मयहरमन्त्र：， 8 ६ \＆
भयानक：（आखु：），१२०
भगानक－（मूपिक）विपचिकिससा，१२？ ＂（मूपिक）चिपलक्षण्णानि，१२२ भस्मकग्रहपीडितस्य स्क्ष्णानि，१६९ मिक्षान्नभाजनपूरको मन्त्र：，२९६
भीषणी－म्रही，१ १ ८ く
＂ग्रीप्रह्टलक्ष्षणानि，१४८
＂সहीमम्हविकारपरिहारोपाय：，
भूतकः（अखु：），१२०
भूतक－च्विषलक्षगानि，१२२
＂（मूपिक）विषणिकिस्सा，१२२
भूत ग्रहनाराका धूपा：，१६३
म्र्पीडितस्य एक्ष्षणानि，？७०
म्रादीनां बल्यनुच्चाटनोपाय：， ？$७$ ३
$"$ बलिद्दानानि，१৩९，？८०， १८१，१८२，१ ३＂महन्दोपल्क्षणानि，१५१
＂मन्त्रा，१८१，१८२，१८३，मजिषाद्विलैलम्，४३४

भूतादिनारान：सुदर्शरनमन्त्बहोम：，२५७，
र५०
भूतोन्माद：，१६६
भूदेवीस्वरुपध्यानम्，२९७
भूम्यादिस्वायतीकरणहेतुक मन्ततन्त्राद्विकम्，
२₹०，२६？
भूसम्म，२६
भूद्वद्यमन्त्र：，२९६

मैरवरुद्यानम्य， $4^{\circ}, 42, ~ 4 ₹, ~$ र६०
＂स्वरूपम्，५१，५२，२६७
मोजनसम्पादको मन्नः，४४৩
भौन（सप）विपम् ， $8 \circ$
अ्रमनुर्गामन्त्र：，889
भमर गोनस：（मण्डली），$=0$.
＂गोनस－दुंशरुर्क्षणानि，९०
＂विपचिकिस्सा，$\rho^{\circ}$
अुटीमुख－सर्ष：，く५
$"$ सपंदंश़्र्क्षणानि，＜v
＂सर्वविषचिकिस्सा，＜

## म

मकरी（ （ंग्री），१५
। मकुरा－मद्ध：，१ ५？
＂महनद़ेपपरिएारोपाय：，१＇×？ विपह्द्रौपधानि，९く－१०४
विपद्ध्मन्त्ल：，९८
सर्पद्देश：，१८
मल्स्यमधादीनां तिरोधानोपाय：，२७६
मस्स्यविषहरदृतम्， 980
मन्त्र－जाार्हाणि द्विनानि ，$\rho$
＂जातिखिधा，₹
$"$ न्यासास्ञानि，？०

मन्त्र－साषने प्रशास्तानि अशनानि，९｜महा｜हि－सर्पदेशरक्षणानि，८८
＂सिद्धिदा देशा：，९
मन्ग्रार्धकोशोडयं प्रन्थ：，४८६
मरणसूचकानि रिषानि，৪५४，৪५५，
$84 \varepsilon, 840,84<, 849$ मलकर्दम－सर्प：，$<4$
＂सर्पद्रहाउक्षणानि，८৩
＂सर्पिविषचिकिस्सा，८७
मरुन्ध्स्स़ैपघम् ，२२८，२२९
मसूरिकाइरो मन्त्：，२१६
महा－कर्गसम：，८४
＂कर्णसर्पद्राउक्ष्षणामि，८६
＂कर्सर्पिविषचिकिस्सा，८६
＂काल्मिन्व：，४२，४३
（＂）काल्विस्रुपभ्यानम्，\＆२
＂गोनस：（मण्डरी），く९
＂गोनसदंशास्क्षणानि，९०
गोनसविषचिकिस्सा，९०
नागविषहममन्त्त：，६५
पद्मनाग：，१३，६२，८५
पद्मसर्पद्दंशक्षण्षानि，८६
पध्सर्पविवचिकिसा，＜६
मर्मणि सविषे प्रतीकार：，८३，
＜8
महिपीपहः：，१५०
महििीमघदोषपपरिहर：，२५० महिषीग्रददोष्क्ष्षणानि，\｛५० सुदर्रानमन्त्：，२९？
महाहिं：，く५
＂，सर्पविषचिक्सिसा，८८
महेन्द्रमन्न：，३७३
महेधरस्वरूपध्यानम्，৪८२
माणिमद्द्नन्न：，३७४，৪৪৩
＂मन्न्जपफ्कम：，३७५
＂स्वरूपध्यानम्，३७७
मातद्ञिका－मन्त्ःः ३९६，३९७
＂विद्या，३९७，३९८
मातर：（अहौ）， $8 ६ 8$
मातृ－चकम्， 8 ६४
＂मन्ना：，१८६，१८७，？८く
मारि－रोगहरमौषघम्，२ १६
＂रोगहरो मन्त्र：，२१६．
मार्ताण्ड－भैरवादिपरलः，३५०
＂मन्र्र：，३५०
＂मन्त्जजपादीनां फलानि，३५२，
३५३
＂मन्त्रेणाइन्यासादिकम्，३५？
＂सरुपध्यानयननादिकम्，३५？
मार्ताणडस्य चतल्रो देव्य：३५？
＂नव श्रक्：，३५？
＂पश्च मूर्तय：，३५०，३५१？
मालामन्नाः，३
मुकुन्द्वर्रूध्यानम्，৪७५
मुक्केेशी－यह：：，१५०
＂गहदोषपरिहार：，१५०
＂ग्रहदोष्रक्ष्षणानि，१५०
मखपाकहरमौधधम ．२ २ ७

मुश्चका－प्यहः，११८
＂ग्रदोषपरिहारोपाय：，१५८
＂ग्रदोषलक्ष्षणानि，१५८
मुसहम्द्वयसंयोजकोपाय：，२८8
मूढगर्मे परिहार：， $82^{\circ}$
＂मन्त：， $82^{\circ}$
मूत्रकृच्छूहरमौषघम्，२२७
मूत्रस्तम्भनमन्त्र：，२७५
मूत्रस्तम्भनोपाय：，२ ७५
मूर्वसर्पा：（षर्डिंशति：），＜५
मूलमन्त्रेण विष्णवे पस्चोपहारनिवेदनम्， 8৩४
＂（अष्टक्षरेण）विप्गुपूजा，৪७४
मूलुमन्त्रौ（वसुधारायाः），३ १？
मूषिक－पटल：，१२०
＂विषहराणि घृतानि，१ ३४，？₹५
＂विषे मन्त्र：，१३२
＂＂विविधा योगा：，१२७， १२く，ใマ゚っき३०
मूषिकाः（आखव：）बोडश，१२०
मृगादीनां द्मनोपाय：， 88 ६
＂दमनमन्त्र：， $88 ६$

＂मूर्तिध्यानम्，३७१，३७२
＂यन्त्रम्，३७०，३७१
＂होम：，३७？
मृत्युल्जयादिपटरू：，३७०
मृष्टान्नपदो मन्त्त：，88\＆
मेघनाद：（मूषिक；），१२०

मेघनाद－विषपरिहारोपाय：，१२३
＂विषल्क्षणानि，१२३
मेढ़－प्रहपीडितस्य अ्क्षणानि，१६९
＂बृंहणमन्त्र：， 8 १8
＂बृंहणोपाया：，8१8，8१५
य
यक्ष मन्त：，३く१，३く३，३く४
＂सेनापतिमन्त्र：， 88 ज
यक्षिणी－कर्णमन्त्र：，१८१，३く३

＂महदोषपरिहारोपाय：，१＇भ＜
＂गहदोपल्ष्षणनि，？४८
＂देवता，३く२
$"$ मन्त्र：， $8 \circ<$
यक्षिष्युपासनम्，३८३
यम－दृतिका，१५
＂दृतीदेंप्रा，$७ \circ$
＂विध्या，२8३
यमुना－मए：，१५३，१ ५६
＂म्ददोषपरिहारोपाय：，ใ५३
248
＂गहदोषल्क्षणानि，१५३
यातना－पह्：，$\{48$
＂म्हदोषपरिरहारोपाय：，१५३
＂घहदोषसक्षणानि，\｛ १ \％
युद्धादिपरल：，84₹
युद्धायानुकूल्मतिकूलनक्षत्राणि， $8 ६ ?$ ，
8\＆マ

## वर्णानुकमणिका

युद्धे जगयदमन्न्यन्न्रादिकम , 8७0 |राजिळ-विषहरो मन्ग:, ?०৩
" जयसूचकानि निमितानि, $8 ६ \circ$ राजिलाहिपटरः, $१^{\circ ५}$
योगिनीमन्: (महानिद्राजनक:),88९
योनि-पहुपीडितस्य सक्षणानि, ३७०
" मुद्रा, ३९२
" मेढ्रयोबललोप्पादनैषषधानि, 8 १६
" यन्त्रम्, ३९०,३९२
" रोमरातनौौधम्, 8 ३३
" संक्कारस्य विविधा उपाया:, ४१२

## ₹

रक्त-पितहरमौषघम्, २२४
" सत्भनमौषधम्, २२६
" स्रावनिवारणलेपादव:, 8६८
रजतस्वर्णीकरणम्, २८०
रजस्सावणन्तम्भनयोरापाया:, 8 १३
रतिकामा उन्मादम्रा:, १६६
रनचामुणामन्ब:, 888
रसायनानि, २३१, २३२ २३३, २३४ राष्ससमहपीडितस्य बक्षणानि, १६९ राष्षसी-म्महं, १५४
" घहोंपपरिहारोपाय:, १५४
" मंदोषोषस्क्षणानि, १५४
रागन्गोनस: (मण्डीी), ८९
" गोनसद्रहाख्षणानि, ९३
" गोनस (मप्डलि) विषचिकिस्सा,

## ९३

राजिকু-दष्प्स चिकिस्सा, $१^{\circ ५}$

राजिला:, १४, १०५
रात्रौ गुहान्तर्ज्योल्बाप्रकाझोत्पादनोपाय:,
२८४
" घ्वान्तेड्रेखर्पादनम्, २८३
राइसश्षराणि, ५
राहुचकम्, \&६8
रिदु-मारको मन्न:, २ $^{8}$ ₹
" सैन्योच्चाटने हुलुन्डुड्ड मन्त:, २88
रिपेखच्चाटनं चूर्णम्, $2^{\circ}$
यन्तम्, , २८२, २३९

रिपोर्चाटनो मन्न्ध:, २४२, २४९
रिट्दोषोशान्ति:, ৪५५
" सूचकानि निमितामि, 8५४,

$$
849
$$

" सरूपाणि, 8५४, 8५५
रुद्-परक:, 8७

" मन्नजपफलम्, ६०

रेचनौषधम्, २२९, २३०, २३?
रोदिनी-मह:, १५१, १५४
" महदेषपरिहारोपाक, १५१,१५४
" घहदोषबक्ष्षणानि, १५१, २५४
रोम-जनकमौषधम्, 8 ₹३
$"$ श्शातनमीषैधम्, 8 ३३

रोम्णां स्थिरीकरणमौषधम्，४३३

ल

ऊक्ष्मीयजनम ， $80 ৩$
एक्ष्म्या：दिन्वर्नूपध्यानं पूजा च，२९．०
$"$ महामायात्वम，२९．？
＂विभुति：，२९．？
लटना－ग्यह：，१५२
＂महद्दोषपरिहारोपाय：，？५२
＂महदोपरक्ष्णानि，१५२
स्वण－मन्त्र：， 80 ३
＂होम：（वशीकरणार्थम्य ）， $8 \circ$ ३
लिपि：（समस्तमन्त्र्योनि：），？२
किपिदेचता，१२
र्हतादिपटरः，१ ३६
लूता－मन्त्रा：，१ ३६
＂विषेपु असाध्यानि चत्वारि， १३६
＂＂लेपसेकादय：，₹३०
＂＂साध्यानि，१३६
ल सान्धतुविंशातिविधा：，१३६
होधपुष्पाहि：，१？？
लोघपुष्पाहि－दंशार्क्ष्णानि，११८
＂विषौषधम्，？？ट
होहानां लोहान्तरत्वापादनो॥या：，२८० लोहित－सर्प：，$<4$
$"$ सर्पदंशारकक्षणानि，८v
＂सर्पविषचिकिस्सा，く৩
｜लौहिताक्ष्क－सर्प：，१ ？
\％सर्पद्दाः ११८
＂सर्पविषचिकिस्सा，११८，११९

す
वकक्ष्तम्（सर्वन्दोरो），१८ क्ज्र－देवता，३र ६
＂मुद्वा，३ १२，३११，३ १५
वनिग्म्मदपीडाइक्ष्षणनि，१७ ？
वनमालिका（श्रीतूती），२९९．
वमन－हरमौषधन्，२？२
＂，हरो मन्त्र：२१२
वमनौपधमू，२३०
वराह－घयानम्，र $\mathrm{F}_{2} \mathrm{~F}_{\mathrm{G}}$
＂मन्त्र：，२९५，२९६्द
＂मन्त्रजपफलम्，रQप，२९६
，मूर्तिध्यानभकार：，२९，६
－मूतिध्यानकलम，२Р६
वलाकी（श्री़्डी़），२९९
व्लाहक－सर्प：，く५
＂सर्पर्दशः：，く६
सर्पविषचिकित्सा，＜\＆
वशीकरण－मन्त्र：（नृादीनाम्，）३ १ ？，
३ १२,३ १४
＂मन्त्रादय：，३४७，३8८，३४९， 80३
＂यत्त्रम्， $8 १^{\circ}$
वर्यकृत्क्ष्मीयजनम्， 800
वरयकृद्यन्त्रम्， $809,804,80 \mathrm{C}$


800，80く，842
वइयक्वद्वायुमन्त्र：， $80 \cup$
वइयपटल：，8？？
वमुधारामन्त्र：，३ ११，३१२，३१४
वाक्स्तम्भनोपाय：，२৩४，२•५ वागीध्वरी－मन्त्र：，३६६，३६८
＂च्वरूपध्यानम्，३६६ वागीध्वर्या बीजाक्षराणि，३६९ वाग्देवता，३६८ वातर्कर्ण－सर्प：，८५
＂सर्पद्द्राक्क्षणानि，く৩
सर्पविषचिकिस्सा，С७
वातरोणितहरमौषधम् ，२२४ वातादिरोगहरो मन्तः，२ ？
चातिकसर्प：，१८
बातोन्माद：，१६४ वानरी－म्यह：，१५८
＂भहदोषपपरिहारोपाय：，१५८ －＂ग्रदोषस्क्षणानि，१५८，\}५९ वायवी－पहः，१५८
＂महदोषपरिहारः，१५く मद्धदोष्टक्ष्षणनिन， 90.6 वायध्यविषम्， 80
वायुममंत्र：，（उच्छिष्टष），809， 883 ， 888
वाराहमन्त्र：，२९५，२९६
 वायुकिविषह्ममन्त्र：६५

वाहनमुद्रा，३ ？६
विचित्रकुसुम－सर्प：，८५
＂सर्पददशइरक्ष्षणानि，८८
＂सरेविषचिक्सिसा，८८
विद्रध्यादिहरमौषधम्，२२५
बिनोदपटरह：，२৩৪
विपदि मन्त्र：，२৩，३？
विप्रनाग：，६२
विभीषिका（श्रीदूती），३००
विरेचकमौषधम्，२२९，२३०，२३？
विविधविषहरा औषघयोगा：，१ १६，

विंष द्विविधम，२৩
विषघाती－मूषिक：，१२०
． 1 ，मूषिकविषपरिहारोपाय：，१२ ？
मूषिकविषलक्षणानि，？२？
विषमज्चरहरो मन्त्र：，२०৩
विष－मोक्षणमन्त्त：，९७
＂वेगव्यासिप्रकाइः，२३
वेगा：सत्र，२३
＂संक्कामकमन्त्र：，३२，३३， ३8
＂स्तम्भनमन्तः，३६
＂स्तोमकृन्मन्तः，३२，३४，३५
＂हरं पाठादितैस्मम्म，११३，११४
＂हरा औषघंयोगा：，७६－८२

＂हारिकथा：；4． 8 －५＊

विषारिरुद्र－मन्त्र：，५३
$"$ स्वरूपम ，पर，Ч₹
विषार्तंस्य पानीयादि：，१ ？？
＂स्वेदविघि：，११०
विपार्तेन वर्जनीयादीनि，११२
विषूचिहरमौषधम्，२२६
विषोत्सादनरुद्ध：，५५
विष्णु－पटऊ：，२८६
＂पूजा，२く९，२९०
＂स्वरूपष्यानमू，२८९，२९०，व्यन्तराहिंदरा：，१८ 808，804
，ह्द्दयमन्त्र：， $29 \%$
हृदयमन्त्रजपकम：，२९४
विष्णो：हृद्दये आवाहनम्，२く९
विसर्प－गोनस：，＜९
＂गोनसदंराल्क्षणानि，९₹
＂गोनसविषचिकिस्सा，९३
＂हरमौषघम्，२२९
दीर－न्रस्सिहमन्त्र：，२६४，र६६
＂पट्टघारणमहिमा，8६६
＂पट्टमन्त्र：， $8 ६ ६$
＂पट्टयन्त्रम्，४६५，8६६
बृक्षेम्य：（स्वयं）फलादिपतनोपाय：；२く५
वृद्धिहरमौषधम्，२२७
धृभ्भिक－विषम्，१ ३८
＂विषचिकिस्सा，१३く
＂विषहरमन्न्र；१३く
षृषभादीनां दमनोपाय：， 88 ६
वृषल－प्रहपीडिसस स्द्धणानि，१०？
｜तृषल－नागभूमि：，६३，६४
＂नागारानम्，\＆₹
वृष्याम्यौषधानि，४२६
वेपणुन्सर्प：，＜५
$"$ सर्पद्रालक्ष्षणानि，＜ज
＂सर्पविषचिकित्सा，＜৩
वैरिसेनोष्चाटनयन्त्रमन्त्रादय：， 280
वैस्रवणमन्त्र：，३७く
व्यन्तरा：सर्पः，१४

व्यास－मन्त्रजप：，३६＇भ
＂स्क्रूपष्यानम्，३६४
ठ्यासोपासनाफल्म्，३६५
ॠणरोपणमौषधम्，२२५

श
शक्ति－देवीयन्त्रन्，३८५，३८१
＂मन्त्त：₹く५，३くく，8৩३， 808
＂मन्त्रनीजानि，दे $4<$
＂क्र्यमम्न्बजप：，३८७，३く९
＂स्वरूपध्यानम्，३५२，३く५， ₹ $<\&$
शक्किसिभुकनमोहिनी，₹९३
शुझ्याधिपटल：，३く५
शाहरमन्त：， 886
शब्ब्राल－नाग：，१ ३，\＆२，८५
＂नागविषहरमन्त्र：，\＆\＆

शख्वपाल－सर्षं：्राल्क्षणानि，८५
＂सर्पविर्षचिकिस्सा，こ
शतददीविपहरमौपधम् ，१४०
शानुन－गृहे सर्वाकुलीकरणम्，२く३
＂निर्₹णण शरललेपादिकम्，\＆৩？

$"$ मारकमिनाद्यू：，२५०，२५？
＂मारकमन्त्र：，२४३，२४६， २8८，२8＠，२५०
＂मारकयन्त्रम्，२४३，२४६， २8く
＂सेनास्तम्भन यन्त्रम्，२३६， २३०，४६६
＂सेनाम्रम्मनो मन्त्：，२३६， २३७
शान्वूकाटनें चृर्णाम्，280，२५२
＂कीकमम्，२५३
＂मन्त्रयन्त्राविकम ，२४१，२२३， २88，२84，२8\＆
शा सूष्बाटना मत्र्रा：，२४१，२४३，
२88，२84，२8£
रस्ल－जाएनिबारणोपाया：，৪६६－8७०
＂बारणमन्द्स：， $8 ६, \bigcirc$
$"$ लेपादय：，8६०
＂वस्यम，8 \＆\＆

शार्लेयादितैल्ष्म्，？？५
रिरसि सर्पधारणोपयय：२८३
हिरो－मन्न：，२७६

हिरो－रोगस्यौौषानि，＂२ ११८，२१५，
＂रोगहरा मन्ता：，२१३，२१४， 2？६
शिक्तीपीयानम्，४८く
＂दीक्षाकक्श：४७३
＂घ्यानम्，३३५
＂परहः，३२५
＂पूजाईम：，३३५
＂पूजायां होम：，৪८३
$"$ मीतींनां सर्वदद्ध़ पू पूननम， $8 ८\}$
＂शातिमन्व：，३८५
＂वरुप्ध्धानम्，8४६
शिनार्र्नस्，৪৩く
हिवो द्विविध：， $8 * ૫$
शिवोपासना，৪نく
शिरिष्य：（तत्वरुर्वम्，）७
रिए्परिश्षणन्，\＆८२
रिष्येण शिरार्चनम ，8८२
शीतखा－महह：，१४३
＂मद्धदोपवरिहरोपाय：，१५३
＂भद्वोरक्ष्षणानि，१५३
⿹勹䶹欠कानावरिहार：， 8 ३२
श्रुचिविधा，६？
ज्रुम्दूता：，$\{९$
शद्नन्नाग：६？
＂नागवासमूमि：，६३，६\＆
＂नागाइए：，६३
शूल्न्मार्दा， 8 C
＂रोगहसौष्यम ；＂२२६＇

रोष－नाग：，६२
＂मन्त्र：，९६，९৩
रोषादिनाडिका：，६৩
शोफहरमौषघम्，२२९
शोफा－गोनस：（मण्डली），८९
＂गोनसदूंशर्रणानि，९६
＂गोनसविषचिकित्सा，$\stackrel{\varepsilon}{\square}$
श्रीदेवी－पटल：，२९८
＂मन्त्र：，२९，く，३०२
＂मन्त्रजपपकार：，२९८，३०२
＂विषयका विविधा होमा；२९ט
＂होमादिफलम्，२ २．
श्रीदे०्ग्चननियमा：，३०१，३०२
श्रीदेव्याधतहो दूत्य：，२९，
श्रीयन्त्ने श्रीदेवीस्वरूपघ्यानम्，३००
श्रीरेखा－विद्या，३०३
＂विद्याजपफलम ，₹० ३，₹०४， ३ 04
श्रीविद्यामन्त्र：，३०२
श्रेयक्करो दुर्गायोग：，३०৩
श्रीपदहरमैषघघम्，२२०
धवविषहरा योगा：，द又२
भास－हरं यन्त्रम्，२ ？${ }^{\circ}$
＂हराप्यौषधानि，२११，२१२ हरो मन्त्तः，२？०
श्वेत－गोनस：， 69
$"$ गोनसदंदाल्क्षणानि，く१
＂गोनसविषचिकिस्सा，＜९
$"$ सर्प：，$\langle 4$

श्येत－सर्पंश़र्क्षणानि，く५
＂सप्पनिषचिकित्सा，く乡
＂हनुनाग：，१ १ ง
＂हन्वहिंद्रारक्ष्षणानि，श १८
＂हन्वशिविषोँषधम्，११く

4

षट्कार्मिंक（तन्त्रम्））२
पट्कार्मिकमिदं तन्त्रमिस्यस्य व्यवस्था， $8 く ら$
पर्ड़िशति：सर्वा：，＜4
घोडइगोनसा：，$<$ ：

म

सकल－जगद्वराकरणममन्ता：，३९५，३९६
＂चर्गीकरणमनत्र：， 8$\}^{\circ}$
सकल：शिव：，ठ $\cup 4$
सकलापन्निवारको बीरनर्रसंहमन्न्नः，र६५，
२६६

फर्जावनमन्नम्न， 990
सक्षोभिणीनुद्या，३०．४
＂यन्तम्，३९\％
सदा हिन्ना（नुगा）， 80 \＆
सन्निपातपकोवना：（सर्पा：）， 98
सत धातव：， $9_{0}$
सपविध－विषवेगा：，२३
＂सर्म्द्रश स्षणानि，28，24

समय-मन्म्रा:, ३?२
" मुदा, ३१२, ३१५
समममन्योगीनिन्त: ? ?
सरख्वी-배नम: , ३६७, ३६く
" मन्वरीजाक्ष्षाणि, ३६९
सर्ष - कीउनविधा, $ง \circ, \cup$ ?
" द्वाहादपदरणोवम:, ৩५


" कौनो निन्द्रि: पकारा: ? 9
" 向वाष्दा धूाः $\rho^{\circ}<, \rho^{\circ \circ}$ सर्षमम्मनलिया , ৩?

सर्पाणाम् आयुर्वधि: , १६

fरममाधरमोक्षकाए:, ?
( संबपi) विषइएमीषषम् ११७
 सर्षापर्वविष: , ६?
संवृष्यो रक्षणपन्बम्, ण8
सर्ष-कामఫ़ः मत्ल: , ः १६
" कार्यसिद्यये परमेफ्स्रसादकासि:,

समर्व-दुघघ्पइनिनिर्तक यन्त्रम् , 990
" पसादनमन्त्: , 88 २
" भूतादिहोो मन्नः, २६५
" विससम्मझमन्च: , २६
$"$ विषापहस्येद: , ११७
सर्वापन्चाइको मन्ख्र: , 8৩0~
सर्वाभीष्दा शम्भुपार्थना , 880, 88 C
सर्षामीष्दो विष्णुमन्नः , २९५
सर्षपहि:, १ $१^{\circ}$

" विषौषधम्, ११८
सविपसद्वेशः , १८
सस-कीटानामपाइको मन्चः , 888
" दोषहरो वायुमन्नः :,888
साष्षान्ताभमन्त: , ३५४
सान्र: वैष्यावाप्षक्ष्रमन्न: , ৪৩२
" सूर्यमन्बः , ३७९
साध्यमुद्रा, ३९२
fर्दहाएयः (आवु:), १२००
निहाएय(सूषिक)विष्पचिकिस्ता, ?२?
" (मूषिक)विषस्ष्षणान, श२\%
मुख.निद्यामात्रे प्यमेश्वध्यानम , 8४८

सुग्री: (आवाब:), \{२०
घुगर्भविष-निक्रिता, १२५,१२६,
$"$ उस्षणानि, $\uparrow २ ५, \uparrow २ ६$
सुद्तः (आवाओ), ? ? ${ }^{\circ}$
सुबन-नविषचिचिक्स्सा, ? ? ?
$"$ निषसक्ष्थालि, ? $\mathrm{R}_{4}^{4}$.

उुर्दर्दन्पूजा，२९२
＂मन्त्र：，२ ५५，२५६，२५७，२९१
सुनास：（आखु：），१२०
सुनास－विषचिकिस्सा，१२४
＂विषलक्षणानि，१२४
सुपभा（ओषघिदेवता），१४२
सुबहः（आयु़ु），१२०
सुबल－विषचिकिस्सा，१२५
＂विषस्क्ष्षणानि，१२५
सुग्रमृपीडित्य एक्ष्तानि，३६७
सूच्चि－गोनस：，८९
＂गोनस（मण्डलि）देइखर्भ्षणानि，११
＂गोनसविषचिकिस्सा，९१
सूर्व－पूज्ञाफल्म्म，३५७，३५८
＂पूजाविधि：，३५७
＂मन्त：（साल：），३＇३९，४५？
＂मन्नजपफलम्，३५९，३६०， $84 ?$
＂मन्त्रेण होम：，३५？，३६०
सूर्र्स पश्च मूत्तय：，३५२
सेनास्त्र्भनयन्न्रमन्ता：，२३६，२३७， २३く
सौन्यमन्त्：， 8
सौै्या उन्मादमहाः，१६६
₹कन्दमन्त：，३३६
₹ Fन्दादिपटलः，३ ३६ $^{2}$
सतन्रोगहरा उपाया：， 8 ३५
＂बिदघे：हेपनम्，४३५
सतादिबृंदणनौषधम्， 8 ३६

सतन्यदोषहर：काथ：，२२०
त्रिय：सौभाग्यकरणम्， 8 ११
स्लीणां रजस्तम्मन－ल्लावणयोर्पाया：， 8 १३
＂रक्लावपरिहारौपधानि，४३२
खी－पटरह，8२३
＂पुरुषयो：परसपरवरीकरणौषधानि， 8१७－82。
＂पुुख्योः पस्परवरीकरणमन्न्रा－ दिकम्，३४७，३४く
＂पुखुषयो：परस्परवस्यकरा उपाया：，
৪२०, ৪२१, ৪२२

भाप्युपाय：，Я२३
मन्न：，३
यन्त्रम्，३९६
लामकृन्मन्त्：， 8 २३
वरयकृदन्त्रम्， $8 \circ$ ？
वश्शंच्लन्र： 80 ？
स्वारर－विष्，，२७，१४२
विथचिकिसा， 98 २
विषहटमन्त：，१88
विष्हरा योगा：，१8५，१४६
विषस दराधारा：，२७
विषे पुन्नव्वातियवागू：，१४५ बिलिगयोर्विद्दिका मन्नमन्न्रा：，२३८，२३९ स्वराणां देक्ता：，१०

## ह

हनूसत：कक्षावायो：श्का：， 88 ₹
हनूमद्दैक्यो मन्र्द：， 88 ३，888

हन्नुकामा उनादपयाए, \}६६

" मद्दोपस्र्भणानि, 989 हर्यून, 804 हरिस्यानवीवी:, २९५
" पूाता, 802

" हपूजापरक", 802
हाितनं करीकरणमनः, $83 \rho$ हिक्षाह! पयोग! द? 39


## ERRATA <br> शोधनसूची

[मूमिकाया:, तन्च्तारसझूहहस्य च पठनात् पूर्व तरोर्निकतिता मुन्दणनोषा असिन् शोधनपचे निर्दिश्रीत्या कृपया पाठैैरवइंग्र मभम शोधनीयाः ।]

## (भूमिकायां द्रयमाना अंशाi:)

| पुट: | पर्ड़क: | 沕: | शुद्द: पाठ: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | 17 | आनुनिक ¢f: | आमुष्पिकानि |
| 15 | 8 | बलवान्- | बर्यान् |
| " | 15 | तन्त्पव | तत्त्वम् |
| " | 19 | विशिप्यैष | विशिप्य |
| 18 | 1 | one उदरतन्न | to be omitted. |
| 21 | 11 | मुह | मुहु |
| \%. | 28 | मेषजज | भेषज |
| 22 | 18 | शाखित्यपि | शाखिन्यदि |
| 23 | 2 | चिकित्स | चिकिस्सा |
| 24 | 2 | अवगम्येत। | अवाग्येस्र। |
| " | 5 | विषप | विषय |
| " | 18 | धात्वन्तार | धात्वक्तर |
| 26 | 16 | विरणात्तकेप | विवरणात्मकेष |
| 29 | 11 | विकिडित | विकीछित |
| 32 | 4 | बलक्दाषाप | बलख्दाधार |
| " | 16 | पुसककास्य | पुस्तकालया |
| 33 | 3 | अश्रकम ; | अशक्यत ; |

（मन्थस्या अंश्रा：।）

| पुट； | पड्क्ति： | 乐रा： | शुद्ध：पाठः |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ？ | 98 | देधानां | देवानां |
| 2 | 8 | घट्कर्मिकं | षट्कार्मिक |
| 3 | $9^{\circ}$ | पतङमन्त्राणि | पतङ़मन्त्रास्तु |
| \％ | १？ | कर्णम् | कणी： |
| 4 | 4 | षष्टेशादीन् | षष्ठैरा |
| $\varepsilon$ | $\bigcirc$ | सो | यो |
| $\bigcirc$ | $?$ | भाषिता | भाषण： |
| 6 | 98 | मन्त्राणि | मन्त्रास्大 |
| २₹ | \＆ | चेष्टादप्टस्य | चेष्टा दष्ट्य |
| 29 | $\checkmark$ | सवर्ण | सुदर्ण |
| 8 ¢ | 90 | वक्तो | वक्तो |
| $<4$ | 2 | यया | यथा |
| $9 ?$ | $?$ | षष्ठ： | सत्तम： |
| 9\％ | 8 | स्फिरया याष | स्थिरया ठ्योष |
| 9\％2 | $v$ | याभं न | याने न |
| १ ₹ ¢ | $9 ?$ | पद्यके | पद्मक |
| ใ 42 | 98 | तच्चष्टा | तचेष्टा |
| 940 | 8 | तंघेष्टा | तचेष्ट（ |
| ？द\％ | 6 | く9 | Cl |
| ¢¢\％ | 8 | इक्ष्षणोवर्यउउन्माद： | ङक्षणो चजर्य उन्माद： |
| ＂ | $9^{\circ}$ | अमटा | अमरा |
| q 64 | ६ | पथथक | पृथक् |
| 966 | 6 | घ्यण्ट। | घण्टा |
| 2\％ | १2 | गूड़ | गुंड |


| पुट： | पडุति： | 新： | शुद्ध：पाठ： |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 28く | ₹ | रि गृष्षते | रिर्टिषते |
| ＂ | 8 | पठित मान्र | पहिनमात्रा |
| 200 | 4 | समिध： | समिध： |
| २くマ | ？ | अस्यस्य | अस्स्स्थ |
| ३०マ | 4 | च्छिंद | frixa |
| ३५२ | ？ | शाइी | शरी |
| ३५8 | 2 | हूल्लखा |  |
| ३६० | 9 | तज्वाल | तज्ञाष़ा |
| ३७२ | 2 | ज्वल नी | ज्वल्नी |
| ३く१ | २ | तिंते नेन्दु | ffinेनेन्दु |
| ३९३ | 8 | स्वेखल | मेख़ख |
| 894 | 6 | पिप्पली तस्डुखानि | पिप्पलीतण्नुलानि |
| ＂ | ？ 6 | सरणि | सरिणि |
| 880 | ？ | Fनिनखै | स्तिए |



QR2：R3
N50
$459:$

# MFRIFIED 1990 

## VERIFIED 1989


[^0]:    1 देवि चामुप्डे भगवति नमस्ते $* * *$ द्रग्डकम्- -
    
     श्वसदसितभुजאभोगाइसम
    
    
    
    
    

[^1]:    1 " विष्यु सहस्रमूर्धान चराचरपर्ति विभुम्।
    स्वुव्बामसहमेश्रेण ज्वरात् सम्यक्भिम्युच्यते।" (चरक. चि.ं३.)
    "सलंम भूतबदा दानं बल्यो देवतार्चनम्।
    सद्वृत्तम्यनुशृतिथध परामो गुतिरात्मन:॥
    

[^2]:    
    4 च न्स्सेत्. 5 क, अ, अं, क, च, (फ. प) ह, ई, क्ष।

[^3]:    1 "स चण्ठा शा ठ ठ".
    2 शफादयः,
    3 सेदह संदह.

[^4]:    1 उयरुपधार कुसर्ष.
    2 संद्ध.
    8 त मृत्री.

[^5]:    1 किद्टिपो-
    2 कला.

[^6]:    1 अघहेसि पुषहंति हैंड हेंकि ठ ठ। 2 फिशार्चीं; फिशाच्या. 3 सहगुणमरतां. 4 पभ्विम 5 रुद्रामुछ्ठ. 6 दखधा.

[^7]:    1 प्रसूनाधै:. 2 कथां. 8 हीं बुद्ध चिपाटपृपटापिणे हिरक्षोलि मुद्रितोऽसि कील्लिोडसि तिष्ठ माचल सिमि सिमिरे समानय, ठ, ट। 4 ज्वल. 5 कर्मणि.

[^8]:    1 विषगर्भ.
    2 वस्त्रे बद्ध विष्ष क्षिपेत्.
    3 नगग्रघ्वंसने.
    नंमि निल्झि धुद्दाक्हुचमुद्रा चषशा अमृत
    8

[^9]:    1 निन्दु. 2 तत्रामिगृहस्य.

[^10]:    1 अनुष्ठो.
    2 कर्ण.
    3 पक्षयो:.
    4 तस्य, 5 मर्दो. 6 यस्मिन्निह.

[^11]:    1. मूलनुन्डिकया खार्या 2. निरोरूजा जाडय.
    2. कुक्षिशीतता. 4 पाठाश्ष वैरिणाम्.
[^12]:    1 नीकी च गुझ्षा．
    2 पििडत्रयं． 3 पित्तोडहिद्यष्ट्：पीचाहिदुष्ट：

[^13]:    1 कृष्णा 2 मध्यस्थ। 3 धुधूर्र 4 कल्काळ्य. 5 ककण्ड. 6 पृथक् पिवेत्. 7 साजाक्षीरा कणा गुण्ठी

[^14]:    1 यष्टि ग्स गुल। 4 धाखनींग्र। - 5 तद्बिधामां

    2 सनान आतपे।
    3 मतीऽपिमतोन
    6 क्जुता

[^15]:    1 भुज्कीयात्.
    $b$ वाक्येन अगद़ो मे प्रसिभ्मु।
    a. ओं नम पुष्टर्विं वाश़न्नमोणाषाश नाइय।

    3 गान्धारि गान्धारि. 4 मार्तान निरेटेरिमाभि. c गीताम्बु ; वान्तसीताम्बु.
    5 विरिश्षेच्युत्दुतरम्।

[^16]:    1 लमुनीयुतम । 2 परोदननम्। 3 जम 4 दारममा अश्थ। 5. उदनना ; पटना 6 शाकाढयै:

[^17]:    1 निरायुप्यम्।
    2 भुक्किप्रकोपन：।
    3 गन्ध्माइस्मरतो

[^18]:    1 तत् स्थाण्य 2 ध्यादावेशाकृताश्राणा 3 तज्जपा
    ; महार्त इति वाक्य B कोरो न द्रशये। 6 चिन्तामणि=इद्ध वाक्यं B कोरो नास्ति

[^19]:    1 वागीसमनि
    2 उल्लारशाना।

[^20]:    1 मतिमन्मीषां 2 पश्नमखसमही

[^21]:    1 घान्तं सौम्ये; घातसौम्ये 2 सत्पुटे 3 अचर्माबतससित
    . भस्म ज्स्सन्त मवादैपह सर्वजन्जु; असण महाभैख
    4 चतुर्दरश्यो रोक

[^22]:    1 ओं नम पण इति मन्र्: B कोरो न दृयतें अस्य व्याख्यानं च नासि।
    3 पुरेख्वें
    4 रुद्वाय [ धुद्धारा]
    5 शुण्ठा [श़र्णा]
    6 चेप्षितं

[^23]:    a वे－टिष－बश्न－हाषग निष्ठन्ध पूर्णा［पेटीी
    b एतत् स्याच्छर्दिह्ममन्न्र［एतस्याइछर्दिह्न्मन्त्र］
    1 तश्रां 2 वा निरसक्षौड़ी c पहिटिं［वटि सिं स्वाहा। भवि भूषिं स्वाहा］

    ## d हृमन्त्र

[^24]:    a चामचाल्खिते वह्मण्ये सत्यशामिणि न भविष्यसि [चामि चामिसे बह्मण्ये] 1 छटा शुण्ठी b विभुषाज चामेश्वषि अमुंक [हज्रप्ठज कामेश्वरि अमुकं] 2 शीताग्बु इति वाक्य B पुस्तके नास्ति।

[^25]:    1 अतिविषा दीप्या

[^26]:    1 नवनीतनिशाकाम् इस्यारम्य श्रोकद्वयं B कोरो नासित.
    2 सौब्चलेति श्रोक एक: B पुस्तके न दृइयते ।

[^27]:    1 विद्देपणोध्धरौ 2 तनोषं चात्र बक्ष्यते। 3 मांसाष्टक्तूते 4 अहिपतं 5 गैस्किणेति घाब्य $B$ कोशो न ह्स्ते।

[^28]:    1 विध्रिना पुरा। 2 न्यद्रानम्। 3 चण्डानलात्मकम्। 4 हृत्प्पम्मगं 5 प्लावयेत्

    6 विन्यम्येद्यिति श्रोकार्ष $A$ कोरो अधिक: पाठः।

[^29]:    1 विं हि .
    2 अत्र निष्ठो निरद्धयम् । [अत्रिनिष्ठो निठद्धयम् ।]
    3 तेनाब्जमध्य[पीतामब्ज]
    4 आर्यायै नम:। कनकप्रमायै नम इति B कोरो नास्ति।
    5̣ कन्यायै नम इति B कोरो नास्ति।
    6 शाक्तीराघै;

[^30]:    
    1 स्वरदे
    2 लूलिनि
    8 देप्युद्धफ्यिये

[^31]:    1 मृतोचिरवसाहस्तिच्छत्रमेल सिनाकुजम्।
    3 पादाहतात् ध्वनिरुर्वो 45

    2 वर्तिरैकैक्ता गुप्त
    4 हुनेत् पश्च

[^32]:    1 वरदायिनम्।
    2 दीर्घकान्निदिन्त्य बामादिमिण्डिमौ केतौ श्रिये नम: ।

[^33]:    1 मृत्युअ्नयमिति 2 एतदेवादितारवम्।

[^34]:    1 परिहाराः 2 तनन्मन्चाः रातक्तोः।
    3 अपंयेत्।

[^35]:    1 अमावास्थायां 2 स्रीयन्न्राकर्षणं
    3 नमो भगवति भाटं जेषि ऊ़्राणणमणोवर्खंमुसेश्विणि सर्सराजनशक्षरि

[^36]:    1 राजषानां नम:
    3 चिताब्जारापित:
    4 साध्या ह़द्वि
    2 द्ण्डयन्तरां पय:।

    51

[^37]:    1 क्षैद्राज्य केसर
    2 लेपाच्छिफो
    3 त्रिफरुाभ्वत्थनिर्यास
    4 रिवो हृढ।
    5 श्वेतरारपुड्बमूंल
    a गजाश्व हरमातां बोमबन्धाइश ठठ। [डुग्ठी गजाश्व चृषभाणां रोमखण्डनाय ठठ।]
    6 तं कृतं रक्रवस्यं

[^38]:    1 रेतथ गतमन्तिकम्।
    2 च्छ़स्थेति क्कोकार्थ $B$ कोशो नास्ति।

[^39]:    1 खपश्चमझंस्युजा
    2 एतै: पका च गुळ्किता सा केप्याप्यनुर्तनी।

[^40]:    a षक्ष जगचर्णिनी हिद्ये हिद्यामासि चन्द्दिणि [गणकर्णिनि वि्चे विद्यामालिनि]
    b मन्त्रमिदद्ध
    1 रामाय
    2 मनले

[^41]:    1 कफावहा: ।
    2 रकं शुरक्ळ ऋतौ पिबेत्।

    ## 3 तन्मूल कास्य वा

    4. शक्क स्वसद्मगोपाथ कींत वा पयसा स़त़्।
[^42]:    1 निहिरेतत्र
    a ज्वासाशमार्गयोर्षाशामृम्य कं मश चृद्विमुपगूहग
    2 प्तेनायुत
    3 जप्त्वा
    4. भवेद्ध़्जवम ।

[^43]:    1 उद्द्रश्श्न पथामोति
    2 योजयेदीमिद्गुर्गादि
    3 कुशास्थित

[^44]:    3 तारा मेषो विंष दन्ती नरो दीर्घं ययौ रसमे।
    2 'घूल्काय ठठ' इल्येत्र $A$ कोरो नस्तिते।
    3 कृत्वा च
    4 तमन्तानां
    

